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SAINT VINCENT DE PAUL
PATRON DES (EUVRES CHARITABLES

INSTRUCTION PASTORALE DE L'EPISCOPAT DE POLOGNE
POUR LE TRICENTENAIRE
DE LA MORT DE SAINT VINCENT DE PAUL
(22 juin 1960)

Freres et Sceurs tres chers en Notre-Seigneur,
L'Eglise catholique c6lebre, cette annde, la memoire du
grand aumonier et bienfaiteur des pauvres, saint Vincent de
Paul, mort il y a trois cents ans. Profitant de cette occasion,
Nous vous adressons, nos tres chers Freres, quelques reflexions
avec notre salut pastoral.
I. -

LA VIE DU SAINT DANS SON CADRE HISTORIQUE.

Dans les epoques de ddcheance et decomposition de la
societe, quand a cause des guerres et des luttes, tout mal s6vit
sans obstacle et gagne en brutalite, jamais ne fait d6faut une
heroique vertu. incarnde dans des personnalit s cui ont m6rite
le nom de saints. Comme pour recompenser et consoler ses
cnfants affliges et souffrants, la Proxidence envoic de grandes
aines qui s'6l6vent au-dessus du mal en propagation, pour que
ne soit pas 6teinte la lumiere de I'amour et de la foi dans le
bien, reflet de la Toute Puissance et de la Justice de Dieu.
Accabiee des consequences des luttes fratricides quand la
haine poussait les hommes a tous les crimes, telle fut l'epoque
de la vie et de I'activite de saint Vincent, incomparable dans
I'exercice et dans I'organisation des ceuvres de charit6, fondateur de la Congr6gation des Pr&tres de la Mission et de la
Compagnie des Filles de la Charite.
En 1960, voilt trois cents ans depuis que saint Vincent de
Paul a quitt6 cette terre pour recevoir la r6compense du Seigneur. Frangais d'origine, il naquit au village de Pouy, en
Gascogne, dans une famille paysanne comptant six enfants. Son
pere fut sans doute inspir6 de Dieu quand par la vente d'une
paire de bceufs, il rendit possible a son fits i'acquisition d'une
instruction convenable, n6cessaire pour atteindre le but tellement d6sir : le sacerdoce pour lequel il manifestait des dispositions depuis sa jeune enfance.
Mais il ne fut pas d'emblee le modble d'une saintet6 consommie ; il s'elevait, vers ces sommets, par degres, guid6 par
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cachees dans cette ame de pretre, la Providence se serit
d'une douloureuse dpreuve. Le jeune pr6tre, pris par des
pirates en mer, vendu comme esclave, passa deux annees dans
cet etat, au milieu des musulmans a Tunis. Ressentant profondement la vanite de ce monde, il cherche I'union a Dieu, et
rccourt a Notre-Dame qu'il prie avec ferveur. II ne fut pas
ddqu, car il devient l'instrument de la grace de Dieu dans la
conversion de son maitre, un renegat. Avec lui, il regagne sa
patrie, et se rend a Rome, oih il rencontre le Vicaire du Christ
et trouve le chemin de sa vie aupres des tombeaux des Saints
Apotrcs. Arrive L Paris, il commence, dans differents posies,
un service totalement d6vou6 A Dieu et au prochain.
L'dpoque et les conditions dans lesquelles vivait saint Vincent
de Paul n'etaient pas faciles. La France subissait de rudes
secousses, causees par la guerre de Trente Ans et par des
dissensions intCrieures qu'accentuaient la misere matdrielle et
morale de la population. La mendicitd, surtout dans les xilles,
s'averait un viritable fleau. Les maladies dpidcmiques rendaient
plus profonde la d6tresse. La vie religieuse faiblissait, le niveau
de la vie morale baissait egalement. II fallait un homme qui,
par sa personnalite, suit reveiller les consciences et par son
devouement, en vint a parler aux coeurs : et ainsi par ses
actes et par son amour du prochain pfit montrer le chemin
dvangdlique de la v6rit6 et dceIa charite. Cet homme providentiel fut Vincent de Paul.
II. -

UNF PERSO\NALIIT

QUI FIT EPOQUE.

Saint Vincent de Paul s'enllamma de Iamour evangelique de
Jesus-Christ qu'il vit dans son prochain, surtout dans les
malheureux. A cette grande idee, il d6pensa toutes ses forces:
Un jugement lucide, une observation perspicace, un sens exceptionnel d'organisation, une maniere singulierement simple et
pratique de comprendre toutes choses, une ardeur pour la vie
interieure, une disposition pour tous les devouements et tous
les sacrifices. II devint, pour sa generation, une nette revelation
de l'amour surnaturel, actif, de Dieu et du prochain.
Dans le cceur de saint Vincent, l'amour du prochain etait
pleinement selon le Christ, il embrassait ]'homme tout entier,
les besoins de son Ame et ceux de sa vie temporellc. En
enveloppant dans cette pensde la gienration de son temps,
Vincent repete, apres Notre-Seigneur: J'ai pitid de cette fodle
(Marc VIII, 2). Et aussit6t, il se met
l'ceuvre, organisant des
Missions populaires qui font une puissante impression et introduisent les fid&les dans la voie d'une renaissance spirituelle. C'cst
de ce besoin de la vie religieuse que naquit la Congregation des
Pretres de la Mission. Tout en assurant aux ames la nourriture
de la v6ritd, saint Vincent medite les movens d'offrir aux affames
leur morceau de pain quotidien. II faut, disait-il, atteindre 'atime
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sions sont organisdes, fut en meme temps crdee

une Confrerie

de ia Charitd. Saint Vincent enseigne avec insistance qu'il ne
sullit pas de se contenter d'apporter une offrande pour les
pauvres, mais qu'il faut remettre le don, pcrsonnellement,
I'adoucir par une bonne parole chrdtienne. Un r6seau toujours
plus. serrd des Confrdries de la Charitd en vint A couvrir la
Fiance. Pour les diriger, il fallut dtablir une Compagnie des
Dames de la Charitd a Paris. Cette fondation suscita le besoin
lie fonder un organisme permanent : la Compagnic des Fillcs
ie la Charitd dont Louise de Marillac devint la premiere
Supdrieure. Desormais, des institutions de charit6 se multiplient, embrassant presque toutes les miseres humaines : petits
abandonnds, orphelins de guerre, enfants trouvds, malades dans
lesc hopitaux, infirmes dans leur domicile particulier, soldats
blessds, forgats condamnes aux galeres, vieillards, filles de
mamuaise vie, personnes atteintes de maladies mentales...
Pendant les anndes de guerre, saint Vincent aid6 par les
Steurs, organise des secours matdriels pour les provinces qu'atteint la calamitd de la famine. II y envoie des grains pour les
scmailles, et assiste les rdfugids disperses hors de leur pays
natal. Pauvre lui-mime, avec sa soutane rapidcde, il dispose
de millions qui passent par ses mains pour le bien des malhcureux. Ainsi mdrite-t-il le nom honorable de Pere des Pauvres,
dc P&re de la Patrie.
Et il devient I'inspiration du monde, appelant un chacun
dans la voie de la charite chr6tienne. II a la vive consolation
de pouvoir diriger ses fils et ses filles spirituels, Pretrcs de la
Mission et Filles de la Charitd, i leurs tiches dvangdliques,
meme au loin, en dehors de France. Ddjh, entre 1643 et 1646,
les Pr&tres de la Mission ouvrent de leurs maisons en Italie, et,
bient6t apres, ils se rendent en Irlande, en Ecosse. En 1651,
invitees par la Reine de Pologne, Marie de Gonzague, les deux
families de saint Vincent v-iermcnt peu apr&s A Varsovie oi elles
developpent une bienfaisante activitd dans tous les domaines.
Les Compagnies fonddes par saint Vincent se trouvent, apres
trois cents ans de leur existence, en plein essor. Ses ceuvres
restent durables, vivaces et fdcondes, parce qu'elles sont ndes
de l'esprit de Dieu et qu'elles ont pu rdsister a I'epreuve de
trois siecles. II les construisait sur le fondement indbranlable
que demeure J6sus-Christ. Il ne cherchait que Lui, il ne vivait
que pour Lui et par une fervente priere il Lui confiait toute
fondation qu'il entreprenait. II se modelait sur le Seigneur dans
sa vie quotidienne, se posant souvent la question: Comment
Jesus-Christ agirait-il A ma place?
III. -

LA BIENFAISANCE.

UNE NOTE DE L'EGLISE DANS

L'HISTOIRE.

L'activitd charitable de saint Vincent se joint, comme dans.
une chaine unique, a la vocation de la Sainte Eglise. A cela rien
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taches fondamentales de l'Eglise qui, dtant le Corps Mystique du
a passe en faisant
Christ, suit fidelement sa TUte. Jesus-Christ
le bien * (Actes X, 38). De mEme, notre Eglise veut, dans chaque
generation, renouveler I'amour actif du divin Sauveur et venir
au secours des hommes qui souffrent.
L'Eglise, societd parfaite dans son domaine, garde le droit
de se servir des indispensables moyens pour atteindre les buts
qui lui sont propres. Et l'un des moyens n6cessaires pour cette
realisation c'est sa bienfaisante activitd. Il est vrai que son but
principal est de conduire les hommes vers leur salut 6ternel
et vers la saintet ; mais tout au long de ce chemin, elle
rencontre l'indigence, la misere, la souffrance de ses enfants.
Elle ne peut done pas rester indiffdrente en presence de ces
faits, et abar-donncr 'hoimm-e qui souifre. Les regards fixes
sur le bon Samaritain, elle se penche sur l'homme malheureux
pour lui offrir une assistance, pour lui apporter un soulagement.
A ces droits, comme a ces devoirs, elle ne peut renoncer.
C'est pourquoi nous voyons I'action bienfaisante de l'Eglise se
poursuivre, depuis ses origines, sans interruption, i travers les
siecles. Inspires par le Saint-Esprit, les Ap6tres appellent a leur
aide sept diacres i qui ils recommandent le soin des pauvres,
et I'aide des veuves et des orphelins. Combien de sollicitude
on trouve deja chez saint Paul, pour organiser des quetes
au profit des pauvres et pour distribuer ensuite, parmi les besogneux, ces dons ainsi collect6s. Les formes du secours porte aux
pauvres vont varier dans la suite des temps mais l'activit6
charitable elle-m6me ne cessera jamais dans I'Eglise. Dans
toutes les epoques, le Saint-Esprit a suscit6 des bienfaiteurs
emirients qui mettent ainsi ce champ du travail bienfaisant dans
sa pleine lumiere. Saint Vincent de Paul, de par la volonte de
Dieu, devint l'initiateur qui, a l'epoque moderne, ialonne les
chcmins de l'aclion bienfaisante.
Rien d'6tonnant qu'il ait ite ddclare patron de toutes les
muvres de charit6. Malgre tous les louables efforts pour faire
regner une justice sociale et pour eliminer la misere de la
vie des hommes, les pauvres ne manqueront jamais. Les paroles
de Notre-Seigneur se v6rifient ici encore : Des pauvres vous en
aurez toujours parmi vous (Jean XII, 8). L'Eglise distribue ces
secours avec beaucoup de sens averti et de ddlicatesse. En
effet elle fait appel a la conscience et au cceur de ses enfants.
Elle ne leur arrache pas leur offrande par force, mais elle attend
leurs dons volontaires, apport6s par une charite qui enrichit
celui qui donne. Ainsi, avec discr6tion, elle assiste ceux qui
ont besoin, en respectant la dignite de l'homme chr6tien. Son
action bienfaisante va jusqu'au fond de l'Ame humaine pour
gudrir la misere morale qui constitue si souvent la source de
1'indigence et de la souffrance qui en resulte.
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LE CENTENAIRE DE SAINT VINCENT DE PAUL.
UN ENCOURAGEMENT A CONTINUER SON (EUVRE.

Sa Saintetd Jean XXIII, dans sa lettre pour le troisibme
centenaire de la mort de saint Vincent de Paul (20 f6vricr 1960),
ecrit notamment : ...Nous estimons juste de cdlebrer saint
Vincent de Paul d'une voix pleine d'admiration et de louanges
comme un magnifique module de charitd... Nous ddsirons avec
ardeur que tous les enfants de I'Eglise le venerent et l'imitent
avec un amour toujours croissant . Accomplir ces d6sirs du
Saint-Pere, voili le fruit le plus propre et le plus precieux souvenir du trois-centieme anniversaire de la mort de saint Vincent
de Paul.
Vous les Pr6tres, nos v6ndrables freres, meditez avec assiuuiit les vctus du saint, tout tn suivant ses traces. Vous done,
les dlus de Dieu, ses saints et ses bien-aimds, rev6tez des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d'humilit6, de
douceur, de patience... Par-dessus tout, la charit6 en laquelle se
noue la perfection, 6crit saint Paul (Colossiens, III, 12-14).
nous exhorte saint Vincent - A la
< Freres, aimons Dieu force de nos bras, a la sueur de nos visages *. Malgrd nombre
de nos occupations, nous devons trouver un moment pour la
visite d'une maison oh I'indigence, la maladie, la douleur out
fait leur sejour. Envers les souffrants, ayons des paroles d'apaisement, d'encouragement, de consolation. Ne pouvant rem6dier par nous-memes a toute infortune, appellons-en, au nom
de Jdsus-Christ, aux coeurs de nos paroissiens et, la grace de
Dieu aidant, ils s'ouvriront pour I'exercice des actes de charit6.
Quant a vous, freres et sceurs en Notre-Seigneur, ne fermez
pas la sensibilite de votre cceur au mal et a la souffrance
d'autrui. R6jouissez-vous avec qui est dans la joie, pleiitz avec
qui pleure (Romains XII, 15). Pendant la Semaine de la Charite,
devaut la quete au profit des pauvres, soit au temps de No6l,
soit a Paques, ou en d'autres occasions, faisons toujours preuve
d'un amour actif et d6vou6. Combien de ressources, I'on pourrait accumuler ou dconomiser, en se privant de bon gr6 de
plaisirs licites, et, A plus forte raison, de ceux qui sont nuisibles,
tels I'alcool, le tabac, etc...
Graces a Dieu, les coeurs des catholiques dans notre pays
ne sont pas morts. Ils reagissent vivement quand it faut venir
au secours du prochain qui a 6t6 atteint par une calamit6
particuliere ou frapp6 par tout autre malheur. Des dons affluent
alors, offerts quelquefois dans des circonstances qui rappellent
I'obole de la veuve, car un pauvre sait mieux comprendre un
autre pauvre.
Que le Pere des pauvres, saint Vincent de Paul, nous introduise sur ce chemin royal de l'enseignement dvang6lique exprim6
dans ces paroles : Heureux les misericordieux, car ils obtiendront
misericorde (Mathieu, V, 7).

-8Pour vos efforts au service de la Charitd, vendrables frtres
Pr6tres, et vous nos chers freres en Notre-Seigneur, nous vous
binissons de tout coeur, au nom du Pere, du Fils et du SaintEsprit. Ainsi soit-il !
Donne lors de la Confdrence de 1'Episcopat de Pologne le
22 juin de l'an du Seigneur 1960.
Stefan Cardinal Wyszynski, archeveque m6tropolitain de
Gniezno et de Varsovie, Primat de Pologne.
Eugeniusz Baziak, archeveque m6tropolitain, Administrateur
de I'archev6chd de Cracovie.
Antoni Baraniak, archeveque m6tropolitain de Poznan.
Stanislaw Adamski, eveque de Katowice.
Franciszek Barda, eveque de Przemysl.
Jan Kanty Lorek, eveque de Sandomierz.
Czeslaw Kaczmarek, ev6que de Kielce.
Tadeusz Pawel Zakrzewski, ev6que de Plock.
Piotr Kalwa, &veque de Lublin.
Czeslaw Falkowski, devque de Chelmno.
Ignacy Swirski, ev4que de la Podlachie.
Zdzislaw Golinski, 6dvque de Czestochowa.
Antoni Pawluwski, dveque de Wloclawek.
Edmund Nowicki, ev6que de Gddnsk.
Tomasz Wilczynski, dv6que d'Olsztyn.
Francisczek Jop, 6evque d'Opole.
Boleslaw Kominek, 6v6que de Wroclaw.
Wilhelm Pluta, ev6que de Gorzow.
Karol Pekala, eveque, Vicaire capitulaire de Tarnow.
Michal Krzywicki, Administrateur apostolique a Drohiczyn.
Adam Sawicki, Vicaire capitulaire a Bialystok.

SAINT VINCENT ET SAINTE LOUISE
A I'occasion du Triduum vincentien, cilibre avec tant d'ardeur a Fribourg,en Suisse (19-21 novembre 1961), deux dvocations
des Saints Fondateurs les ont saisis et campes pour un th&me
touiours vivant de meditation.
Dans leur brigvetd, ces deux tableautins honorent I'Universite catholique fondie en 1899. Bilingue (allemand et frangais),
elle loge ses Facultes dans des batiments jeunes et accueillants,
inaugurds en 1941. C'est un gage d'esprit ouvert et une attitude
sympathique pour toutes les belles ames et les nobles causes.
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La Fondatrice des Filles de la Charite, des saintes femmes a
cornette blanche et N robe bleue que nous appclons communcment Soeurs de Saint-Vincent de Paul, est a la fois I'Apotre des
Pauvres et l'admirable Precurseur du culte du Sacrd-Cceur.
La grande Louise de Marillac est une personnalit6 mystique
ct sa hauteur surnaturelle la rend comme invisible a beaucoup
d'intelligences.
Tout ce qu'elle a fait montre aux ames, au-dcssus de la zone
intellectuelle, qu'elle a certainement compris que, seul, le Seigneur
(ct non pas, par eux-mEmes, les hommes) eprouve la piti6 pour
les h6mmes.
La piti6 parfaite : naturelle et surnaturelle.
On dirait que Louise a requ pour mission d'illustrer, de
commenter, d'appliquer en ceuvres la parole du Christ : < Misereor
super turbam. J'ai pitid de la tuit-c
Les hommes que sont les saints ont eu piti6 des hommes
par ddldgation du Cceur de ce Verbe Incarn6. Et par association
a ce Coeur: ainsi Marie Cor6demptrice.
Nous avons la preuve peinte de cette doctrine de Louise de
Marillac. Elle composait avec talent, au moins a partir de 1635,
deux ans apres la fondation des Saeurs, des aquarelles representant, comme elle disait, le Seigneur de la Charite. C'dtait
deja le Sacre-Ceur, avec le Coeur rayonnant (comme environ
quarante ans plus tard, a Paray-le-Monial, devant MargueriteMarie) et les mains 6tendues vers la terre (comme Marie en
1830, a la rue du Bac, devant Catherine LabourS). La MaisonMere a Paris en possede un grand tableau attribue a sainte
Louise de Marillac. La sainte distribuait ses aquarelles, en
donnant un double exemplaire a chaque maison des Sceurs : une
pour ieur cham-bre d'oraison, une pour le parloir afin de
propager la devotion dans le public.
M6ditons bien sur c( nom. Le Seigneur de la Charitd veut
dire le Seigneur ae I'Amour. Monsieur Vincent s'6criait devant
les premieres Filles de la Charit6 : Qu'avez-vous fait A Dieu
pour qu'il vous donne un tel nom ! , II avait raison, raison
profonde. En effet le nom signifie : les Filles de l'Amour divin,
les Servantes de I'Amour. r La Charit6 , ne designe pas seulement
l'aum6ne. Elle en est la source infiniment haute.
Si 1'on songe que la religion du Sacr6-Cceur est devenue, at
partir des r6vdlations faites a Marguerite-Marie, le tr6sor de la
Visitation, sans cesser d'6tre celui des Filles de la Charit6, I'on
comprend que saint Francois de Sales, frere spirituel de saint
Vincent de Paul dans la d6votion a 1'Amour divin, ait confie
les Soeurs de la Visitation de Paris h Monsieur Vincent et que,
depuis ce jour, Visitandines et Filles de la Charite s'appellent
entre elles cousines.
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Au commencement de chaque heure, les Sceurs de SaintVincent de Paul invoquent le Sacre-Coeur de Jesus, hdritage de
leurs parents spirituels : Vincent et Louise, des avant les glorieuses visions de Paray-le-Monial. Louise a requ le tresor dans
la meditation (si ce fut d'abord en r6vdlation, elle ne l'a point
dit). Et Marguerite-Marie l'a recu dans la vision.
Les mosaiques du transept gauche, A la Basilique du SacrCceur de Montmartre, illustrent tout cet enseignement.
Louise de Marillac est egalement le Pr6curseur et l'Initiatrice
du culte de 1'Immacule Conception, a laquelle d'ailleurs le
peuple chretien avait toujours cru, par instinct surnaturel, avant
toute definition.
Louise priait le Christ, habituellement, ardemment, de revler
au monde l'Immacul6e Conception de sa Mere. Elle fut exauc6e
cent soixante-dix ans apris sa mort, car dans 1'6ternite, tout
vit au pr6sent, le soir oh Marie apparut a Catherine Laboure,
novice chez les Filles de la Charitd, lui revdlant l'invocation:
0 Marie conzue sans p&chd. La formule meme, montree en
lettres d'or au-dessus de 1'Apparition, est la premiere notification
officielle (si j'ose 6crire) de l'Immaculde Conception, faite a
Paris vingt-huit ans avant Lourdes, au num6ro 140 actuel de
la rue du Bac.
La statue, a Fribourg, de la Vierge aux rayons, la grande
ocuvre du sculpteur Aeby, placde au-dessus du portail de la
chapelle de la Providence, A la Neuveville, et la statue de l'autel
restaurde par le peintre Niquille, proclament ce souvenir.
C'est done cette notification, faite par Marie a une humble
Fille de la Charite, que propage la Medaille Miraculeuse, laquelle
porte egalement au loin l'autre doctrine de Louise de Marillac
sur l'Amour divin : les deux Coeurs, I'un couronn6 d'dpines,
I'autre perc6 du glaive qu'on voit I'un et l'autre au verso de la
MWdaiiie sous I'M qui porte une croix. La croix et la lettre M
signifient que Marie au pied de la croix et Jesus crucifi6 forment
ensemble (et c'est la definition de saint Jean Eudes) a une
umee personne mystique D. Le double enseignement de sainte
Louise de Marillac : sur le Seigneur de la Charit6, sur l'Immaculee Conception, brille ainsi sur la Mddaille qui r6sume les
visions de sainte Catherine Labourd. La fille a herit6 de sa mere.
Catherine, m6me thdologiquement, et non seulement en religion,
est la fille de Madame de Marillac.
Par l'intercession de Louise, la Vierge Marie, qui I'avait
annonce a la novice, a r6vel1 tout a son plus beau a Catherine.
Quand l'Immacul6e Conception apparut b Lourdes, Catherine
Labour6 qui, par une vision a distance, voyait de Paris tout
ce qui se passait si loin, au pied des Pyrendes, fit cette reflexion
a sa communaut6, sans se devoiler elle-meme : a La Sainte
Vierge apparait Ia-bas, parce que nous n'avons pas tenu compte
ici de ce qu'elle nous avait dit *.

- 11 A Lourdes, pendant ces memes semaines, la foule agenouillee
derriere sainte Bernadette criait vers 1'Apparition invisible I'invocation de la rue du Bac. Elle criait : a 0 Marie conque sans

pech6, priez pour nous qui avons recours a vous ! *. Bernadette
(qui voyait, elle) portait A son cou la Medaille Miraculeuse. Cette
medaille de Bernadette est conservde aujourd'hui rue du Bac.
Ainsi Catherine Laboure est la PriDre de Louise de Marillac,

]a Priere exaucee et pour ainsi dire incarn6e.
Bernadette Soubirous, a son tour, est la Priere de Louise
de Marillac, la Priere reiteree, confirm6e et pour ainsi dire
incarnde.
Quelle attitude alors, nous autres: peuple mortel, peuple

pecheur, devons-nous observer devant tant de lumiere ? Nous

prosterner intellectuellement et spirituellement aux pieds de
Louise la Grande, mere et aleule des deux modestes vierges
qui ont contempl~ l'Immaculde Conception, et prdcurseur de

Marguerite-Marie.
Serge BARRAULT.

SAINT VINCENT DE PAUL
La lefon d'un centenaire.
des Filles de saint
En marquant le Centenaire de I'arri6ee
Vincent de Paul et de sainte Louise de Marillac ainsi que le tricentenaire de la mort de ces deux hdros de la charite, Fribourg
a le sentiment d'accomplir un geste de reconnaissance. Dans
notre ville, en particulier dans nos quartiers populaires comme
partout ou le rayonnement de Monsieur Vincent a penetr&, la
simple dvocation de sa personne et de son oeuvre fait surgir
en effet un des visages les plus familiers, les plus aimds de la
charit6 catholique. Chacun voit se dessiner I'image bien concrete
d'une sollicitude qui ne se paie pas de grands mots, qui ne se
laisse pas dessecher dans I'anonymat dune bienfaisance toute
administrative, mais qui se penche avec un coeur chaque fois
nouveau sur toutes les n6cessites, qui discerne dans le plus
humble orphelin comme dans le vieillard le plus rebutd par
la vie, ou dans le malade le plus d6sert6 par I'espdrance, la
grandeur d'une personne cre6e a l'image de Dieu.
Pour saint Vincent comme pour tous ses hiritiers, la
detresse des hommes est non seulement un probleme ou un
ensemble de problemes, objet d'inqui6tudes, de memoires ou de
statistiques ; mais c'est un monde d'etres concrets, p6tris de
chair et de sang, ayant chacun son histoire, son drame, sa
vocation, ses dWfaillances et ses graces. Aussi I'affection qu'il
ieur porte n'a-t-elle rien d'une bienveillance impersonnelle et
protocolaire ; elle est le pur echo de cette tendresse du Maitre
qui connait par son nom chacune de ses brebis, qui a donne
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sa vie pour chacune d'elles comme si elle avait etd scule au
monde.
Le don qui passe par le cceur.
Don d'une personne a un autre personne... Voila ce que
doit etre toute charitd authentique. Le don d'une personne..
parce que tant qu'on ne s'cst pas donne soi-m6me, on n'a encore
rien donnd. Seul I'amour qui aboutit A une telle donation est
digne d'un pareil nom. Tant qu'on s'est borne a donner quelque
chose, on n'est encore qu'a la surface des imes. Un don que
n'accompagne pas ce mouvement du cceur a meme toujours
quclque chose de blessant, d'humiliant. Tant que notre interet
pour le prochain ne s'exprime pas dans une donation du coeur,
itne saurait y avoir d'dchange. Car que peut donner en retour
cclui qui n'a rien, qui est toujours rdduit a recevoir sans pouvoir
donner? Mais quand, au contraire, le cceur y est, tout change.
Parce que I'amour ne saurait 6tre a sens unique, celui qui regoit
sait alors qu'il peut etre non seulement beneficiaire, mais donateur. II se sent rehabilite dans sa dignit6 humaine aussi car la
gratitude prendra la forme d'un vrai don de soi et souvent
dans de tels 6changes, celui qui regoit le plus n'est pas celui
qu'on pourrait croire.
Voila pourquoi tous les vrais ap6tres de la charite, un
Vincent de Paul et un Ozanam nous invitent a nous mettre a
l'ecule des pauvies, < nos seigneurs les pauvres , comme on
disait jadis - et ce titre est autrement moins blessant que
celui d' a dconomiquement faible que l'hypocrisie du langage
modere a invente. Aussi i cette profondeur, I'exercice de la
charite ne peut etre que la rencontre de deux personnes que la
Providence a rapprochdes pour leur permettre de decouvrir, en
s aidant mutucllement, le visage de cette tendresse infinie qui
les enveloppe tous deux.
Chacune par son nom.
D'une personne a une autre personne... La charit6 comprise
a la maniere d'un Vincent de Paul salt en effet regarder chacun
de nos freres deshdrites comme le reflet unique, irremplaCable,
de la splendeur infinie, comme un visage authentique du Christ
present a chacune de ses creatures marqudes a l'image du
Dieu vivant. Elle ne risque pas de riduire chacun de ces n6cessiteux a une fiche dans un dossier. Au-delA de 1'in6vitable technique administrative que n6cessite l'organisation de la charit6,
elle s'arr6te devant ce mystere que represente toute personne
humaine. Elle ne procede pas en s6rie, quels que soient les
efforts qu'elle deploie pour se rendre efficace et rationnelle.
Chaque misere rencontrde est un rendez-vous que le Christ
nous assigne avec un de ses membres souffrants, un appel qui
se d6tache de fagon bouleversante sur cet immense bruit de
fond que fait entendre la d6tresse de l'humanit6.
Voila pourquoi la charitW ainsi comprise se renouvelle sans
cesse, se fait merveilleusement inventive ; elle fait 6clater toutes
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les routines ; elle reagit contre cette accoutumance qui emousse
ala longue nos reactions "humaines, notre capacit6 de vibrer a
chaque rencontre avec la souffrance. Elle sent chaque fois ses
entrailles s'animer devant une telle d6couverte, jamais blasee,
jamais lassde, parce que chaque fois c'est un visage nouveau de
I'humanit6 souffrante qui se revOle h elle et parce que, chaque
fois, c'est le Christ qui apparait dans la personne de tous ceux
qu'il a charges de sa croix.
C'est d'ailleurs cette dimension surnaturelle de la charite
chretienne qui preserve du meme coup sa noblesse humaine.
Chaque fois que cette profondeur divine de l'amour et du service
s'efface, la bienfaisance se degrade en revendication et en revolte.
C'est ce qui arrive toujours lorsque certains ap6tres de la promotion humaine laissent leur amour du prochain se laiciser,
d6gen6rer en solidaritd purement humaine avec le peuple des
opprim6s. C'est toute l'histoire de certaines d6chCances, ou
l'amour des malheureux s'est tournm, par manque de foi et de
fidelit6 a I'Eglise, en une accusation passionnee contre celle-ci,
comme si elle avait trahi la cause des malheureux et des pauvres.
C'est aussi l'histoire de ces vastes mouvements de revolte
collective que notre siecle a vu surgir, qui pretendent liberer
I'humanit6 de toute forme d'exploitation et qui ne reussissent
qu'h remplacer une tyrannie par une autre plus inhumaine
encore. Car le peuple, I'humanitd "que I'on pretend ainsi 6difier
deviennent bient6t des monstres anonymes auxquels la personne
humaine est impitoyablement immolie.
Charite et justice sociale.
Ce n'est pas a dire bien str que Ia charite que nous enseigne
Monsieur Vincent puisse nous dispenser de notre devoir de
justice sociale, de notre lutte pour faire disparaitre l'injustice
de certaines inegalites. Comme s'il dtait possible d'opposer les
exigences de !a justice et celles de la chariti ! La charite ne
dispense pas de la justice; elle ne serait qu'une caricature de
charit6 si elle prenait son parti de certaines iniquites. Et,
d'autre part, la justice ne rend pas superflue la charite ; celle-ci
enveloppe la justice; l'amenagement le plus equitable des
situations dconomiques et sociales, nos efforts pour rendre ce
monde plus humain doivent toujours etre inspirds par I'estime
et l'amour de nos freres, appelds comme a une meme vocation
et A une mrnme destinde.
Si, a l'dpoque de Monsieur Vincent, la conscience des chretiens etait peut-etre moins alertee que la n6tre devant ces exigences de la justice sociale, si l'on sentait moins l'injustice de
certaines inegalites dans la distribution des biens humains, it
ne faut pas croire que l'urgence de la charite se soit attenu6e
depuis lors. S'il y a tant d'apretd et de duret6 dans nos relations
humaines, si chacun est devenu tellement imbu de ses droits,
tellement sourcilleux a les faire valoir, c'est bien parce que
I'csprit 6vangdlique de charit6 est en baisse chez beaucoup de
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nos contemporains. On en est meme venu a deprecier cette cha.
rite, comme si elle avait quelque chose d'humiliant pour celui
qui en bdneficie, alors que nous en avons tous besoin les uns
comme les autres. Car meme quand nos droits seraient parfaitement delimites et reconnus, meme dans 1'ordre social ideal,
nous serions encore debiteurs les uns des autres, le monde
aurait encore besoin de cette charit6 qui seule fait fleurir la
paix, le pardon et la vraie communion des personnes.
L'irremplagable rencontre.

Conque dans la lumiere de Vincent de Paul, la charit6
aura le privilege de preparer une societd fond6e sur l'amitii
qui est la vertu sociale par excellence. Car c'est bien a elle
que revient de dominer ce qui separe et oppose, de fondre les
antagonismes dans un don de soi qui d6passe toutes les limites
et toutes les frontieres.
C'est grace a ce don de soi que chaque personne s'6panouit
pleinement dans le moment m6me ou elle s'efface et oii elle
s'oublie. Nous devons veiller a ce qu'elle ne devienne pas cette
bienfaisance impersonnelle dans laquelle nous signalions le
danger d'une dpoque de planification, d'organisation, de rationalisation a outrance. Certes, pour etre efficace, a la mesure des
ndcessites immenses de notre monde, notre effort ne saurait se
ddployer en ordre dispers6.. Notre bienfaisance doit devenir
m6thodique, institutionnelle. Et Monsieur Vincent, i'animateur
de tant d'initiatives n'a eu garde de I'oublier. Mais a nous de
veiller a ce que l'institution ne masque pas la personne, alors
qu'elle doit lui etre subordonnie. A travers les r6seaux de
service, a travers les organes sp6cialis6s qu'elle se dolne, elle
doit demeurer toujours ouverte sur cette rencontre, ce contact
irremplaqable avec les personnes en chacune desquelles brille
une dignitd plus pr6cieuse que tous les biens de la terre.
Alors elle restera fidele a l'esprit de celui qui !'a incarnee
avec une telle puret6. Alors aussi elle sera l'6cho de cet amour
infini dont le regard se particularise de fagon bouleversante en
se posant sur chacun de nous.
Alphonse MENOUD.
(La Liberte de Fribourg, 19-20 novembre 1960.)
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DEUX LETTRES INEDITES: LOUISE DE MARILLAC
ET VINCENT DE PAUL
*

Voici deux billets, tous deux autographes (1), tous deux
motives par la charite, comme ii s'en trouve tant d'autres dans
ce qui nous a edt conserve et nous reste connu de la correspondance de Vincent de Paul et de Louise de Marillac.
Dans cet ordre de charite, le sujet du present mot de Louise
de Marillac, peut se rapprocher de la lettre 3305 (edition Coste,
t. VIII, p. 527) que Vincent ecrivait d Louise de Marillac. Peut6tre mame (cela est secondaire) avons-nous ici l'amorce de
cette affaire et de l'aide a cette pauvre femme dit Louise de
Marillac, cette creature comme dcrit Monsieur Vincent. En tout
cas, rien ne s'y oppose : les cas de ce genre ont dii se presenter
plusieurs fois. D'autre part I'appellation de Monsieur - antirieure (comme l'a signald Pierre Coste) - a 1650 favorise ce
rapprochement...
Parmi les leqons qui est loisiole de relever et retenir dans
ces lignes sans prdtention, on peut souligner ie savoir-faire, la
delicatesse et les nobles se;timents de Louise de Marillac : courageusement dans cet acte et ce motif de charite, Mademoiselle
se rdsout, n'hdsite pas dt tre importune, pour une admission ia
la Pitid. Monsieur Vincsnt en lisant cela reconnaissait la gandrositd et la grande dme de sa vaillante collaboratrice.
Quant i Sceur Barbe, dont parle Monsieur Vincent (voir
Table Coste), Monsieur Vincent juge bon d'accorder le bienfait d'une retraite, oit confession et direction auront leur place.
Ainsi done apportent leurs enseignements et profits ces
lambeaux de correspondance qui errent encore de-ci de-la
inconnus et qu'il est bon de recueillir et d'assembler. Bonne
chance it tous les chercheurs et travailleurs pour mettre du
saint Vincent ii notre portde. Quelques glanes, quelques epis
apras les gerbes que nous devons a M. Coste !
F.

COMBALUZIER.

(1) Ils ont td donn6s 6 M. Antonin Bonjean par la Soeur Chareyron, sup6rieur de la Clinique Saint-Charles N Montpellier.
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LETTRE DE MADEMOISELLE LE GRAS A SAINT VINCENT

Monsieur,
J'ay cstd price de vous suplier trbs
humblement pour l'amour de Dieu
comme je fais de faire la charite i
une pauvre fame quy a tres grand
besoin d'estre enfermee de faire prier
Monsieur Gillot (2) marchant demeurant
a la plase aux chas de luy aider &
avoir plase a la pit i. Le besoin quy
m'a est6 represent6 est tout a fait
digne de compassion tant pour le salut
de son alme que p(ou)r I'assurance de sa
personne. Se quy fait Monsieur que je
me suis r6solue de vous estre importune
et vous assurer par ce mot que je
suis en I'amour de n(ot)re Seigneur
Monsieur
V(ot)re tres humble et
tres ob6issante servante
L. de Marillac.
LETTRE

DE

SAINT

VINCENT

A MADEMOISELLE

LE

GRAS

Les deux lettres que je vous renvoie, Mademoiselle,
me semblent bien. Je pense que vous fairez
bien de metre (3) ma Soeur Barbe a la
retraite. Je 1'entendray a confesse, Dieu
aidant, et luy parleray par mesme moien
samedy prochain, ne le pouvant plus tot
a cause de l'embarras auquel je suis
qui suis en I'amour de N(ot)re Seigneur
Mad(emois)elle
V(ot)re tres humble serviteur
Vincens Depaul.

(2) M. Gillot, marchand, est loge en cette Place aux Chats, situ6
a l'ouest du Grand Cimetiere des Innocents, a la jonction des rues
de la Chausseterie et de la Lingerie (plan Gomboust, 1647, feuille V).
(3) Monsieur Vincent avait alors 6crit:
Vous ferez bien de
parler... il a corrig6 par : ...mettre D.

-

17 -

AU JOUR LE JOUR

NOUVELLES PRESCRIPTIONS DE M. N.T.H. PERE.

I" janvier 1961. - Avec I'an nouveau et en signe des temps,

le T.H. Pere promulgue quelques prescriptions dans 1'esprit
liturgique de notre epoque. Conformiment aux invitations du

code rubrical, approuve par Lettre apostolique du 25 juillet 1960,
les Laudes du breviaire servent desormais de priere du matin.
Cette heure canonique etant diument r6cit6e, on lit pour la
Communaut6 un theme de meditation qui se poursuit pour
assurer I'heure integrale d'oraison, prescrite par les constitutions.
En cette octave de Noel (nouvelle appellation de la f6te), en ce
premier jour de I'an, les vceux continuent d'etre present6s A
genoux au T.H. Pere M. Bizart, supdrieur de la Maison-MWre,
souhaite ce matin qu'aux lendemains de cette annde du tricentenaire, chacun des membres de la Congregation puisse ti-e
un fils authentique de saint Vincent ; c'est tout un programme,
un ideal a realiser.
Le P. Slattery remercie et souligne que les efforts de
saint Vincent pour imiter le Christ doivent toujours inspirer notre
conduite et notre gendrositd.. Puis dans cette ligne suit I'Acte

de protestation, voulu par le Coutumier et emprunte a l'Inroduction a la Vie devote, de saint Fran;ois de Sales.

Le soir,

a 19 heures, apres les offices ordinaires du 1"' janvier

(un dimanche, cette annee) commence la lecture de la Circu-

laire qui, outre ses conseils et directives spirituelles, nous
entraine dans un classique tour d'horizon oit consolations et
epreuves itouvent ct rencontrent leurs eaux melees.
L'ESPRIT

DU

SERMON

DE FOLLEVILLE.

25 janvier. - Designe pour la traditionnelle conference de
cc jour, M. Michel Lloret ddgage avec flamme 1'esprit du sermon
de Folleville : Mission et Charite. Des ce 25 janvier 1617,
Vincent de Paul, sans le dire sCirement, ni sans s'en rendre
compte tries probablement, avait mis et lanc6 sa vie sur son
orbite. Cette pr6dication des pauvres, ce rappel des v6rit6s de
la foi, ces ames a sauver, Vincent s'y donne tout entier. C'est
la Mission... Mais cette humanisation du pauvre, cette conscience
que le pauvre a une Ame, Vincent va bient6t y travailler concretement par I'Association de la Charitd, 6rig6e le 8 dicembre 1617.
a Chdtillon-les-Dombes. De l1, sans trop tarder, et par une
providentielle ivolution, sortira la Compagnie des Filles de
la Charit6. Ces oeuvres, ces etonnants devouements de femmes,
vont secourir le pauvre, lui redonner ou soutenir la vie qui
lui permettra de prendre conscience qa'il a une ame. Mission et
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Chariti c'est desormais la note tonique, le sens profond de la
vie de Vincent. Dans cette optique et pour le redire sans jamais
se lasser, la Revue vincentienne Mission et Charite dont on
parlait depuis quclques mois, vient de lancer son premier
numdro. Beau et serieux d6part sous la direction de M. Andre
Dodin. Sous sa plume, nous pourrons trouver une ample spiritualitd de saint Vincent: ddlectables fruits de patientes r6flexions,
soigneusement limees... Solide article de M. Vanstecnkiste
(pp. 9-40). Le Pauvre dans I'Eglise, un 6cho des conferences de la
Session des Soeurs Sen-antes de 1960, etc. Quel profit pour les
auditrices et les lecteurs ! Mission et Charitd... C'est Folleville,
ia piste d'cnvol, de lancement !
Dans un tout petit coin de la modeste chronique de ce jour,
signalons que pour le service du refectoire de la Maison-Mere,
on inaugure aujourd'hui (lH encore innovation soigneusement
6tudi6e et annonede) de ldgers chariots en aluminium chrome,
a triple 6tage... Cela rend moins penible le port des solides et
pesantes assiettes que jadis les consignes du Coutumier des
servants prescrivaient de ne pas charger A plus de vingt, sur
les ronds, portes allegrement a force de bras. D'autre part, sous
le recent 6clairage Holophane, se diffuse une douce et ample
clart6, ou les lambris de chene cir6 prennent un aspect plus
chaud, plus monastique, bien mieux que sous des tubes au neon...
UX SILCLE DE DEVOUEMENT ET DE GENEREUSES INiTLTIIVES.

2 fevrier. - A Fribourg,en Suisse, sur les bords de la Sarine,
s'achieve en ce jour, la centieme annde de l'Ouvroir de la Providence, la maison bien connue en cette ville attrayante et
sympathique. De ce sicle de devouement et de gdndreuses
initiatives, dans la Liberte du 20 novembre 1960, M. Jordan a
retrac6 et d6roul6 une vue d'ensemble. Le film de ces lignes,
comme toute bande documentaire, fait rapidement parcourir ou
ddfiler, a grandes uejambees, ces generations et ces annies de
g6nerosit6 que symbolise la cornette vincentienne, en ce canton
et cette ville catholique de Suisse, si riche en maisons et activites
religieuses.
LA MAISON DE LA PROVIDENCE (1841-1847).
Sa fondation et ses debuts
En cette annde 1960, par une heureuse coincidence, les Filles
de la Charite de la Maison de la Providence commimorent tout
it la fois le troisibme centenaire de la mort de leurs fondateurs,
Monsieur Vincent et sainte Louise de Marillac, et un siecle
d'activitd sur les bords de la Sarine.
L'institution et le d6veloppement des Filles de la Charite
A l'poque oit ii est curd de Chttillon (Ain) l'humble mais
ddvoud Vincent de Paul constate que les pauvres soni I~gion,
que des gens de cceur sont prdts ai les secourir mais que leur
charite est mal organisde (1617). Aussi en vient-il bientdt ai
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grouper quelques dames de bonne volontl
en vue ( d'aider le
corps et I'dme * de ceLLr que frappent la pauvretd, la maladie,
[abandon. Quelques anees apr&s, ci Paris, ii s'emneut fort it la
Ve dtie miiseres effrayantes : nouveau-ns exposes sur les places
puibliques ; garcons et fillettes errant dans les rues, deguenilles
L'I aj/ames ; pauvres gens gagnant peu, voire sans travail,
nt'a ant pas de quoi manger it letr faim, laisses sans soin en
ca.s ide maladie ; tieillards totalement abandonnes. II s'empresse
alor. d'interesser des fentnes et des jetres filles de toutes
conlitions atl sort des desherites de cc monde, entre autres une
v•cve d'une quarantaine d'annees, Louise de Marillac. A cetre
lerniere dont ii a remarqtue les qualites d'esprit et plus encore
de cwur, ii confie la formation de ses douze premieres collahoratrices.
De prime abord, en 1634, de ces Filles de la Charite, connle
it les appelle, ii n'a pas l'iniention de faire des religieuses a
;proprenent parler mais simplement des servantes des pauvres.
Duran•t les six premieres annLes. elles n'ont pas de costume
particulier, < d'autre voile que la vertu de mnodestie D, elles ne
soit pas cloitrees, elles tze prononcent aucun vwu ; elles vivent
cependant en communaute. En 1640, i laa suite de diverses experiences, il precise leur organisation. Les jeunes personnes, en
reile generale agees de pas moins de 19 ans, mais de pas plus
cde 28 ans, qui ddsirent vivre cette vie de ddvoueinent, devront
etre postulantes pendant trois mois puis faire non un noviciat
mais un s6minaire d'une annee. Puis ce sera la prise d'habit ;
c'-'t alors qu'elles se mettent, comme les femtnes du peuples, a
porter la robe bleue et a se coiffer de la cornette blanche. Apr&s
quatre ans de generetux efforts, elles seront appeldes & proonncer
hlurs voeux non a perpetuite inais pour douze tmois seulemnent,
vwutx renouvelables d'annee en annee ; cette cer&monie se deronIera ecmla fete de l'Annonciation. Alors que dans la plupart des
,jitrres Ordres et congregations feminins, les Sceurs doivent
apporter unie dot, Monsieur Vincent n'eaige pasiun so!.
Co•mme le grain de seneve, cette modeste association ne
tarde pas d prendre un mnagnifique essor. En 1660, on compte
ddij une soixantaine de maisons, toutes en France ; cinquante
ans plus tard, plus de 300, dont quelques-unes en Espagne et en
Pulogne ; en notre XXc siucle, plus de 3000, rdparties sur tous
les continents.
En Suisse, les Filles de la Charitd s'etablissent au ddbut du
XIXe siecle a Neuchdtel et ai Geneve ; elles n'arrivent en pays
fribourgeois qu'en 1858.
Fondation de la Maison de la Providence (5 mai 1841)
En 1841, Mine la comtesse Adelaide de La Poype, franCaise
habitant Fribourg, a l'intention de faire bdndficier le canton du
devouement de ces servantes des pauvrcs. Depuis son enfance,
elle 6prouve une vive sympathie tant pour les campagnes que
pour la capitale. C'est qu'en etd 1789, an debut de la Revolution,
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sa tzmre y etait venue s'y refugier avec ses six enfants qu'el
avait placees au couvent des Ursulines et y avait sejourn
quIelqus anmees. En 1831, probablement i cause du changenent
de regime politique survenu en France, Adelaide de La Poype
avait regagnd nos contrees. Profondement pieuse, femme oa
cwur d'or, elle songeait plus aux malheureux qu'i elle-miene;
et sa fortune, elle entendait la mettre au service de son prochai.
Pour I'eveque du diocese, Mgr Pierre-Tobie Yenny, elle eprouvait
tte vive admiration: et avec raison, car tous ceux qui connaissaient de pres ce prdlat le consideraient comme un saint. En
juin 1838, elle avail donne a I'evichd de Lausanne et Geneve, le
domaine qu'elle possedait a la petite Riedera, tout en s'en
reservant la jouissance sa vie durant. De son projet de ionder
2i Fribourg un itablissement des Filles de la Charite, elle eniretint
sa Grandeur et obtint sa prdcieuse collaboration.
Le 15 avril 1841, les intentions de la bienfaitrice etanf deja
bien arrtdees, Mgr Yenny en informa le gouvernement. Trois
jours apras le Conseil d'Etat donna son approbation, ecrivant
entrc autre au Chef du diocese : a En applaudissant Nous-memes
aux vues genereuses de Mine la comtesse de La Poype et reconnaissant tous les bienfaits qui resulteront de cette double instirttion, nous n'avons pas hesite i accorder i Votre Grandeur
T'autorisationqu'elle a souhaitee et a I'assurer de Notre protection
en faveur de ces uliles et pieux etablissements R.
Quelque temps apres, le 5 mai, en sa propre demeiure. a la
Neuveville n° 25, se rencontrent le notaire M e Philippe Roth,
charge de rediger I'acte de donation, et les deux teroinzs, le
P. Michel Neubert, recteur des Peres Redemptoristes et I'm de
ses confreres le P. Francois-Louis Czech. En ce jour memoraible,
MIme de La Poyne donne i Mgr Yenny, pour lui et ses siiCcesseurs :

1. 20 obligations de 1 000 fr. de France qui assureront unt
ammie•! de 1 687 fr. suisses ;
2. Des lettres de rente dout le total des intdrets s'ceve
it 1 565 fr. suisses ;
3. Une rente annuelle de 675 fr. dont le capital de 16 875 fr.
sera remis plus tard, par ses heritiers, a Mgr l'dvique ;
4. Enfin une somme de 20250 fr.
Le total des donations s'eleve i environ 100 000 fr. suisses,
comme qui dirait un demi-million d'aujourd'hui. En retour :
1. Mgr Yenny fera I'acquisition de l'ancienne maison des
RR. PP. Redemporisles sise a la Neuveville pour y placer un
etablissement de Scours de la Charitd de Saint-Vincent de Paul
2. II s'assurera le concours de cinq Soeurs, dont deux seront
destindes specialement i soigner les malades, principalement
les pauvres, selon les regles de leur institut ; les trois autres
seront consacrdes a 'edducation de petites filles pauvres. Le
nontbre de ces enfants au ddbut ne sera porte qu'a dix et restera
revenu

-

21 -

tel pendant cinq ans; it cette dpoque, ii sera portd a quinze.
Sur ce nombre de dix au debut, if y en aura trois de Fribourg ou
domicilies a Fribourg. Les enfants admis dans lTtablissement
scront toujours choisis par Messeigneurs les eveques et loujours
au'tsi parmi les plus pauvres. ls seront requs a I'dge de 7 ans,
Y ricevront l'instruction, y seront nourris et entretenus, ils en
sorliront i 21 ans ou plus t6t, si Monseigneur juge leur instruction achevee ou si leur avantage le requiert.
3. Madame la donatrice se reserve 'avantage de pouvoir se
rerirer et habiter autant de temps et aussi souvent qu'elle voudra
dan. r'tablissement en payant une pension pour elle et sa femnme
td c',ambre et si, a sa mort, cette derniere, Antoinette Melinan, est
encore aupres d'elle, elle sera admise dans la maison, oir elle sera
!g•ue.' nourrie et blanchie le reste de sa vie.
Dans l'acte de donation, il est encore privu que Mgr Yenny,
trri pour lii que pour ses successeurs, est investi de la propriItd
ptire et perpetuelle, des montants et des rentes, fixds pour etre
uzili'.-ds comzme it a edt stipuld.

Les debuts de la Maison de la Providence (1841-1847)
Le 14 janvier 1842, I'Eveche acquiert de la Congregation du

Sa.ii-Ridempteur, 9tablie & Fribourg, la maison qui formait
jidic-

son couvent et oi., auparavant (jusqu'en 1811) avait Ltd

I'c Siininaire diocesain, soit le n° 45 de la rue de la Neuveville,
citr, ulne fontaine et un jardin con:igus, pour ie prix de 11040 fr.
-i"s,,es. Bientdt s'effectuent dans ce b•itiment des reparations
er des transformations en vue de sa nouvelle destination ; ces
truvtaux entrainent d'assez grosses ddpenses et retardent un peu
l'arriv'e des Sceurs.
Aux vifs regrets de Mgr Yenny et de Mine de La Poype.
1;- Filles de la Charit6 de Paris ne peuvent se charger de ce
nou'ý!l tablissement. Se tournant d'un autre cotd, sa Grandeur
o'ri'nt le concours d'une congregation similaire, celle des Sacwrs
de Saint-Vincent de Paul, de La Roche, en Savoie. A q!ue!!e date
c,:r'.e ces derniires arrivent-elles a Fribourg? Nous ne sommes
,:'s ;arvenns i le dicouvrir, aucune piece officielle ne nous I'indic•iie et la presse locale n'en souffle mot. II nous semble que
c'-: vers la fin de I'etd ou automne 1842 que cinq d'entre elles
"ir i:trentt leur activite. En effet, le 20 juillet, tn violent incendie
c,.::e a la Neuveville ; les journaux auraient certainement fait
a•uision it 'intervention des Scurs de la Providence en faveur
d's sinistres si elles avaient ddja edt

sur place.

Tout de suite, ces servantes des pauvres s'occupent des
malades et en soignent dans leur Maison, recueillent les orphelins que leur envoie I'Evechd, bientdt au nombre de sept ; par
la-meme, elles s'attirent de vives sympathies. En voici une
preuve : z la suite d'un concert qu'elle a donne le 2 janvier 1843,
auquel assistaient environ 400 personnes (participation nombreuse
par rapport an petit Fribourg d'alors comptant 3 000 habitants),
hI Socidtd de Musique realise un bdndfice net de 170 fr. (plus
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de 800 fr. de notre epoque) ; sur ce montantt, nous rapporte la
presse locale, elle remet 40 fr. = aux respectables Sceurs de la
Charite pour etre employes aux besoins des malades nces.
siteIx >,. L'erablissement sert en effet d'hopital pour le quartier;
un grave accident survenu au debut de mai 1845 nous en apporte
indircctement la certitude : tn cheval prend le mors aux dents
it la descente du Stadberg, le vehicule donne contre une borne
et se brise, l'un des occupants, une pauvre femnme, est projetl
it une grande distance et grievement blessd, puis transporte a la
Providence oil les hommnes de I'art et les Sceurs de la Chariti
li prodiguent durant plusieurs jours les soins que son etat
reclamne.
A la fin de novembre 1845, grand dmoi, sans doute, dans la
conullltrntaute, i la nouvelle que Mgr Yenny est gravement malade;
conune dans tout le diocese, on prie pour son rdtablissement;
douleur profonde, au moment de son deces, le 8 decembre 1845,
la Maison vient de perdre un pare des plus gdnereux. Lors de
l'enterrement, les Sceurs et les enfants de la Providence se voient
reserver une place specTale dans le cortege funebre. Quelques
semaines apres, I'~tablissement a, non un nouveau proprietaire,
mais un bienveillant protecteur en la personne du nouvel dveque,
Mgr Etienne Marilley.
Helas ! les temps sont troublds ! Au debut de novembre 1847,
au moment oh eclate la guerre du Sonderbund, les Sceurs s'atrendent certainement a soigner des blesses. Comme on le sait
Fribourg capitule presque immediatement et le sang, pour ainsi
dire, ne coule pas. Mais, a la faveur des evenements, I'extremegauche s'empare du pouvoir ; le gouvernement provisoire aui
s'est constitud le 14 novembre se montre violemment anticldrical.
Si, le 18 novembre, il envoie a Mgr Marilley zune adresse pleine
de respect, I'assurant de ses bonnes dispositions envers la religion et I'Eglise catholique, le lendemain deja, il leve le masque:
il expulse du canton les Jesuites, les Rddemptoristes et les
Sceurs de ia Providence, ces dernieres, elant, a ses yeux, affiiiees
i la Compagnie de Jesus ! La Maison est fermde, sans aucun
egard pour les malades et les pauvres orphelins.
Etablissement ferm6 jusqu'au 1" d6cembre 1850
Au lieu d'assurer sa protection ti l'dtablissement cree par
Mine de La Poype, comme s'y dtait engage le gouvernement en
1841, le Conseil d'Etat en expulsa les religieuses qui le dirigeaient
(19 novembre 1847) comme on I'a vu, et le tint fermd jusqu'au
1" decembre 1850. Le 20 mars 1848, en presence de cet etat de
choses, la fondatrice de la Providence adressa d'dnergiques protestations. Qui n'en aurait pas fait autant?
Durant quelques mois, se maintint une faible lueur d'espoir
du fait que 'immeuble et les capitaux dtaient la propridte de
Mgr I'Eveque. Peut-dtre Mgr Marilley parviendrait-il a trouver
d'autres Sceurs de Charitd pour s'occuper de 'oeuvre? Mais, le
5 juillet 1848, une nouvelle loi confiait la gerance des biens des
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paroisses et de 'Ev&che ai la Commission administrative civile
des biens du clergd. Le 2 mars 1849 seulement, le Consei; d'Etat
daigna donner une reponse a Mine de La Poype, I'avisant simpleinent que les fonds, elant la propritel de I'Ev&che, devaient
dire administres conformnement aux prescriptions legales en la
miutiere.
Peu soucieux des clauses de la donation de 1838, le gouver-

1iement ne versa plus a la gendreuse dame les revenus de la
petite Riedera qu'elle s'etait expressement reserves. Comine la
Providence etait encore fernme, Mine de La Poype protesta a
notuveau et demanda I'annulation de ses deux donations ou, si
i'ont veut, le remnboursement des capitaux et des inmneubles remis
ladis a MAgr Yenny. A nouveau, le Conseil d'Etat rejeta la reclaimation coinne non fonddee avec ce cynisme cher aux hommnes
i'exitrnme gauche, il pretendait nmene respecter toutes les
claitses stipklees en 1838 et 1841 ; de fait, jusqu'en decembre 1850,
it ne fit absolument rien pour les orphelines, il se contenta de
capitaliser les intdrits.
Ouverture de 1'Asile en favour des jeunes filles pauvres
(1" decembre 1850)
Pour ces anticlericaux au pouvoir, en particulier pour Julien
Schalier, i la charitd chretienne, dont ils ne comprenaient
d'ailleurs pas le sens profond, qu'ils confondaient avec l'aum6ne,
devait se substituer la philanthropie. C'dtait d I'Etat uniquement
tie prendre en mains les ceuvres de bienfaisance : hdpitaux, orphe!inats, asiles pour vieillards, aliends et indigents. Plus de religieuses a l'avenir pour s'occuper des malades, des orphelins, des
personnes dgdes ! 11 fallait confier tous ces itablissements i un
personnel laique. Les confirences de Saint-Vincent de Paul qui
venaient de s'etablir dans le canton its ne pouvaient les supporter, bien que formees d'elements laiques ; a leur avis, c'dtaient
des associationssecretes, a but politique, des plus dangereuses, des
plus ndfastes. C'est imbu de cet esprit que J. Schaller, directeur
dc l'lnstruction publique et des Cultes, envisage la rdouverture de
hl Maison. En vue de repondre, dans les limites de la loi, aux
gendereuses intentions de Mine de La Poype, ii en propose le
retablissement, au ddbut de juillet 1850. A l'ancienne ddnomination de Maison de la Providence, a resonance par trop chr6rielne, il prefere celle d'Asile en faveur des jeunes filles pauvres.
Par un reglement organique de son inspiration,datd du 12 juillet,
il en fixe l'organisation. Une directrice laique aura la responsahilite de I'etablissement ; un Comitd de surveillance de trois
7,emnbres s'en occupera specialement au point de vue financier,
en verifiera les comptes et soumettra toutes les affaires d'une
certaine importance a la direction des Cultes. On envisage I'eniretien gratuit de dix fillettes. Le budget privoit 3 583 fr. 50 aux
recettes comme aux depenses. Les fonds productifs ayant augmentd de 6000 fr. par capitalisation durant deux ans, s'dlevent
i 79640 fr. Le 30 juillet, le Conseil d'Etat approuve le projet.
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Le 14 octobre, ayant eu vent de cette transformation, la fondatrice de la Providence adresse une vive protestation, car on ne
tient aucun compte des conditions qu'elle a fixees le 5 mai 1841.
Avec le mIme sans-gene que les fois prdcedentes, les membres du
gouvernement passent tout simplement a l'ordre du jour sur
cette rdclamation. Ne se tenant pas pour battue, Mine la com.
lesse, alors retiree en France, charge son representant de prdsenter un recours au Grand Conseil, mais les deputis passent
aussi i l'ordre du jour.
Le 1I ddcembre, l'Asile ouvre ses portes, avec Mine Conus
it sa tte. Pour la seconder, la directrice a une cuisiniere et une
autre domestique. Le Conseil d'Etat a nommin membres du
Comite de surveillance : M. Raedle, comme president ; M. Cuony,
comme secretaire ; et M. Berguin, ndgociant, comme membre
adjoint.
Marche de I'Asile, de decembre 1850 A d6cembre 1856
Par les comptes rendus de I'administration du Conseil d'Etat
et aussi par le second volume des proces-verbatux du Comiti
de surveillance, conservd par hasard, on peut se rendre compte
de la marche de I'etablissement.
La maison realise pleinement les bienfaits que Ion en
attendait ainsi que les intentions de la donatrice (??), &crit
J. Schaller dans son rapport de I'annee. Les el&ves qui frgquentent les ecoles de la ville sunt astreintes, a Iintirieur,a des
heures de rdpetition, it des travaux d'entretien et de jardinage.
La tenue sous le rapport de I'ordre, de la discipline et de I'arrangement rcpond aux exigences de I'hygibne. Les habitudes que
'on donne a ces jeunes filles en feront des femmes actives,
adroites er rangees. L'institut se prdsente sous l'aspect d'ile
famille vivant dans I'intinite, oit l'on vit dans la meilleure harmonie. Le premier compte rendu ne dit mot de l'education au
point de vue religicux. C'est seulement dans celui de I'annee 1853
que i'on y trouve une allusion : ( La directrice s'efforce d'inculquer aux eleves des sentiments moraux et religiculx >.
Mine Comrs, rendons-lli cet hommage, dtait une excellente personne, fort devou1e, qui mena fort bien la Maison. Pour encotirager les jetun•es filles dans leurs travaux de couture, de raccomnodage et de broderie, elle en organise une exposition sutivie
d'une vente ; le produit obtenu, d'habitude autour de 50 fr., est
reparti entre les orphelines d'apres leurs merites, les montants
alloues allaint crescendo de 1 i 10 fr. et places pour chacune
d'elles sur un livret de la Caisse d'Epargne de la Ville de Frihourg. En meme temps, la directrice a souci de preparer pour
chacune des filles qui lui sont confides un modeste trousseau
qu'elles emporteront au moment de leur ddpart ddfinitif. En
effet, une fois en mesure de gagner leur vie, elles quittent I'A: ilc,
les unes trouvant un poste d'institutrice a la suite d'dtudes faites
d I'Ecole secondaire de la ville, les autres s'engageant comme
domestique dans une famille.
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A partir de 1853, I'.tablissement admet encore quelques
pcisionnaires, payant 300 fr. par an pour leur entretien ; elles
sout au nombre de 6 en 1854, de 8 en 1855 et 1856, de 6 les deux
dernieres annees.
Au point de vue financier, la Maison ine fait pas de deficit,
dtl fait que le Conseil d'Etat hti a attribue le rapport net de la
petite Riedera qui, en route justice, devait revenir i Mine de
La Poype ; son administration est econome, consciencieuse. Les

trois membres du Comite de surveillance exercent leurs fonctions
avec un reel divouement, sans toucher de jeton de presence.
Apres la mort de M. Raedle (29 novembre 1856), M. Xavier
de Landerset le remplace et assume la presidence.
En 1858, & I'arrivde des Filles de la Charitd, Fribourg ne
cumptait que 9000 dmes ; les bas quartiers de l'Auge et de la
'etreville etaient beaucoup plus aninmds que maintenant.
le villes, on y rencontrait tn certain nombre
Coumne dans toutses
de personnes bien a plaindre, victimes de la paresse. de I'alcoolisme. de 'inconduite, d'enfants chargds d'une fdcheuse hdreditd
on laissds dans un plus ou moins grand abandon. Le travail des
our•riers etait fort pen retibue, parfois nzmIe, it venait a manquer. Pour les serva'tes des pauvres, le champ d'action s'offrait
vaste ; ii allait s'etendre de plus en plus avec le developpement
pris par la ville et les exigences nouvelles dans le donmaine social.
Si les SOeurs ne furent que cinq au cours des premikres anndes,
lkiTr nombre alla croissant, s'elevant d 20 (aurour de 1900) pour
ct•eindre 33 a l'hleure actrelle.
L'Orphelinat.

Aux sept fillettes qu'elles trouvent en prenant possession de
in .Mlaison, viennent tout de suite s'adjoindre d'autres dont les
;ar'ents sont decgdes, ou bien indignes, incapables de lesilever.
Cwnrme l'expdrience en avait etd tentee entre 1853 't 1858. elles
til'iettent aussi des pne;sion. ires, payant scetlement de 10 i
15 F et non 25 F par mois. conume an temps de .kfIme Conus.
Bient6t, I'etablissement jouit d'tue rdputation si flatteuse que
ldes Suisses allemands y placent teurs filles en vue d'y apprendre
le frangais ; a partir de 1860, on en compte rdguidirement de
12 ii 15. Les autres enfants sont au nombre de 45 a 50 comme
ieauicoup ne paient rien on presque rien et que les revenus de
la Fondation se montent a 4000 F environ, c'cst une lourde
charge pour la Providence. En revanche, comnte nous I'apprend
la chronique, cet orphelinat-pensionnat procure aux Sceurs
d'abondantes consolations : quelques-unes de ces jeunes filles
entrent plus tard dans une commtunautd religieuse, en particulier
dans celle des Filles de la Charite ; d'autres apprennent un
metier, s'engagent cormme domestique dans une famille ; celle
qui se marient deviennent d'excellentes mamans ; toutes gardent
le meilleur souvenir de I'dtablissement et la plupart restent en
etroites relations avec la Maison.
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L'Asilc.
Conuine saint Vincent de Paul, Sceur Thierry, I'assistante de
la Superieure, portant simplement le titre de Soeur Senrante,
Irencotre a.Ssez souvent dans les rues des petils enfants laissis
sanls strveillance ; elle sent la necessild d'ouvrir pour euLx une
zslle d'asilc. Mgr larilley auquiel elle -'::dresse, I'y encourage.
[:nte ouscriptio organisee i cet effet avant rapporld 800 F, elle
ouvre cet asile dans l'immeuble sis en face de la Providence,
aippartenant alors atx Rddemptoristes. Aussit6t des inatnans qui
\·ornt f jouirnee dans les familles ou qui travaillent danis un
atelier,.viennent, le nmatin, confier leurs petits pour les reprendre
Simidi otn stclenment dans la soiree. Une deuxibme religieuse et
line collaboratrice laiqcjue aident Swcr Thierry a distraire ces
habnbins. i leur apprendre des rondes, des chants, des cam iques
,t de petites prieres. De 50 a 100 qu'il est au debut, le nombre
de ces petits s';leve au bout de deux ou trois ans i 150, 200,
voire 270. Chose intdressante cirelever, des protestants et des
israelites envIoientiaussi leurs enlants. Suivant de pres les pro-

gres de Ia pldagogie, les Filles de la Charite en viennent. au
debut de notre siecle, ii transformer cette salle d'asile en une
Ecole froebdlienne.
L'Ouvroir externe.
Le 2 fevrier 1860, s'ouvre, dans le mInme immneuble que I'Asile
ai Ourroir en vue d'initier la jeunesse feminine a la couture et
a la lingerie. De 20 a 30 jeunes filles bdneficient aussit6t de cette
innovation ; leur travail suffit i leur rdmundration qu'elles
toitchent d'ailleurs tous les mois ; les Sceurs ne prdl&vent atcun
benifice sur les objets confectionnds. Avec leurs toutes premieres
ouvrieres, elles ont un pen de peine mais rapidement, I'atmnosphihre canmmge, toutes se mettent ittravailler, dans une ambiance
de franche gaietd et d'esprit chretien. De cet ouvroir, sur 'ir'itia:ive de Soeur Terraz est sortie en 1903 une vdritable Ecole profcssionnelle pour blanchisseuses, tailleuses, lingeres, et cuisiL'ouverture de classes primaires et secondaires.
La premiere annee, les orphelines et les pensionnaires frequentent les ecoles primaires de la ville ; puis en raison de divers
incolnenients, les Filles de la Charitd se ddcident ia leur faire
clles-memes la classe.
En 1862, les parents qui envoient leurs petites it I'Asile
supplient Sceur Thierry de les admettre dans les cours primaires.
Une fois que le gouvernement eut accordd son autorisation,
l'cole pour les externes s'ouvre dans I'immeuble o l'on a deja
ainenagd I'Asile. A la premiere primaire, les ddvouees religieuses
afoutent une deuxieme, dite moyenne classe, puis une troisi&me,
denommine grande classe, enfin une classe supdrieure. Pour couronner le tout, la Providence organise des cours secondaires,
entre autres une Ecole normale que l'on appelle de prime abord
I'(Euvre des Eleves Institutrices et i laquelle I'Etat alloue un
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oudeste subside annuel de 250 F. Aujourd'hui encore, cet enseiIenlteent primaire et secondaire est en plein essor ; les locaux
n'entmt pas assez vastes, il faut refuser de nombreuses denandes.
L'Hopital ou plut6t 1'Hospice du district de la Sarine.
Entre 1860 et 1870, comme la creation de I'Hdpital cantonal
est fortement combattue, en tout cas renvoyee a des temps
ineilleurs (on avait songe un moment d l'installer (t la Providence) on envisage, en pays fribourgeois l'ouverture d'hospices
r~gIionaux. A cet effet, les communnes du district de la Sarine
et les Seurs
pr.conisent une etroite collaboration avec l'Evichd
tie Charit,. A cet effet, Mgr Marilley achete l'immeuble oil se
trouvenit deja les classes, I'Asile et I'Ouvroir (5 octobre 1869).
Pen apres, les memes communles ainsi que celles des cercles de
justice de paix de Cournillens et de Cormondes passent tne
convention arec les Filles de la Charite en vue de I'ouveritre
et de la desservance d'un Hospice : on y admettra des malades
et des blesses des deux sexes, des aveugles, d'autres infirmes,
des incurables, toutefois a I'exception des alideezs.
A

plusieurs reprises, cette convention est

renouvelee et

adaptee aux circonstances nouvelles. Actuellement, cet etablissement ne peut rivaliser avec les h6pitaux de Billens, de ChdielSaint-Denis, d'Estavayer, de Riaz et de Tavel ; il sert avant tout
d'asile pour des vieillards, pour la plupart infirmes ; le medecin
de I'dtablissement et les Sceurs les soignent quand ils solt
!naiades, toutefois pas dans le cas oit une intervention chirurgicale s'avMre ndcessaire.
Les dernieres ceuvres entreprises.
Voyant les dangers auxquels est exposee la jeunesse feminine
a la sortie du travail et plus encore le dimanche apres-midi, les
religieuses crdent pour elles en 1898 le patronage Sainte-Agnes.
La Sceur Kamoska, Supgrieure & ce moment, qui en a eu I'idee,
groupe des jeunes lilies de 13 d 20 ans, organise i leur intention
des sdances recreaiives, les fai4t bhnAficier de causeries instructives, les interesse a la cuisine et a la preparation de leur trousseau, les initie a leur futur r6le de mrres de famille, sans oublier
tine solide formation religieuse.
A peu pros en mnme temps, les Filles de la Charitd etablissent
aussi un patronage pour fillettes de 7 a 13 ans.
En 1911, elles fondent le patronage Saint-Louis pour les
garcons.
A la demande de Mgr Ddruaz, I'dvique du diocese, elles
ourvrent en 1903 cans le nouveau quartier de Beauregard, en ce
temps habitd surtout par des ouvriers, une Ecole maternelle,
en fait une Creche oil les mamans travaillant hors de leur foyer
viennent apporter leurs tout petits pour la journde comme &
I'Asile, demander des conseils pour la tenue de leur menage et
les soins d donner en cas de maladie ; a cet etablissement s'est
ajoutee une Ecole froebdlienne pour le quartier.
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Le 21 novemnbre 1904, conmmence I'teuvre des Soupes scolaires.
Depuis lors, chaque hiver, des elives des ecoles primaires, pres
d'une centaine, a la sortie de la classe du matin, regoivent gramiitenent de la soupe et du pain a discretion.
En decembre 1906, c'est la creation du Dispensaire: les
blesses, surtout les accidentes, y recoivent les premiers soins et
y reviennent aussi longiemps qu'il le faut pour le changenelm
des pansements.
Les bienfaiteurs de la Maison.
Si les devouces Sceurs de Saint-Vincent de Paul, conmne on
les appelle aussi, peuvent dtendre davantage leur action bienfaisanme, c'est en raison des nombreuses libdralitisdoit leur Maison
bentficie, generosites qui permettent a I'ev&chd d'ameliorer, de
moderniser les installations comme aussi d'acquerir de nouveaux
batiments. Persuadees que le bon Dieu ne se laisse pas vaincre
en generosite, elles comptent avec une confiance inebranlable
sur hl divine Providence et sur la generositd des Fribourgeois.
En 1860 ddej, elles font une qudte d domicile en faveur de leur
Asile. Des la fin du XIX e siecle, les kermesses sont de mode,
alors dlles en organisent chaque annie et, par ce moyen, renjlr,;ea t la caisse de la tresoriere, caisse plus souvent vide que
pleine.
Si nous faisions une histoire detaillke de la Maison, ;ous
mentiinnerions tous les legs en sa faveur ; mais, dans le cadre
d'ui article de journal, cette inumnration risquerait de nous
mener fort loin. Quelques-uns sont magnifiques allant jusqu'd
100000 F ; la plipart sont de 500 et de 1000 F ; tons, mime les
plus modestes, momnrent clairement quel intdrit on porte a:ux
ccetvres des Filles de la Charitd. Parmi ces bienfaiteurs, nous
rencontrons en tout premier Mgr Marilley ; dans son testament,
ii donne a l'etablissement le peu de biens qu'il possidait, avec
charge encore de payer une vingtaine de legs de 100 & 1000 F
chacun : ainsi, de 1858 i sa mrnrt, 1R88o9, v.n.dr

prat;

n,'a ,janai

cesse d'assurer a la Providence son gdndreux appui. L'abbD
Joseph Bapst, ancien recteur du Collge, dccdde en 1879, lague a
i'tablissemient 5 000 F ; dix ans plus tard, le chanoine Schneuwly
en donne 17000. Plus pres de nous, en 1910, la Maison herite
100000 F du baron Edmond d'Alt mais avec charge d'entretenir
gratuitement 10 petites filles indigentes ; en 1929, 20000 F sont
dlegus par M. Baur, negociant.
Puissent les Sceurs de la Providence bnedficier de nouvelles
libdralites afin de pouvoir ddvelopper et intensifier encore leur
action si bienfaisante parmi nous. Avec une fervente priBre pour
le plein succ&s de leur apostolat, un ginereux geste de notre part
sera la meilleure maniare de leur tdmoigner notre profonde
reconnaissance pour le magnifique travail qu'elles ont accompli
depuis un siecle.
J. JORDAN.

(La Liberdt

de Fribourg, 15-17-20 novembre 1960.)
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FRIBORG : LA
UN

FOYER:

< PROVIDENCE

UNE

MAISON

,.

DE CHARITE.

Elle n'a certes rien d'original cette vieille Maison siture dans
le vieux quartier de la vieille ville.
Son aspect exterieur serait mime rdbarbarif : visage austere
de molasse grise. Heureusement, en ded, des fleurs sourient aux
jenitres pour la joie des passants et de ceux qui y vivent. Vous
diriez mime qu'elle dort avec ses persiennes fermees comme
dtes cils abaissis.
La porte brune sait se faire accueillante, depuis 5 heures du
matin, jusque tard le soir. Vous la trouvez docile ci s'ouvrir on
i se fermer sous la poussee de tant de mains jeunes et impazientes, donnantes ou solliciteuses.
Et vous entrez.
Aussitot, vous vous sentez dans un monde connu ; I'air que
vous respirez dilate votre cceur. II semble que I'ame de la
Maison vient au devant de votre dme pour la forcer d'aimer.
Le premier contact n'est souvent pas du tout ce que vous
aviez prdvu. Vous aviez pensd etre solennellement conduit dans
un parloir sobre, vdritable frigidaire... et voili que la Seur qui
passait vous a introduit dans une petite piece propre et tres
agreable. Ou alors dans I'autre parloir, c'est le tableau d'un
saint Vincent - de bonne grandeur - qui vous regoit avec tun
msyterieux et fin sourire.
Severe et silencieuse, cette Maison?
Ddtrompez-vous... toute la gamme des bruits: galopades
des petites dans les escaliers, bruissement des cornettes pareilles
ia des ailes vivantes, exercices de solfjge et de chants, serviettes
bourrees de livres qu'on laisse glisser le long des murs, discussions et parfois... disputes.
de
II en faut de la patience, de la duuceur, dc la fermet,
la discipline ' Depuis cent ans, les Seurs, dducatrices toujours a
i'afftit de ce qui se fait de mieux, inment itbien, des generations
d'enfants, de jeunes filles : la promesse feminine qui est tout
i'espoir de demain. Mettre en valeur la richesse des cceurs,
former des consciences, des personnalites, diriger les etudes,
conseiller, donner le sens de la responsabilitd, 1'elan de l'enthousiasme pour tout ce qui est droit, beau et sain. Voila ce a quoi
s'uppliquent, se consacrent, se donnent les Filles de Monsieur
Vincent, en la vieille Maison, dans un quartier de la vieille
ville, a Fribourg.
Et vous croyez que c'est tout?
Encore une fois, detrompez-vous!
Dans le bdtiment voisin, voici toute la litanie des miseres
humaines qui defilent a la source de leur compassion: les
malades, les infirmes, les vieillards, ceux qui ont besoin de
sccours materiel ou moral, les seuls, les crucifids. Pour chacun,
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elles trouvent dais leur charite le mot qui console, I'attention
qui touche, le bautne qui guerit.
Et encore : que se passe-t-il, la-bas, au fond du jardin?
Vuoyo'ts. Dans cette longue bdtisse sans etage?
La aussi se dtpense le meileur de leur ceur aupres des
perits de L'Ecole enfantine. Lit, dans une idche essentiellement
feminine, ia Sceur remplace la maman qui travaille on qui est
surchargee. Rien nest joli commne de voir cet essaim d'enfants
qui rendent leur menotte, la jeune confiance du visage qui se
leve pour un baiser ou I'die qui elle atssi se tend pour apprendre
ie dur metier de la vie.
Et ccla depuis cent ans. Realisez-vous la sonine que reprede dons
sente un siecle d'amour, d'oubli de soi, de generositr,
gratuits dans tous les domaines, uniquement parce qtue la Chlarite du Christ les presse >.
(La Liberrt de Fribourg, 20 novembre 1960.)
LE FR•RE VAXDAELE.

1" mars IY61. - A Dax, en cc premier mercredi du mois
de mars, apres quelque soixante-sept ans passes dans la famillc
de saint Vincent, s'eteint pieusement et sereinement le bon, le
gentreux frere Vandacle, une des belles figures de coadjuteur
de la Mission qui passa toute sa vie d'enfant de saint Vincent,
dans cette maison de Notre-Dame du Pouy, qu'il a tant aimee
et edifide.
Ne le 17 janvier 1873, a Warhem, proche Hondschoote, non
loin de Bergues, frere Vandaele, dans son physique et dans son
•ime, portait nettement les marques de cette terre fertile des
Flandres, basse sur son horizon, mais haute par sa foi et sa
vie int6rieure. Il regut au bapteme les noms bibliques d'AbelJonathas et tous ses autres freres et soeurs (il en eut treize)
furent dgalement placos sous Iinvocation et la protection des
grands noms de I'Ancien Testament, qu'on lisait dans ce foyer
chretien et dont vivait. Ainsi la famille de saint Vincent requt
des Vandaele deux gargons et deux Filles de la Charit6, dont
l'une mourut en Chine.
En 1946, lors de sa cinquantaine de vocation ur. di ses petits
neveux, I'abbd G6rard Vandaele, repr6sentait et interprdta;.
la
gratitude et I'admiration d'une bonne centaine de neveu\ et
petits-neveux, et parmi eux 1'on comptait six pr&tres. Famille
patriarcale, anim6e de profonds sentiments de foi et ayant le
sens de la g6enrosite dans le devoir : bref toute la vie de notre
cher d6funt.
Comme son frere Daniel qui, lui, mourut a Paris le 5 avril
1945, Pretre de la Mission, frere Vandaele entrevit lui aussi le
sacerdoce : il en avait les qualit6s, mais la sante, les d6ficiences
de la vue stopperent ce desir. Ceux qui ont bien connu les
deux freres estiment qu'Abel d6passait son cadet en qualites,
dont il avait 6t6 pourvu plus g6nereusement par le Seigneur.
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Abel poursuivit done ses deux ans au Grand S6minaire
de philosophie a Solesmes (Nord) : les effectifs 6taient alors
nombreux. II y fut amis a la tonsure, qu'il recut le 30 juin 1894.
Apres les vacances, c6dant a l'appel d'en haut, le jeune abb6
etait requ au seminaire interne de Paris, le 6 octobre 1894, mais
sans retard des deficicnces dans la vue (car pour le reste, il 6tait
bati a chaux et a sable) le contraignirent a interrompre cette
marche en avant.
Tel fut l'avis du Directeur et de son Conseil. Abel partit
done se reposer... mais les mois qui suivirent ne lui firent pas
perdre de vue la direction gdn6reuse de sa vie et le sacerdoce
entrevu. Evidemment ce tournant ne fut pas pris sans douleur,
mais la foi restait vivace en lui : aussi ia 'exemple d'Abraham
ttoujours cette atmosphere biblique !) il sut immoler allkgrement
son Isaac : cette vocation sacerdotale souhait&e. D&s lors, apres
quelque douze mois de repos, de r6flexions et de prieres, ii
suivait sa d6cision. S'il ne pouvait 6tre pr6tre il lui restait la
vie religieuse... sous l'habit de Frbre de la Mission qu'il decidait
de revetir, frere Vandaele allait noblement exercer le sacerdoce
du travail, de la priere et de I'Ihumilit6.
Admis au seminaire interne de Dax, le 23 f6vricr 1896, il
v emit ses vceux le 24 fdvrier 1898, en presence du saint M. Verniere qu'il venera et apprecia tout comme chacun des dignes
superieurs de la maison. Et dans cette affection et ce service
des confreres, des freres et 6tudiants, il consacra sa vie au
sacerdoce du travail.
A Dax, devant ses soixante ans Je labeur, deux postes lui
furent confi6s oi il excellait vraiment : la cuisine et incidemment
l'office de portier. Aux qualites que souhaite ce second emploi :
contact avec visiteur et gens du dehors, il participait abondamment : discr6tion, patience, doigte, fiddlit6 et intelligence...
De fait, cet office ne le vit que de temps a autre pour des
remplacements, des int6rims qui le trouvait toujours genereux.
En fait, ce fut la cuisine qui occupa et remplit ses journees et
la quasi totalit6 de sa vie. Charge p6nible et astreignante, office
laborieux quand on a devant les yeux que I'installation actuelle
(1l comme ailleurs) n'6tait pas jadis ce qu'elle est devenue depuis,
pour faciliter et 6pauler le labeur des cuisiniers. Ce n'est pas
une petite chose que de faire la cuisine A pres de cent personnes,
surtout quand on n'a pas les aides aussi assidus et obeissants
qu'on serait en droit de souhaiter et d'attendre. Mais les repas
6raient pr6ts, et a i'heure, ce dont les usagers doivent 6tre
assez conscients pour reconnaitre quelque mdrite a cela. De
plus les menus austeres et solides correspondaient a l'ampleur et
au solide appdtit de quelque cent estomacs de jeunes. Cela
reprdsente aussi une jolie somme d'efforts et de m6rites.
Dans les fastes et souvenirs de cuisinier du frere Vandaele
un petit incident est rest6 cl61bre car il fut inlassablement
evoqu6. Un beau matin, voulant chasser un chat indocile qui
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se promenait indument sur la table de marbre, le frere le
saisit par la pcau et, d'une main mal assuree, I'envoya malen
contreuscment dans la grosse marmite de soupe... Bien sur,
rappel it la realite, le chat ne fit qu'un bond pour sortir de
cette eau bouillante. Mais cc bain force et intempestif I'avait
atteint, il mourait le lendemain, sans craindre d6sormais du boo
frere Vandacle le supplice de l'eau froide. Ce jour-la, apris
cette rapide baignade du chat, les etudiants fort sagement
mangerent et degusterent la soupe sans se douter de rienCe n'est qu'apres l'avoir aval6 qu'ils soupqonnerent un mystere,
en constatant que les jeunes frires (discretement avertis) n'en
prirent pas du tout et firent la grimace. De fait rien d'anormal
dans le gout, si ce n'est ici ou !l un poil egar6.
D'autre fois, ajoute la chronique, bien que ce fi~t rarement
la Communaute mangea du vrai chat, mais bien marine, dimnent
apprtd6 et releve. Les chats infestaient la maison, et dit-on,
certains 6tudiants (tel le ven6r6 M. Gracia qui mourut Visiteur
i Madagascar), se montrerent excellents chasseurs et habiles
prdparateurs culinaires. En dehors de l'imagination, chat et
lapin sont, dit-on, interchangeables.
Dans cet office de cuisine, frire Vandaele, A plusieurs ieprises
mais sans y attacher de l'importance (quelle belle leqon pour
nous tons !) sut faire montre d'abnegation de sagesse et d'humilitM.
A certaines occasions et pour divers anniversaires ou fetes pour
une table d'invit6s de marque, M. Marlats, l'6conome, qui savait
lui aussi cuisiner, s'installait a l'office et venait pr6paser perdreaux et volailles de choix. De meme en d'autres jours, la
devouee Marilyse, lingere et cordon bleu, prenait place devant
les fourneaux pour quelque plat ou pitisserie raffines, exigeant
aussi des yeux plus percants. Sagement frere Vandaele ne s'offusquait en rien de ces collaborateurs ou suppleants occasionnels.
II savait memc s'en r6jouir en prenant tes choses, tout comme
les gens, par Ic bon c6t6. Par la il manifestait son 6quiiibre et sa
vertu, tenant ce milieu classique entre deux opposes... La cuisine
achevxe, frere Vandaele se hitait de prendre place au r6fectoire,
a la seconde table, pour profiter alors de quelques miettes de
lecture dont il restait friand. Devant un mot d'esprit, un trait
edifiant, une citation specialement choisie et remarquable, on
constatait que le beau visage du frtre se redressait, ses yeux
brillaient et un discret sourire s'6panouissait sur le bord de
cette ample figure ou l'esprit affleurait.
Apres un travail, inlassablement poursuivi et enchaine au fil
des joumo es, frere Vandaele n'oubliait pas le sacerdoce de la
priire qui venait nourrir et soutenir ses efforts pour le don total
au devoir d'dtat. La encore, il restait un modele de fiddlite aux
exercices. Jusqu'au bout et pour en vivre, frere Vandaele garda
sa piet6 toujours jeune et solide, piftd 6clairde et nourrie de
nombreuses maximes et textes du Nouveau Testament, alimentie
de lectures spirituelles choisies et soigneusement faites, ou attentivement ecoutees. Ses devotions dtaient solides et dans le style
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vi.centien. Comme tout veritable baptis6, il voyait sans cesse
et partout, le Christ, sa divine personne, son enseignement, sa
passion, ses saintes plaics... la Vierge et la Medaille Miraculeuse,
saint Joseph ouvrier, saint Vincent... sainte Louise. Ce sens de
la priere, il le manifesta chaque jour jusqu'au bout. Ainsi, apres
avoir regu 1'extreme onction et particip6 a la rdcitation de la
priere des agonisants, simplemcnt il demanda d'etre assist6 jusqu'h la fin, par quelques invocations et saintes pensees dans
ce passage du temps t I'dternit6. Sa foi s'epanouissait alors et
se soutenait par d'incessantes prieres, tant en latin qu'en francais. La priere 6tait la respiration de son ime. II n'oubliait pas
ses confreres. Ceux qu'il avait sp6cialement connus avant leur
sacerdoce, il les suivait par le cceur et le souvenir devant Dieu,
partout, au Viet-Nam, a Madagascar, au Liban, cn Turquie, en
Perse, en Am6rique, partout...
Travailleur et priant, ii a enfin rayonne ce sacerdoce de
I'iinuilite, de la ddlicate charite, bref, ce sens de la vie communautaire. II a beaucoup aim6 ses superieurs. ses confreres, les
frcres. Aux fetes de famille, c'est lui qui, au nom des coadjutcur,,
complimentait le supdrieur ou le heros du jour. sachant agr6ablcment tourner le mot de circonstance, relevt avec cceur par
une pointe de malice et l'expression de sentiments fins et
ddlicats : avec esprit. 11 avait un grand et religieux rc.spect envers
XMr iMahiu qui rigulierement venait a la maison. Sachant que
pour le regime dudit Mgr de Dax, les poireaux 6taient tout
indiqucs, en chaque fete de la Saint-Clement, il se faisait une
joic d'etre autoris6 a envoyer a Mgr I'Eveque un bouquet de
soa lacon, A savoir : une botte de poircaux, 6vidernmcnt choisis
parmi Ies plus beaux et les plus juteux du jardin.
Ainsi aimable et d6licat, le frbre Vandaele etait reconnu et
apprcci6 par tous les Dacquois qui friquentent Notre-Dame du
POuy.

A ce rayonncment s'ajoutaient le poids et le merite de toutes
-cs souffrances, notamment cette cecite qui restrcigtait foirccment les manifestations de son inlassable d6vouement. La vue
ainsi deficiente le contraignit, plusicurs annees avant sa fin, a
passer a d'autres le soin de la cuisine. II la c6da avec joic a
ies mains plus jeunes, plus voyantcs : au cceur et devouement
dc Fillcs de la Charit6, desormais micux outill6es par les progres
qCrc les arts menagers et les machines ont prodigues pour epauler
les bonnes volont6s.
Le frere Vandacle continuait sa vie de priere et d'6dification :
il profitait de toutes les lectures qu'on pouvait lui faire; it
s'intlressait a toutes les nouvelles qu'on voulait bien lui donner
et qu'il retenait. Comme ses pareils, il vivait ainsi au courant
de bien des choses, mais recueilli pourtant et tout a I'amour
dc Dieu et du prochain.
Cette vie, le Seigneur la lui prolongea jusqu'& 88 ans. Malgr6
les anntes, sa force se maintenait suffisante dans ce grand corps.
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resta jeune jusqu'au bout. C'est ce que constatait Mgr Mathieu
qui avait souvent I'occasion de le voir et d'echanger avec lui
quelques propos savourcux. Frere Vandaele est toujours jeune.
signifiant par IA qu'il possedait une ame rayonnante de jeunesse.
Aussi, Mgr 1'Ev6que tint-il A assister aux obseques de ce bon
Frere de la Mission et il eut a coeur de donner lui-meme l'absoute
rituelle des funerailles. Cela n'est pas tellement frequent et
vaut d'etre ici mcntionn6. Cela souligne aussi et nettement, sa
solide vertu et 1'estime que lui conservent ceux qui l'ont connu
et savent soupeser le merite des ames.
Ah ! que Dieu multiplie partout de telles vocations, solides,
saintes, dignes de 1'exemple vivant et 6quilibr6. qu'a laisse la vie
sereine, 6panouie et dilatante du cher frere Abel-Jonathas Vandaele, frere coadjuteur de la Mission.
JUBILB

ET JUBILATIONS

FAMILIALES.

Lors des cinquante ans de vocation de frere Abel Vandaele,
le 24 f6vrier 1946, comme il a 6et dit plus haut, sa patriarcale
parent6 s'unit A la joie et aux festivitis de la maison de Dax.
Voici deux chants ex6cutes, avec coeur, par les nombreux
6tudiants d'alors. Le texte aimable et sans prdtention de ces
chants de circonstance ont le rare m6rite, la specialit6 unique,
d'avoir ete compos6 : le premier, par une des Sceurs du jubilaire,
le second, par une de ses nombreuses nieces. La encore rien de
banal : tout reste touchant dans ces circonstances speciaiement
suggestives !
L

vocATION : L'APPEL DE DIEU (sa seur).

Oh ! quitte la maison de ta m&re, et tes saeurs,
Et tes freres, et l'eiang et la ferme bruyante.
Laisse les champs de bles tout parsemis de fleurs
Les moissons ondulant en nappe jamnissante.
Viens ami. Tragons a nous deux cette page d'amour
D'une humble et sainte vie... et dans la solitude
Preludant au repos de I'dternel sdjour
Moi, ton Jesus je serai ta bdatitude !
Et dans un grand elan plein d'une vive foi
L'dlu n'a dit qu'un mot : c Me void 6 mon pere,
Mon frere, mon dpoux, mon seigneur et mon roi
Je suis a vous et Dax sera mon sanctuaire.
Autrefois j'ai rgvd de monter a l'autel
Et de vous immoler sur un nouveau calvaire.
La n'dtait pas ma voie... 6 mon Emmanuel
Qu'importe si je puis vous faire aimer sur terre !
Cinquante ans ont passd et le cher Frere Abel
Dont les cheve:x blan chisscnt et dont le front s'incline

S'avance allegrement sur la route du Ciel
Fidile et confiant dans la bontd divine!
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Jour aprýs jour, it a parcouru la maison
Semant dans les couloirs les grains de sa priere
Tantot frere portier et tant't marmiton
Mais tonjours humble jils de la divine Mere.
Et la douce Marie n'dcoutant que son cwur
Regarde et suit celui qui tout entier se donne.
Et des lors pour tous*ceux qu'il offre avec ferveur
N'a-t-elle pas etd toujours la Mere bonne?
Avec ferveur sincere
Fitons notre cher Jubilaire.
Cinquante ans de ficond labeur
Merite bien un peu d'honneur.
Heures benies
0 noble cceur
Que cette vie
Toute au Seigneur.
Avec vous, remercions
Le bon Dieu et tous ces dons
Notre ime en ftie

Chante i t'envi
Et lui rdpete
Un grand merci.
II a fecond& vos labeurs
11 a parfois sechi vos pleurs.
Qu'aujourd'hui, votre modestie
Permette ia noire melodie
De chanter tout notre bonheur
Le frere Abel est a I'fhonneur.
Que dans votre ame

Pendant longtemps
Brtile la flamnne
Dui zle ardent.
Dieu vous regarde avec amour
Et binit chacun de vos jours
Notre anme en fete
Joyeusement,
Frere, rdpete :
Vivez cent ans,
Servez encore avec ardeur
Dans le champ du Seigneur !
SENTIMENTS DE FAMILLE (niece).
Par des chants pleins d'amour, par des chants d'alldgresse
De notre oncle en ce jour fetons les noces d'or.
Vers Jesus, son dpoux, dans une douce ivresse
Que nos cceurs attendris prennent un doux essor.
0 tres cher et bon oncle, en ce jour ineffable
Nous voulons nous unir a vos hymnes pieux
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Loner, bdnir Jesus, ce Seigneur adorable
Qui depuis cinquante ans a refu tous vos vaeux.
Amour et devouement furent votre devise
Et votre dine toujours en est restee eprise.
Cinquante ans de fatigue et de rude labeur
Ont encore augmente votre premiere ardeur.
Et vous allez ainsi genereux et fiddle
Glanant a chaque pas une gerbe nouvelle...
Vous lie les comptez pas, mais votre Seraphin
Heureux va l'engranger dans le grenier divin.
Allez semant le bien, le ddvouement, l'amour
Le Maitre votts attend dans I'eternel sejour.
Mais n'allez pas trop vite achever la journee
Car la page li-haut n'est pas encore tournee.
Apres les noces d'or, celles de diamant
Done encore au labeur, 6 vaillant jubilaire
Er pour longtemps cncor, servant tout en aimant
Restez done avec nous dans la douce luniere !
VILLEBON.
DE

LA

BENEDICTION

NOUVELLE

DE

LA

PREMIERE

PIERRE

ECOLE APOSTOLIQUE.

9 mars. - Sur les 17 heures, par une belle soiree, sur
invitations et autour d'un chantier dejA bien avance, une assis:ance de choix groupait les autorit6s venues de Paris pour la
)remiere pierre... symbolique. L'on rerarque, a c6td du Tres
Honore Pere, ses Assistants et plusieurs confreres, et d'autre
part. entourant la Tres Honorce Mere, son Assistante. Srcur
Scmelaigne, Sceur Marie Basil, Sceur Lenglart, Visitatrice de
Paris et maintes autres cornettes routes dd\oudes
la! maison.
Sont aussi presents, MM. les curds voisins de Palaiseau ct de
Villebon, ainsi que l'architectc, M. Tandeau de Marsac ct des
iautorites, sans oublier les ouvriers de I'entrepri5- Bouyges,
chargee de la construction.
Evidemmnent I'Ecolc apostolique se trouve au complet et
toute a la joie devant cette cerdmonie qui vient consacrcr les
Iravaux tant ddsires. Ils ont dcbutt depuis plusieurs semaines
et sont mends dare-dare...
Comme ouverture de la rdunion de ce jour, le psaume Qui
habitera dans ta maison Seigneur, cdlebre le bonheur qui doit
luger ici. Puis, avec coeur et sans oublier quiconque, M. Houfllain,
Visiteur, laisse parler sa gratitude devant tant de sympathies
pour cette ceuvre primordiale du recrutement et son nouveau
pas en avant. Gratitude a Dieu et a tous les bienfaiteurs.
Apres ces mots chaleureux, une chacune des personnalites
s'avance pour apposer sa signature (h6las, quelques-uns au
crayon-bille) sur le parchemin, artistement calligraphiC par les
doigts de M. Delmotte : texte habilement compose par M. MarieJean-Baptiste Bonjean, < un des piliers de I'Ecole *.
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VILLEBON (9 Mars 1961)

j

Lallocution de M. HOVFFL•r

a

Ii

Lc T.H.P. SLITTERY pose la premiere
pierre

Le T.H.P. SLVITERY signe le parchemin

EiVAI

I -.-

ii

M. BOUVIER, sup6rieur, depose
le parchemin dans 1' agglomidred

Vue d'ensemble des travaux i la date
du 9 mars 1961
N.B. - L'ensemble va vers son acheminement et a etA mis en service en
octobre 1961.
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AD MAOREU
M DEI GLORIAM
ET VINCEXTIANAE FAMILIAE PROFECTLM
A:SPICIBUs

B.V. MARIA, B. JOSEPH ET B. PATRE VINCETIO
A\xo DoMINI MCMLXI DIE 9
-MARTII
JOANNE XXIII SMMOo PONTIFICE
IPSE CONGREGATIONIS

MISSIONIS

SUPERIOR

GENERALIS

RR. A. DD. GULIELMUS SLATTERY
PARISIENSEM UEJUSDEM CONGREGATIONIS MISSIONIS PROVINCIAM REGE-TE
I\NDI:ESSOOQE TOTIUS HUJUSCE OPER1S PROMOTORE D. H. HOUFFLAIN
LOCALEM

E

GENTILIANA

CIVITATE

IN

VILLEBON

TRANSLATAM

DOMUM

D. AUGusTO BOLVIER MODERANTE
SCHOLAE APOSTOLICAE SANCTI VINCENTII A PAULO
NOVARUM AEDIUM
HLNC PRIMARILM LAPIDEM
SOLEMNITER BENEDIXIT ET COLLOCAVIT
ASTANTIBUS PLURIBUS UTRIUSOUE VNl\ENTIA.AE FAMILIAE SODALIBUS
NEC\ON HUJUS SCHOLAE MAGISTRIS ET .LULMIS
ARCHITECTO, MACHINATORIBUS ET OPIFICIBUS
QUORtM NOMINA INFRA SCRIPTA SUNT

Pour la plus grande gloire de Dieu
pour le progres de la fainille de saint Vincent de Paul
sous la protection
de la B. Vierge Marie, de saint Joseph, de saint Vincent
Sous le pontificat de Jean XXIII
le 9 mars de I'an du Seigneur 1961
En prdsence du Visiteur de la Province de Paris
.1. Hubert Houfflain, infatigable promoteur de cctte euvre
M. Auguste Bouvier trant l'actuel supdrieur de cette maison
transferde de Gentilly ia Villebon
Le Tres Honore Pere William Slattery
a personnellement bdni et solennellement pose
ceie premiere pierre
des nouveaux bdtiments de l'Ecole apostolique
ayant i ses cotes
plusieurs metbres de la double famille vincentienne
les imaitres et les dleves de ladite Ecole
I'architecte, les contremaitres et artisans de l'Entreprise
dont les ioims sont ici alignes...
Dfimcnt signe, le document est roule dans un leger tube
de plomb et scelle dans la pierre, qui en fait se trouve un
agglornerd.
Puis, suivant le programme, le T.H. Pere revetu du surplis
et de 1'dtole rituelle, prononce l'oraison liturgique de la benddiction et commence le scellement de la pierre, travail parachev6
en quelqucs coups de truelle par des mains expertes.
Et tandis que les inevitables photographes operent de leur
c6t6, le psaume J'dtais dans la joie traduit la jubilation de
tous et les ceux pour cette inauguration tant attendue...
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Apres une distribution de cadeaux et souvenirs (Medaille
Miaculeuse, album vincentien... cigarettes et gateaux) un mousscux marque et scelle tegalement I'alligresse commune, dans la
pricre et les souhaits pour l'Ecole apostolique et son fructueux
rendement.
TEHERAN.

15 mars. - Au College Saint-Louis, M. Le Cunuder, Superieur
ct Visiteur, regoit la Croix de Chevalier de la Legion d'honneur.
Sc.- trente et un ans de sejour et de dcvouement cn Perse
ju.tifient amplement la decoration dont I'honore en ce jour
M. Henri Roux, Ambassadeur de France en Iran.
Dans la cour du college, avec les six cents dlives de la
maison et le corps professoral au complet, sont rassembles de
nombreux amis, des parents d'tleves et maintes per-sonnalit6s
civiles et ecclesiastiques de la capitale iranienne.
Avant de confgerer la Croix au nouveau Legionnaire, M. I'Ambassadeur de France, en quelques paroles breves et senties,
tient a d6gager les motifs et les faits qui expliquent et justifient
le sens de cette ceremonie : jour de la gratitude devant les
.Ir\ ices inlassablcs de M. le Cunuder, seuls la foi, le devouement
du Missionnaire l'ont animi pour les nobles causes auxquelles
I'attache et l'anime sa vocation.
Apres ces paroles, M. l'Ambassadeur 6pingle la Croix de
Chevalier de la Ldgion d'honneur et proc&de aux gestes rituels
de I'accolade pr6vus par le CeUrmonial, aux applaudissements de
l'asistance. Avec joie, le nouveau Legionnaire dit aussit6t sa
gt.atitude, sans trop s'illusionner sur le sens personnel de cette
ceremonie. Cette Crowx atteste et magnifie les merites de ses
ucofri.res et ceux des Sceurs qui se devoucnt elles aussi et avec
qucl succes au College Sainte-Jeanne-d'Arc. A ces meritantes
ouurieres que demeurent les bonnes Filles de Monsieur Vincent
en Iran, M. Le Cunuder unit ies iointaincs Fil!cs de !a Cha-ite
dc Saint-Briec qui, il y a quelque cinquante ans, assurerent ses
premniers pas dans la carriere : educatiun et instruction. Puis
rcinerciant les personnalit6s presentes. M. le Superieur redit et
atteste I'inlassable devouement des Missionnaires et des Soeurs
puur la formation de ces chers Iraniens, futurs artisans de la
grarntdeur du pays, et ses serviteurs pour un progres et une marche
en avant dans les nobles traditions de I'Iran.
Voici d'ailleurs le texte des deux allocutions:
DIsCOURS

DE M. HENRI ROUx,

AMBASSADEUR.

C'est pour le reprdsentant de la France en Iran un grand
privil.ge que de pouvoir remettre aujourd'hui a M. Le Cutuder
Its insignes de Chevalier de la Legion d'honneur. En decernant
rintre Ordre national au Visiteur de la Mission Lazariste qui est,
en meme temps, le Supdrieur du College Saint-Louis, M. le Prdsident de la Rdpublique a voulu, a la fois, honorer justement une
trl's belle et ancienne maison, et donner i un bon serviteur de
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Ordonne pretre a Paris, en 1930, vous n'avez cesse en effet
depuis lors, Monsieur le Superieur, d'aeuvrer efficacement et
inlassablement dans ce pays, en enseignant notre langue et notre
lilterature, et en contribuant, par votre action exemplaire, i
favoriser la comprehension et I'amitig franco-iraniennes. Vous
avez ete ainsi, pendant trente ans, un utile agent de la propagande
intellectuelle de la France en Iran et un precieux artisan de
notre cause dans ce pays. C'est i des honmmes comme vous,
Monsieur Le Cunuder, i des hommes devoues et desintCresses,
animns d'une foi solide et fervente, qu'i travers ses epreuves,
notre patrie doit, pour une large part, d'avoir maintenu ce
rayonnement qui fait sa gloire et sa force. le me rdijuis hautement d'etre appele, en ce jour, i en temoigner et it vous en
feliciter publiquement.
Directeur de FEcole Saint-Vincent de Tabriz, Superieur de
la Mission Lazariste en Azerbaidjan, professeur de francais a
la Faculte des Lettres de la grande cite du nord de I'lran, avant
de diriger le Collbge Saint-Louis de Teh6ran, il n'est pas exagere
de dire que vous avez fait connaitre la langue de Descartes, de
Bossuet et de Racine ia plusieurs generations d'Iraniens dont
certains out vicilli, comme nous, dont d'autres sont encore
jetnes, mais qui, tcus, vous gardent, a juste titre, une profonde
reconnaissance. Chemin faisant et dans de bien ddlicates et
difficiles circonstances, vous vous etes rdvele aussi bon diplomate
que professeur, en assurant la gdrance du Consulat de France a
Tabriz. Mais vos activitls n'ont pas et6 modifiees pour autant,
pidsque vous continuiez i servir votre pays avec la mýeme
modestie et le mnime devouement.
::-anime dont vous
A tous ces titres, s'est jointe l'estimc
avez ete, dont vous etes toujours entourd, de la part de ros
distinguds collgueis, de vos superieurs, de vos compatriotes
et aussi, ie le sais. de vos edlves iraniens, de leurs parents et
des plus hautes autorites de ce pays.
Puissiez-vous poursuivre longtemps votre tdche, e la tdte de
la belle et noble Mission que vous dirigez. Puissiez-vous, 'tFi
prochain, celdbrer le centenaire de ce cher et vieux Collge SaintLouis qui, grace it vous, sera bient6t rdnove, modernisd, agrandi
et transportd d'ici sur les hauteurs et dans I'air pur de Chemiran.
Puissiez-vous presider i l'inauguration de ce nouvel dtablissemcnt
dont la creation devra beaucoup a la haute bienveillance et la
sollicitude de Sa Majestd Impdriale, a I'intedrt justifid de vos
Supdrieurs hidrarchiques et du Gouvernement frangais, et aussi
a votre foi enthousiaste et a votre inlassable persdvdrance.
La distinction qui vous est aujourd'hui conferde rdcompense,
trds justement. la patience et la ferveur dont votre vie entiere
est la preuve. Permettez-moi, Monsieur le Supdrieur, devant vos
chers colligues et vos dleves rdunis, de vous en fdliciter chalean-
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reusement et de tout coeur, avec la parfaite estime et l'amitid
sincere que je ressens pour vous.
Reponse de M. Le Cunuder
Je suis vraiment confus des paroles elogieuses que Votre
Excellence vient de m'adresser et je ne sais comment lui exprimer
ma reconnaissance. II est vrai que ces paroles s'adressaient
egalement it tous mes confreres ainsi qu'i toutes les Filles de
la Charitd travaillant,cornine nous, a I'dducation et ia la formation
l'extension, en ce pays, de la
de la jeunesse iranienne et
culture et de la civilisation chretiennes et frangaises.
Votre Excellence a en la ddlicate attention de rappeler ce
que les enfants de saint Vincent, Sceurs et Missionnaires, ont
accompli, depuis plus de cent aiLs, en ce pays si hospitalier,
si fraternellement uni, malgre les vicissitudes de toutes sortes,
at notre France bien-aimee. Aussi c'est au norn de mes confrbres
el des Filles de la Charite de I'lran, en mnee temps qu'iz mon
nom personnel, que je me permets de vous exprimner, Monsieur
I' -mbassadeur, les sentiments de profonde gratitude que nous
eprouvons envers votre personne qui reprdsente ici le chef du
Gouvernement de la Republique Frangaise. La distinction qui
mn'a ete conferee et que je dois aux demarches que vous avez bien
vrutdu faire aupres de M. le Ministre des Affaires etrazngres
m•''sl d'autant plus pr&cieuse qu'elle atteint aussi tous mes
collaborateurs, tous ceux et toutes celles qui travaillent a faire
aimer plus intens4ment Dieu et notre Patric, dars les milieux
oii la Providence nous a places.
Laissez-moi remercier, Monsieur l'Ambassadeur, toutes les
pclisonnalites qui vous entourent et qui ont bien voult reiausser,
par leuir presence, I'eclat de cette manifestation. Son Excellence
Ml.r Viitore Ugo Righi, notre si distingtue ntternonce apostolique
qii. en maintes circonstances, nous est venu en aide dans les
dtcimarches entreprises aupres du Saint-Siege. en vue de la
r•Lnirstruction de notre Collge ; son ddvoud Secretaire,
\ler Henri Lemaitre; son Excellence lMgr Joseph Cheikho,
archev'•que des Chaldeens catholiques, et son Vicaire gendral,
.Atr Youkhanna Semdn Issavi ; les RJvirends PNres Salisiens
e; les Curds des paroisses catholiques de la ville.
Permettez-moi egalement, Monsieur 1Ambassadeur, d'adresser
mnes remerciements aux Reverendes Meres superieures ici presentes et & leurs Compagnes qui font partie de notre famille
spirituelle. J'ai regu ma toute premiere formation aupres des
Filles de la Charitd, i Saint-Brieuc, et je veux profiter de cette
occasion pour leur redire, du plus profond do ceur, l'immense
reconnaissance que je garde a leur endroit et que des circonstoices, comme celles-ci, ne font que raviver plus intensement.
Pres de Votre Excellence, j'apergois plusieurs membres de
I'Ambassade de France. A tous et a chacun et, en particulier, at
M1.Pierre Garrigue, Conseiller culturel, tonttours si bienveillant
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a~ notre Lgard, j'adresse ires respectueusement ines reinercieinents les plus vifs.
Je veux remercier egalement M. Jean Christophe, President
ie la Section dlran des Francais i l'etranger, qui a reniu d
reprdsenter ici tous les membres de notre sympathique Colonie.
En sa personne, je emercie tous nos compatriotes qui nous
emnoignent toujours tant de bienveillance.
Un grand merci enfin a toutes les personnes ici prdcecres.
One nos chers eleves de Saint-Louis, que leurs devouds profes.scurs et particulierementMessieurs Ahmadian, pIre et fils, soient
assures de mon affectueuse gratitude. Tous ensemble, nous formons une famnille dont le souci essentiel est de fournir a I'ran
des homines de valeur, conscients de leurs devoirs et qui ptissent,
tw jour, avec I'aide du Tout-Puissant et sous I'egide de
Sa Majeste Imperiale le Chahinchat, servir efficacement leur
Patrie, in faire prosperer, et, si les circonstances le demandent,
la defendre vaillannient.
Je vois dans la cerdmonie d'aujourd'hui un de ces fairs qui
se situent exactement dans le sens historique des destinees de
la France, de cette France qui, moins sentimentalentent qu'auirefois pent-etre, moins belliqueusement certes, mais tout atssi
efficacement, veut participer a la rdalisation des Gesta Dei que
l'E-lise confie ii ses Missionnaires. L'appui que notre pays nous
apporte ainsi ne petit que ncus encourager a teuvrer avec phis
d'ardeur et de confiatice. C'est I'espoir qui remplit tolrs nos
cierrs. Je souihaite pour tous qu'il se realise brillammelt.
RcUNION ANNUELLE
DES

CONFERJECES DE

S.ANT-VINCENT

DE

PAIL.

16 avril. - A Paris, au College Stanislas, 250 delgues des
120 Conferences de Saint-Vincent de Paul de la r6gion parisienne,
cundcuils par le R.P. Magentie, Lazariste, tiennent leur reunion
annuclle, en cc jour anniversaire de la translation des reliques
dc saint Vincent de Paul, a la chapelle des Pires Lazaristes.
Avec Mgr Menagcr et d'6minents orateurs, en presence de dirigeants internationaux, nationaux et diocesains de leur ceuvre,
ils approfondissent leurs responsabilit6s sociales et miditcnt
sur leur vocation charitable.
ORA\.
Le dimanche 16 avril 1961, le S6minaire f6te les cinquante ans

de sacerdoce de M. Emile Maniere. Depuis quclque quatorze ans
d'attilee, ce confrere se ddpense au service du diocese. En 19191927 un premier stage lui avait fait consacrer huit autres ann&es
de d6vouement au m6me seminaire oranais. Ce stage en Oranie
lotalise quelque vingt-dcux anntes au cours des cinquante ans
dc sacerdoce commemords en ce jour. Les devoirs de la gratitude
justifient done pleinement cette modeste festivit6 qui veut
marquer cet anniversaire. En r6alite, ce fut le 1"' avril 1911
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Ic sacei-doce A M. Maniere, au cours d'une ordination particuliere.
L'ordonne, avec ses vingt-neuf ans, revenait en France apres
six annees passkes en Amerique du Sud. Diverses circonstances,
ct notamment la santd, 1'avaient entrainW par-delA les mers
pour enrichir une expdrience avisee.
Tout comme Duvergier de Hauranne, universellement connu
cn tant qu'abbe de Saint-Cyran, et comme nombre d'autres,
M1.Emile Maniere etait ne a Bayonne. II vit le jour le 25 octobre
1&82, en ce pays fertile en esprits perspicaces et courageux, sur les
bords de 1'Adour. Tout jeune, M. Manirre perdait ses parents
et, a ce titre, se voyait admis et confie aux soins de I'orphelinat
de Camp de Prats, exactement dans le meme cadre et site, a
1'ombre des bitiments oh jadis Saint-Cyran et Jansenius, futur
cvcque d'Ypres, avaient consacrd nombre de mois, de 1611 a
1616, a I'etude des Peres de 1'Eglise et notamment de saint
Augustin (Jean Orcibal, Jean Duvergier de Hauranne, t. II,
pp. 139-140, 143-145).
Du Camp de Prats, le jeune Emile 6tait pen apres envoy6
a l'Ecole apostolique du Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul oi,
entre autres, il eut comme condisciples M. Th6obald Lalanne,
Stiun fin Landais >... Admis h Dax au seminaire interne le
5 septembre 1902, frere Maniere ne iarda pas a pAtir des efforts
que reclame la vie du s6minaire. Aussi la ddcision de ses supdrieurs, dans I'espoir et Ic souhait d'une amelioration de santd,
envoya frere Manibre dans 1'Amerique du Sud. Ce fut alors un
sejour sur les hauts plateaux du Perou, a 1'Ecole apostolique
d'Arequipa. Le 19 mars 1908, frere Maniere y 6mettait ses
vceux d'enfant de saint Vincent.
Le 19 septembre de cette annde, a la Paz, il recevait le
sous-diaconat, et le 10 octobre de I'annee suivante (1909), la
encore c'dtait le diaconat que lui conftrait le mime e\eque,
*Mgr Semendria, O.M. Sans retard, le nouveau diacre prenait
.lors le chemin de France et se trouvait a Paris pour y recevoir
le saccrdoce en ce 1" avril 1911 et retourner sans retard a
Santiago du Chili, avant de remonter en 1913 B La Paz et en
1916 A Lima. Decidmment les voyages longs et difficiles n'effraient
pas notre confrere. La guerre alors sevissait et ses consequences
se taisaient resscntir dans le monde entier. Dans leur bouleversement et leurs repercussions une nouvelle mise en place ramenait M. Maniere en Europe.
Ce fut alors le premier contact avec Oran en 1919-1928.
Apres ces neuf ann4es m6diterrandennes ce fut, sur les bords
du Rhin, avec M. Kieffer comme supdrieur, le stage a Strasbourg
ot le contact avec 'Universit6 et quelques loisirs orienterent
MI. Maniere vers une etude approfondie et disinteressde qui
emoustillait cet esprit averti. II commengait un travail approfondi
sur Scot Erigene qui devait aboutir, en 1944, au Doctorat
es-lettres A 1'Universite de Monpellier : L'Etre et le ndant chc;
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Scot Erigene ; L'Hexameron de Scot (cf. Annales

121 (1956),

pp. 35-40).
Puis, apres ces trois annees strasbourgeoises, ce furent
de triennat en triennat, la valse des placements qu'allait evoquer
M. Jordy, lors du repas jubilaire de ce jour: a preuve Loos
(1931), Cuvry (1934), Paris (1937). Prime-Combe (1939), Cuvry
(1946), et enfin Oran (1949) a ou le port est atteint, le bateau

ln(arre... ,.
En ce jour de la translation des reliques de saint Vincent,
le jubilaire chante done, au seminaire d'Oran, la messe d'action
de graces. A 1'Evangile, M. Verhas, Visiteur d'Algerie, en quelques
mots du cceur, exalte la mission du pr6tre teile que le Christ I'a
voulue et telle que le venerd jubilaire s'est efforc6 de la vivre,
au cours de ces cinquante ans de sacerdoce.
A midi, quelques invites se trouvent groupeis autour de
.Mr Lacaste, eveque du diocese. A 1'heure traditionnelle des
srtans, M. le chanoine Burdet, au nom des premiers 6elves de
M. Maniere lors du premier stage 1919-1928, puis M. Jordy, sup6rieur du seminaire, 6voquent tous deux des souvenirs, expriment
xccux et sentiments auxquels le jubilaire repond brievement en
redisant avcc emotion sa gratitude au Seigneur.
En cette f6te de la Saint-Vincent, pour un chacun de
I'a-istance, on se doit de souhaiter, qu'a la suite de cette
grande ame et anime de la gen6rosit6 et charit6 qu'attestent
M.- reliques et son histoire, nous soyons tous d6sireux de suivre
-aint Vincent quoique de loin, et de l'imiter le moins mal
po
,ible.
C'est ce que disent les paroles de M. Jordy en ce
olast amical, que donne Semeurs et Moissons, organe de I'Euvre
de- vocations, au diocese d'Oran (avril 1961).
Cher Monsieur Manidre,
Cinquante ans et quinze jours, pour etre precis, se sont
ecoulds depuis ce 1 " avril 1911 oi dans la chapelle de SaintLazare, i Paris, vous receviet le sacrement qui devait fairc de
,ros mu pretre pour l'dternitd.
le suis stir que ce matin, en cette Messe anniversaire,voues
avce, revicu, non sans dmotion, les douces joies qui ont
Ctd
les
v6zres, comme elles le sont de tout jeune pretre au jour de son
ordination sacerdotale et de sa premiere Messe.
Mais en ce 1" avril 1911, ii ne convenait pas de s'attendrir
trop longtemps, les mines attendaient et vous appelaient. Parce
que le pritre n'est pas pretre pour soi mais pour les autres, it
fallait done, sans plus tarder vous mettre au service des dmes.
Ces aines a sauver, le pretre, surtout s'il appartient & une
Congrdgation religieuse, ne les choisit pas, elles lui sont confides
ei done designdes par ses supdrieurs.
Quelles sont celles que l'on va vous confier ? Je pense que
le T.H. PNre Fiat n'a pas cherchd longtemps. Pour raisons de
sante, en 1902, it peine votre noviciat commencd, on vous avait
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avantageusement medecines et nmdecins. II n'y avait pas a
hitsiter, il convenait dc vous y renvoyer.
C'est done au Chili que vous reveniez en 1911 comme professeur dans uine Ecole aposiolique. Et d&s lors commence une
longue carriere sacerdotale lourdement chargee et tellement
riiouvementee qce les multiples etapes en arrivent i se brouiller
aijourd'hui dans votre propre memoire.
Ce que j'en sais, c'est que, apres sept ans de professorat
dans les grands et petits simninaires du Chili, de Bolivie et du
Perou vous filtes rappele en France en 1918 et reconnau < bon '
i endosser I'uniforme bleu-horizon de l'armie francaise, preuve
evidente que le climat atmericain avait en, malgre les lourds
ravaiux du professorat, un effet bienfaisant sur votre sante.
Heureusement la guerre 1914-1918 touchtait t sa fin. Vous
rctdeeniez disponible pour le travail sacerdotal e: apostolique.
Allait-on vous renvoyer une nouvelle fois en Amnerique? II se
irouvait que juste a ce moment l'Ecole apostolique du Berceaude-Saint-Vincent-de-Paul avait besoin d'un surveillant d'tiude.
Vouts ctiez libre. On vous envoie done an Berceau et ce fur lma
premniere rencontre avec vous, vous dans la chaire du surveillant
et moi sur les bancs des surveilles. Je n'ai pas i dire ici l'impression que vous me fites, ni si j'en ai garde b 'n souvenir.
Voils etes trop vsychologue pour ignorer que le. -apports de
'srveillantet de surveilles ne sont pas d'ordinaire fondis sur la
,ymnpathie et la confiance reciproques...
Quoi qu'il en soit, si on en juge par le peu de temps oil
ceite fonciion vous fut confiee - six mois i peine - il ne semble
jits que vous Etiez fair pour un tel einploi. En septembre 1919,
a la rentree, un autre surveillant vous avait remplaci.
Oil gtiez-vous done all ? .lgr Lecat, M. le chanoine Combes,
II.le chanoine Burdet et bien d'autres dans ce diocese le savent
fort bien puisqu'ils furent a cette epoque vos premiers tleves a
Oran. C'est en effet de 1919 a 1927 que vous avez exerce les
ifuctions de protesseur au grand et al petit seminaire d'Oran.
Apres ces luit antndes de stabilite, la valse, je ne IrotUv pas
d lmnot plus expressif. va coilnlneicer ou rcconulencer, puisqlt'Iit
'rinfgt ans. de 1927 a 1947, vous allez changer dix lois an moilns
ide poste. C'est ainsi que successivement on vous verra Mission;aire it Alger, directeur au Seminaire International de Siras,i•;urg, professeur naux Ecoles apostoliques de Loos, Cuvry et
i;ime-Comnie, enfin auwn•oier i Palavas,Bois-Fleury et Granunont.
S'il est vrai que I'ennui naquit un jour de I'uniformite, vous
" 'ale:z pas di• vous ennuyer.
En/in nouvelle piriode de stabilite et qui dure encore, it
Oran, oil vous ttes revenu en 1947. Ce qui semble bien prouver
que vous ites fait pour Oran et Oran pour vous, puisqu'en deux
,'rtiodes, sdparees par vingt ans d'interruption, vous y avez
a':ssd vingt-deux ans de votre vie sacerdotale.
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part done

quelques courtes anndes d'aum6nerie, ces

cinqguante ans de sacerdoce ont dte consacres au professorar.

Est-ce la, se denzanderont certains, fonction vraiment sacerdotale? Est-il necessaire d'etre preire pour enseigner le latin,
le grec, l'histoire profane, les mathematiques et minme la philo.ophie ? De simples laics s'en acquittent fort bien. Laissons done
les pretres s'occuper de fonctions pour lesquelles ils sont irremplacables : administration des sacrements, direction des Aines,
en in mot des fonctions essentiellement sacerdotales.
Assurement la remarque serait valable si le prdtre-professeur
se comportait exactement comme le professeur-laic... mais il ne
doit pas en etre ainsi. Parce que pretre, il faudra qu'il citseigne
en pretre, c'est-a-dire avec le souci constant non seulemert de
meitbler et enrichir les intelligences, mais encore et surtout de
former les caract&res et a travers les beautls de la litterarure,
des sciences et des arts d'elever les ames jusqu'aux beauties et
realites spirituelles et divines.
Quant a Ienseignement dans les grands seminaires, ii est
6vident qu'il est tout ordonnd au salut des ames et done mninemm-ent sacerdotal. Tel est I'avis de saint Vincent de Paul,
declarant un jour a ses Missionnaires: a Oh ! Messieurs et mes
Freres, former de bons ecclesiastiques, c'est I'ouvrage le plus
difficile, le plus releve et le plus important pour le sanlt des
inmes >.

Cela vous le saviez et vous en avez fait, j'en suis sar, le
programme de toute votre vie sacerdotale. Voild polrquoi ros
eleves se sont attachds i vous et vous ont voue estitme et
confiance. L'une et I'autre ne pouvaient dtre mieux placdes.
Que ce soit la une de vos joies et consolations en ce
50' anniversaire!
Je lermine par un souhait. Que le Seigneur vous accorde
de continuer longtemps encore a ddpenser les richesses de votre
cceur sacerdotal aupras des futurs pretres et des pretres de ce
diocese d'Oran qui vous est si cher, et qui, par les vingt-deux
annmes de devouement que vous lui avez consacrees est deve'iu
uit peu le v6tre. Puissiez-vous dans dix ans y cdelbrer vos noces

de diamant sacerdotales.
C'est notre vceu i tous. C'est aussi le v6tre, Excellence,
putisque vous avez en la grande amabilitd d'accepter de prdsider
cette fdte de famille en I'honneur non seulement d'un professeur
emerite de votre grand seminaire, d'un chanoine de votre cathedrale, mais encore d'un compatriote ; n'dtes-vous pas originaire
du mdme diocese, celui de Bayonne, si chritien et si riche en
vocations sacerdotales et religieuses? Merci, Excellence, pour
cette marque de paternelle bontd et pour toutes celles que voust
ne cessez de temoigner envers ce sdminaire.
Cher et vdnder jubilaire, je conclus par le souhait traditionnel, en y mettant tout mon cceur :
- Ad multos et felicissimos annos ».
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A PERIGUEIX, SACRE DE MGR ROBERT BIZAC,
]EVOL'E TITLLAIRE DE METROPOLIS D'ASIE,
COADJUTELR DE DAX.

25 arril. - La ceremonie a lieu dans l'dglise-cathedrale
Saint-Front, dont les cinq coupoles byzantines remontent a
l'antique abbatiale, consacree en 1407, par Aimun de Bourbon,
archexeque de Bourges. Devenu cathedrale en 1669, ce majestucux
et trapu edifice (croix latine avec trois nefs) vit ses coupoles
restaurces au xIxe siecle par l'architecte d'Abbadie, le meme,
qui s'inspirant de cette reussite, a plus tard edifie dans ce style
les coupoles du Sacre-Cceur de Montmartre, a Paris.
La ceremonie de ce jour commence a 9 heures. L'entr&e,
ainsi qu'il convient, se presente ample et digne. Au son des
grandes orgues majestueuses sous les doigts du titulaire, M. Bon,
voici, precedant la croix, les chanteurs du college libre SaintJoseph, puis le bataillon des enfants de chceur, la cohorte des
seminaristes (ceux du diocese de Dax sont presents ainsi qu'une
deegation des clercs lazaristes de Notre-Dame du Pouy)
conduits par MM. Morin, Parts et Rabaux. Vint ensuite un
clerge fort nombreux, des amis, des "nv'its. Parmi eux on
remarque MM. Ancel et Felix Contassot. repiesentant le
T.H. Pere et, avec leurs toges, 6pitoges et toques voyantes, les
professeurs de l'Institut de Toulouse ou Mgr Bezaz enseigna.
Suivent ensuite les devques... Parmi eux les co-consecrateurs
sont deux amis de Mgr Bezac, un ancien de Perigueux,
Mgr Joseph Urtasun, archeveque d'Avignon, et un condisciple
de Rome, Mgr Roger Johan, 6evque d'Agen. Le consicrateur,
Mgr Louis, 6veque de Pdrigueux, est entoure de Mgr Pauzac,
Vicaire general, et assist6 de M. GErard Poymiro, Lazariste,
Visiteur de Toulouse comme diacre d'office et de M. le chanoine
Magondeaux, superieur du Petit Seminaire, en qualit6 de sousdiacre. Terminant le cortege, voici enfin le cardinal Richaud,
archeveque de Bordeaux, dont la longue traine de sa cappa magna
est delicatement soutenue par deux jeunes clercs.
La c6rfmonie du sacre, longue (elle dura pres de trois
heures) est celle que les siecles ont fixee. Elle reste majestueuse
et pleine d'enseignement. Elle est intvitablement nouvelle pour
la quasi-totalit4 des fideles qui n'ont jamais eu l'occasion
d'assister a une consecration d'6dvque. D'ou la ndcessit6, partout
reconnue et actuellement satisfaite, d'un discret commentaire.
Ii est ici particulierement opportun pour d6tailler et faire saisir
le sens et les symboles de ces formules et rites anuques. De
ce role qui demande comp6tence, aisance et preparation, I'abb6
Beaupuy, cur6 de Chamiers, s'en acquitte fort bien : ayant mis
par 6crit les formules et explications qui doivent dviter bavures,
proxilitis et imprncisions : dangers de tout commentaire de ce
genre.
Ainsi 6clair6es, les diverses parties de la ceremonie sont
6vocatrices du mystere et restent aisement parlantes : mandat
apostolique, serment de fidelite, examen canonique, preface
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consecratoire, purstration, litanies, onction de la tete et des
mains, remise de la croix et de I'anneau. La concelebration de
la Messe est duiment commentee. Vicnnent entin 1'imposition de
la mitre et des gants, la bdnediction de I'elu, les souhaits liturgiques ad multos annos, le baiser de paix... La joic de suivre
s'avere sur tous les visages, tandis que la priere est soutenue
par les chants de la maitrise de la cathedrale et les voix du
college Saint-Joseph. La chrttiente pgrigourdine et dacquoise
vibrent a l'uisson : elles ont prid pour le nouvel dLeque qui,
aux accents dc lorgue et dans la sonnerie des cloches, quitte
en cortege la cathedrale Saint-Front. Te Deum !
A quelques minutes de la cathedrale, au Grand Seminaire.
voici peu apres, Ie repas du sacre. Le refectoire et salles
annexes dument pares et prepares accucillent le grand nombre
des convives qui participent aisement a ce climat eternellemcnt
lassique, a cette chaleur communicative des banquets... Puis
bientot commence le dc•ile des toasts, toujours attendus, ces
plats savoureux de toute cremnionie de ce genre.
Voici tout d'abord Mgr Louis, dont les 79 ans n'ont pas
amoindri une rýeclle jeunesse de parole. Elle rcdit : 4 En cette
iuurn&e de Dicu, d'un ccaur plein de reconnaissance, it taut
remercier Ic Seigneur . Puis Mgr de Pdrigueux fait I'dlogede
son Vicaire general : clarte d'enscignement, stirett de jugenicnt,
vigueur de decision, ardcur au travail, tout cela explique V'aýccn-i'n, la carriere et 1'avenir de l'61u de ce jour...
A ces nmots aimables, le roi de la fete, Mgr Bezac vicnt rIdiire
a nouveau sa gratitude envers le Seigneur, et envers tous cOux
qui, par leur exemple cu 'cur conseignement, 1'ont ainsi providcniicllemcnt amcne a cette journee, a ce tournant de s, vie :
sa famille, ses maitres du college Saint-Joseph, le groupr des
Jcistes qu'il anima durant de longues annees, les aumo-icers
des etudiants de Bordeaux, les rtfugids alsaciens qui, en 1940,
turent replies en Dordogne notamment, et qui ont laisse a ccux
qui les vircnt ct les approcherent un magnifique exemplc de
idnacitc, d'organisation ct de foi chretienne, ses amis du Scminaire francais a Rome, le corps professoral du Grand Seminaire
de Pdrigueux, les membres de I'Administration dioc6saine, les
professeurs de Paris, ses collogues de Institut catholique de
Toulouse oiait enseigna quelque temps. Estime au pasteur Lespinasse dont Unitas, cri de son blason, traduit souhaits et
pricres. Merci special a Mgr Louis, son dveque venere... salut
a I'administration locale, a la presse...
II termine enlin par son assurance de cordiale union envers
Mgr Mathieu a qui it souhaite longues annees de vie pour le
bien de ce cher diocese de Dax: - Landais, nous serons deux
ddsormais pour ious aimer ,.Sentiments de respect a Mgr d'Auch,
son nouvel archeveque, et enfin hommage au cardinal Richaud
dont il redit la sirete de doctrine, I'autorit6 de sa parole et la
connaissance aigue des questions sociales...
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A cc toast du nouvel eveque succeddrent les paroles chaudcs,
dllicatcs et aimables de trois oratcurs : le President de I'Amicale des anciens du CollLge Saint-Joseph, I'Inspecteur diocdsain
!e l'Enscignement libre et Mgr Urtasun, archeveque d'Avignon,
nc·cu de Mgr Legasse, edvque de Pdrigueux, predecesseur de
Mgr Louis.
Puis, Mgr Mathieu, dans d'heureuses formules, traduit ses
intimes pensces et ses souhaits. x Le meilleur moyen de
remercier Dieu de ses graces est de le servir dans et par le
culte de la verite, par une obeissance non pas seulement d'ex6c.ution, mais dans une totale adhesion spirituelle... . II redit
quc les Landes sont la qui attendent leur nouveau pasteur;
la patrie de Monsieur Vincent, le diocZse de Mgr Cazaux, eveque
de Lucon, restent sinon tres pratiquants, du moins naturellement
chrctiens...
A leur service, Monseigneur, nos relations seront
cxcellentes, car le moyen de s'entendre etant de ne pas trop
s'~ outer. D'ores et dtja, le diocese est tout a son nouveau
pasteur... cher

Monscigneur, Dax tibi.....

Mgr Audrain, archcvcque de la Province d'Auch qui comprend
notamment le diocese d'Aire, rappelle qu'5 son sacre, it y a
\ini t-trois ans, les co-consecrateurs etaient Nosseigneurs Richaud
et Louis... La Province accueille a bras ouverts son nouveau
ft re.
Eniin,

protocolairement,

le

cardinal

Richaud

termine

la

sw;ie de ces neuf toasts. Dans un sentiment d'union plus que
jamais nccessaire, il presente et dvoque le souvenir de M. Bdzac
Bordelais quclque temps, car avant d'acceder au sacerdoce, il
tuL, lui eleve dc e'nseignement libre, protesseur de cinquiime au
Lyvce Montesquicu de Bordeaux.
Un chacun fut ainsi assure que, traduils par ces divers
discours, tous vigoureusement applaudis. les sentiments d'atfection et de respect sont acquis au nouvel devque de Dax.
IZ/IIR. LA

VIE

DE LA

SAINTE

VIERGE.

Ilai 1961. I1 y a soixante-dix ans (c'etait en 1891), en cc
dibut duo mois de mai, a i'Hopital francais de Smyrne, Somur
1Marie de Mandat-Grancey, supericure des Filles de la Charite,
faisait lire a ses compagnes la Vie de la Sainte Vierge, d'apres
Anne-Catherine Emmerich (8 septembre 1774-9 fevrier 1824).
Aprcs la Vie de Notre-Seigneur, publice en 1833 par Cldment
Breniano (1768-1840), la Vie de la Sainte Vierge paraissait en
1S52, preparec et dditde par Christian Brentano, le frere de
Cl:eenct. A quclque vingt ans de distance, les deux ouvrages
rencorntrrent un vif succes, dil A des causes fort mdlangdes.
Sans retard, ces deux publications allemandcs furent traduites
en diverses langues et notamnient cn francais. Le travail, bast
sur quelques notes rapides et decousues, prises a l'audition des
dircs de la mystique Catherine Emmerich, a etd redigd et
compldte par ces deux ecrivains romantiques qui y ont ajout6
beaucuup du leur, et notamment de leurs lectures, deductions
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suscite toute une litterature, favorable ou adverse, demcure un
probleme fort complexe et dclicat (cf. Jacquemet, article
Enunerich, dans Catholicisme).
Dans un des derniers chapitres de la Vie de la Vierge,
publiee en 1852, nombre de dEtails et precisions evoquent et
racontent son sejour ultime et sa mort, dans la montagne
d'Ephese. Ces dires, ces assertions, on le comprend aisement,
prenaient une resonance et un interet bien comprehensible I
Smyrne, a proximit6 des ruines dphesiennes. D'autre part le seas
religieux aftine de la Fille de Monsieur Vincent vibrait a ces
reconstitutions des derniers jours de Notre-Dame d'ici-bas. Puisqu'on etait si proche, on pouvait aller voir sur place la v6racit6
des dires et affirmations de Catherine qui, pas plus que les
Brentano, n'avait mis les pieds, en cette Asie Mineure, au
e
passe chretien si riche, mais qui, depuis le XII siecle, avait
6te conquise par les Turcs et quasi vid6e de toute vie ct population chrctienne.
Devant ces considerations et pour ceder et obeir aux
insistantes reclamations des Sceurs, une expedition d'investigation fut enfin d&cid&e et conclue. Deux Lazaristes, logos au
College de la Mission, fort peu cr6dules devant c ces reveries
dc filles ,, deciderent pourtant d'aller voir, d'excursionncr, de
s'adonner a la cueillette de l'antique. II y avait lb I'aumonier
des Soeurs de l'H6pital. M. Henri Jung, un solidect t rdaliste
Alsacien et Benjamin Vervault, ancien zouave pontifical, de la
maison de Santorin. futur Missionnaire de Madagascar (18431912), intrdpide marcheur. Pour se lancer dans cette penible
randonnee, h travers collines rocailleuses et sans chemins
traces, il fallait notamment de solides jarrets.
Le 27 juillet 1891, au temps des vacances, les deux chefs
excursionnistes partaient enfin de Smyrne. Ils 6taient accompagn&s de Thomaso, leur serviteur et de M. Pelecas, ancien
employe des chemins de fer de la region. A Ephese, pour
les aider, ils devaient s'adjoindre Mustafa, negre musulman.
Dans leurs modestes bagages, ils avaient inevitablement le
texte de Catherine Emmerich qui les poussait A la recherche.
Apres cette premiere randonnee, fatigante sous le soleil de
juillet, les vacanciers, intr6pides et piqu6s au jeu de la d6couverte sur le terrain a la poursuite de 1'inconnu, renouvelerent
leurs excursions pour controler leurs observations et examiner
minutieusement sur place les dires et visions attribues a la
mystique de la lointaine Westphalie.
Chose etonnante, en se laissant guider par la Vie de la
Vierge, apres une premiere journ6e de recherches infructueuses,
des le 29 juillet 1891, a leur vif 6tonnement, ils avaient rencontrd
dans ces collines eph6siennes le paysage et la description de
Catherine Emmerich. Rentr6e
Smyrne, M. Jung y fit part de
sa d6couverte au suplrieur de la maison qui, d'abord incr6dule
(ainsi qu'il se doit) d6cida d'aller voir lui aussi. DMs le 13 aoCit
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suivant, pour un premier controle, Eugene Poulin se rendait
a Ephese et, du 19 au 25 aofit, procedait, avec confrires et amis,

a un minutieux examen de cette inopinee trouvaille, photographiant, mesurant, dessinant. Un an plus tard, le 15 novembre 1892, tentee par cette affaire extraordinaire et poussee
par sa piet6, Sceur de Mandat Grancey procedait, non sans

neguciations laborieuses et avec son argent personnel, a I'achat
des batiments ruines de Panaya Kapoulu et des terres environnantes.
Des le 1" decembre 1892, une Commission d'enquete de
douze membres, ddcidde et constituee par I'archev&che de
Smyrne, examina les pr6tentions de la decouverte qui, sur des
dircs lointains etonnamment precis, plagait la le cadre de I'ultime
sejour de la Vierge a Ephese. La solution s'opposait a la
tradition et aux pretentions mariales de Jerusalem qui pourtant
ne remontaient pas au-dela du vie siecle. Chose etonnante,
au xvir siecle, de grands erudits de 1'Histoire de 1'Eglise
avaient adoptd la cause d'Ephese. Evidemment il ne s'agissait
pas de Panaya localement...
Sans retard, l'affaire tit alors du bruit et les polemiques
allerent bon train, mis en defiance par cette source trouble
de Catherine Emmerich qui n'avait 6td qu'une occasion de
localiser ainsi ce sejour de la Vierge aux environs d'Ephese.
Les savants archdologues autrichiens occupds h l'exploration
scientitique des ruines d'Ephbse opinerent pour trouver, dans
les ruines actuelles de Panaya, une construction du ve siecle.
Sans retard, des 1896, le supdrieur du college de Smyrne,
M. Eugene Poulin, se fit l'ardent champion de la cause de
Panaya et dans des brochures ardentes, Eph&se ou Jerusalem?
Ni Sion ni Gehsemani ! s'avera I'un des artisans de la cause :
un de la triade Detector, Mater et Miles le decouvreur, M. Henri
Jung, la Mere. Sceur de Mandat Grancey et le soldat, M. Poulin
(Gabrielovich)...
Ces soixante-dix ans de souvenirs et d'incidents, parus dans la
rc'\uc Notre-Dmne d'Ephlse, viennent d'etre presentds dans une
suiii, de causeries, par M. Joseph Euzet. Celui-ci, en ce d6but de
19cl. a reuni ces dires de t6moin fidele et avise dans une brochnr! : Historique de la Maison de la Sainte Vicrge pros d'Ephese
(18L9-1961). Notre-Dame d'Ephise. Cami Sakak 29. Yedikule.
Istinbul. Dans 172 pages I'auteur - qui a vecu cette histoire
et cn re'.tait le survivant - a groupe les incidents de cette affaire.
Ces nJtes narratives (sans s'attacher ici a I'dvocation du passd
loinmain) sont 1'echo d'un temoin zele et de bonne foi qui
laisse parler simplement son temoignage. Cette tradition, observe
loyalement M. Florent Siffrid, 1'editeur de ces pages, sans
etre admise par un grand nombre merite pourtant la consideration de la science la plus objective.
En tout cas le pelerinage de la Vierge t Ephese oi sa
maternitd fut proclarde au Concile de 431, a pris une ampleur
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apris la proclamation du dogme de 1'Assomption dc la Vierge.
Trtes evidemment cette verite de foi definie n'est pas le moins
du monde rattachee A cette localisation et topographic. Mais
ce fait nouveau a attir6e 'attention d'une certaine manifestation
de piete. Aussi I'Office du Tourisme turc a-t-il eu a coeur de
tracer et d'amenager une route carrossable d'Ephise vers
Panaya Kapouli. Les pelerinages qui presentaient jadis de
notables difficultes se sont multipli6s, et le 26 octobre 1955, pour
desservir ce foyer de d6votion mariale, une Communautd de
Petits Freres de Jesus (disciples du Pere Charles de Foucauld)
se sont install6s et mis a la disposition des fervents de la Vierge.
C'est sous cet angle de pelerinage, comme il y en a tant
a travers le monde entier, que notre ardent champion de la
Vierge, M. Joseph Euzet, des 1904, entrevoyait la basilique qui
scra peut-etre realisce un jour. En tout cas, on constatera dans
cette evocation. une reussite oi la foi et la piete s'unissent
sous le talent de l'auteur, devant ce sanctuaire entrevu et
souhait6, tel un vouloir d'en haut.
Dominant la colline harmonieuse et fiire,
Et sur un horizon de cahne et de grandeur,
Je la vois se dresser, dans sa robe de pierre
Dont l'immnuable azur avive la splendeur.
Noble portail, svelte clocher, fl&che ledgre !
De notre pur amour portez au Ciel I'ardeur
Et toi, rosace epanouie dans la lunmire,
De Marie, a nos yeLtl, la grace et la candeur.
Basilique superbe ! 6 vision cherie,
Heias ! tu n'es qu'un reve et sans doute jamais
On ne pourra te voir en ces liettx que j'ailnais
llais ton chant trioniphal en l'honneur de Marie
Vibrera dans mon atme, 6 clhe-d'(euvre irrcel,
Impericrux et doux, coum

c

iun desir du Ciel.

Dcpuis quc ccs ligncs ont Cte ecrites, une chute accidcntclle
Ldu vnerable pretre, dans la maison des Sceurs a I'Hupital
d'Izmir, a amend peu apres (20 juin) la mort de l'ardcnt et
avisd champion de Notre-Dame d'Ephese. Le 21 juin, a
17 hcures, en la chapelle de I'Hopital franiais d'lzmir, a\aient
lieu les funerailles de M. Joseph Euzet, pretre de ia Mission.
deced6 la veilie a 16 heures. I1 etait arrivd i Smvrne en 1892
et depuis lors y resta, sans ddsemparer. Ainsi, en dehor' d'un
stage d'un an revecu a Paris pour son ordination, a 1'cxccption
aussi de deux anndes de Constantinople (1924-1926), il a passe
soixante-neuf ans a Smyrne (cf. Histoire de Smyrne, par J. uiizt,
Annales, t. 122, pp. 510-522).
Ce Smyrniote 6tait n6 dans le Languedoc, ih Vacquiercl. au
diocese de Montpellier, le 12 d6cembre 1873. Admis au semir.aire
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interne, a Paris, le 26 septembre 1889, il en partit, simple clere,
des septembre 1892, pour le college de Smyrne oii il allait
consacrer toute sa vie. 11 y 6mit ses voeux le 19 juillet 1894 et
ne quitta son cher college, en septembre 1896, que pour une
derniere annee d'etudes & Paris, ou le 12 juin 1897, il requt la
prviiise des mains de Mgr Reynaud. Rentre avec joie & Smyrne,
il , reprit son incessant devouement comme professeur de

Joseph EUZET, Lazariste (12 dJc. 1873-20 juin 1961)

lanruc grecque et latine, et dans I'enseignement de la philosophic, il se d6pensa au bien de ses eleves : il y prpara au
bancalaureat des generations de disciples qui subissaient, a
Srmnrne meme, les examens officiels devant un jury venu de
France et renforc6 de membrcs ou eleves de l'Ecole francaise
d'Aihenes.
Modeste et serviable, il s'dpanouit dans cette existence
pai'ible et cordiale, entretenant par d'incessantes lectures une
culure qu'il maintenait a jour, tout en revenant sans se lasser
aux eternels classiques, notamment ses chers auteurs grecs,
ces maitres de langue et de pensee.

- 54 Apres avoir ecrit un Patmos, volume publi6 chez Beauchesne
en 1914 et qui fut une des victimes de la guerre, il se mit sur le
tard a ecrire pour la cause de Meryem Dag (Panaghia Capouli)
dont il explique et ddfend la cause avec une inlassable juvenilit.
Ainsi dans les Annales on peut par exemple lire de M. Euzet,
quelques pages appr6cides: tome 116, pp. 291-298; t. 117,
pp. 357-360, 445-450 ; t. 118, pp. 241-245, 382-386 ; t. 119-120,
pp. 137-145, 375-380, 608-620 ; t. 121. pp. 175-178, 405415 ; t. 122,
pp. 510-522, etc. Son dernier ouvrage de 1960 rassemble plusieurs
articles dcrits sur cette histoire : t6moignages d'Ame et d'une
vie d'enfant de saint Vincent.
Dans ce sens, il faut comprendre les paroles cordiales que
son confrere Mgr Descuffi, archeveque d'Izmir, prononqait devant
le ccrcueil ou des coeurs 6taient unis dans la priere et I'affection.
Mes bien chers freres,
Apres quinze jours de grandes souffrances supportees avec
uue patience admirable et que n'ont pu soulager les soins
affecretux et intelligents dont il fut entourd, le bon Pare Euzet,
hier au soir, a 16 heures, rendait paisiblement sa belle dme a
Diet, tout heureux de faire le sacrifice de sa vie pour 1'expiation
de ses fautes, pour le salut des inmes, pour I'Eglise et pour les
cemvres des Missions auxquelles il avait travaille efficacement
pendant soixante-deux ans.
Votre presence en si grand nombre ce soir, autour de sa
dcpouille inortelle est un temoignage consolant de I'estime et
de la vendration que vous ressentez pour ce pretre dont toute
la vie d'etudes, de priere et de penitence a ete cachie en Dieu
et comblee de benedictions cdlestes.
Des le debut de sa carriere en Orient, il fut un brillant professeLtr de Lettres dont les el&ves ont occupe des postes dlevis
ici et ia 'etranger et qui lui ont gardd un souvenir inoubliable.
Le Gouvernement frangais a bien voulu reconnaitre ses merites
en le nommant Chevalier de la Ligion d'honneur.
L'Eglise de Smyrne se rejouissait de compter parmi ses
membres, un prdtre erudit qui connaissait a fond la litterature
ancienne et la Patrologie grecque et latine. Encore, plus, appreciait-clle en lui, la connaissance approfondie de la Sainte Ecrilure. La Bible etait sa lecture prdferde ; il la mnditait tous les
jours. D&s 4 heures du matin, et mdime avant, en dtd comme en
hiver, il entrait en contact avec Dieu dons une oraison intime
qui faisait ses delices, et qui, avec le saint sacrifice de la messe,
illwninait son dmie durant toute la journde et faisait de lui un
hor-mme de conseil, de charite indulgente et d'esprit de sacrifice,
car Diei I'avait plus doud pour la vie intdrieure et intellectuelle,
que pour la vie active et agitee. II avait compris que la priere
et la penitence sont et seront toujours I'dmme de tout apostolats.
Tous ceux qui l'ont approchi ont dtd frappis de son esprit
surnaiurcl et de sa discretion i toute dpreuve. Et si sa vie est
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ttne de ces vies dont saint Paul dit qu'elles out eti cachees
ct Dieu, il faut conclure avec I'Ap6tre, qu'elle se revele avec
rmrites
laa
nmiere de 'edternizd quand apparait la
t~us ses
gioire et la plenitude du Christ !
Sur son lit de nort, le bon M. Euzet, m'avouait que sa
loigevite que jamais la souffrance corporelle n'etait venue
ep:ouver, ce qui etait pour lui l'objet d'une grande confusion,
'aait
i ses yeux ine indication providentielle de la mission qu'il
civil at remplir pour faire connaitre au monde les gloires de
.otre-Dame d'Ephkse. Si Dieu vent encore me faire vivre, me
di-sai-il, je continuerai encore i ecrire sur la trbs sainte
Iierge !
Je voous reconmmande done, mes freres, de vous unir de
iiit coeur aux prires que fait I'Eglise en faveur des defunts,
cnt cette ceremonie funebre, afin que se realise au plus tot pour
11. Euzet, le soultait contenu dans les prikres pour les agonisants
i,, qtu'il formulait avec moi qui I'assistais a son chevet de mort :
Q0w" Jesus accueille avec bonte et avec joie, son serviteur
viiilalt et fiddle ! Que la douce Vierge Marie, tourne vers hli,
\:s regards maternels !

0 Jesus, si bon et si misericordieux, ecoutez nos prieres et
i;;:roduisez dans votre joie et votre gloire eternelle, celiii qui
Sdtre tin autre Vous-Meme, et qui n'a aspird qu'i s'unir a Vots !
El V'os, 6 Marie, parlez i votre Jdsus, de celui qui a tant parli
cour vous faire connaitre et aimner ! Admettez-le it
;"' rous
votis contempler dans la gloire de votre Divin Fils ! Et faites
ijwl les prdtres et les fideles de Smyrne, imitent ses bozns
c.xernples et ses solides vertus ! Requiescat in pace !
LES FILLES DE LA CHARITIE EN

POLOGNE.

3 Imai. Sur le glorieux passe de la Pologne, avec un courage et
-- a-rdeur couronn6s de succes, notre confrere, M. Alfons Schletz,
professeur d'histoire A Cracovie, peut faire imprimer et distribuer
ic tome XII de la s6rie de Notre Passd. Etudes sur I'Histoire de
IEglise et de la Culture catholique en Pologne (318 pages).
Dans les pages de ce volume, a I'occasion du tricentenaire
\ inccntien, quelques etudes fournissent diverses 6bauches sur
llhitoire des Filles de la Charit6 en Pologne qui, a ce jour,
cwniptcnt trois Provinces sur le territoire de I'actuelle Repubiquc : Varsovie, Cracovie, Chelmno. Trois Provinces vivantes
ct oendreuses !
Se penchant sur ces trois cents ans d'histoire, une solide dtude
d'cnsemble de ce passe (pp. 59-168) csquisse le pass6 de cette
Itedation vincenticnne en Pologne. Ces pages ctoffdes se complticnt par d'autres travaux historiques et une documentation
iconographique abondante. M. Schletz, suivant la coutume de
ILt revue, donne un resumd en frangais de son evocation historique. Voici I'essentiel de ces lignes de l'auteur lui-meme.
En septembre 1652, la reine Marie-Louise de Gonzague put
cit!in obtenir 1'envoi de quelques Filles de la Charitd en Pologne
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(cf. Pierre Coste : Monsieur Vincent, t. I, pp. 504-513). Aprcs un
bref sejour dans une petite maison pros de I'eglise Sainte-Croia
de Varsovie, elles s'installerent non loin de 1I, a Tamka, et
cette residence de Saint-Casimir devint bientot la Maison Cen
trale de la Province polonaise. La maison eut comme toutes
premieres superieures: Marguerite Moreau (1652-1660); Barbe
Bailly (1660-1668); Catherine Beaucher (1668-1679); Marie Boulard (1679-1682) ; Marie de Bay (1682-1700) ; Frangoise Luce
(1700-1703) ; Marguerite Potel (1703-1711). Depuis leur arriv&e les
Soeurs exerqaient toutes sortes d'activites bienfaisantes, car la
deuxieme moitie du xvile siecle en Pologne vit nombre d'invasions suedoises : ces guerres frequentes, ces calamites, compliquees d'epidemies, decimaient litteralement la population.
Pour diriger les Sceurs des fondations polonaises, ce furent
tout d'abord et normalement des Francaises que I'on trouve alors
comme superieures pendant la deuxieme moitid du xvil e siecle,
ct comme Visitatrices, jusqu'au debut du xxxe siecle. Sous
leur direction, la Compagnie des Filles de la Charit6 se developpa
toujours mieux, et embrassa un ch..mp d'activites de plus en
plus vaste. Les maisons des Soeurs se trouverent d'abord fondees
dans la region la plus proche de la capitale, mais avec le temps,
d'autres centres pour leurs activites furent ouverts jusque dans
les coins les plus recules de I'ancienne Pologne.
Nombre d'annees apres leur arrivee en Pologne, les Sceurs
de charit6 d6pendaient de la Maison-Mere formant autant de
succursales, en dependance imm6diate des Supdrieurs majeurs
de Faris. Une Province polonaise fut enfin crede en 1711, avec
pour premiere Visitatrice Sceur Marie de Bay (1711-1718);
elle eut alors a administrer six maisons et leurs annexes. Ensuite
la Province fut dirigee par les Sceurs Madeleine Maurice (17181730); Barbe Gerard (1730-1750) ; Angdlique Hesnard (1750-1759),
clue en 1759 superieure generale; Rose Cordes (1759-1761); Madeleine Lezurier (1762-1777) et Henriette Thierry (1777-1804). Au temps
de cette derniere Visitatrice, les vicissitudes politiques de la
Pologne amenerent la division de la Province polonaise. Unique
jusqu'alors, elle fut scinde en trois : province de Varsovie,
de Lithuanie et de Galicie, auxquelles, par la suite, vint s'ajoutel
une quatrieme Province, celle de Poznan-Chelmno.
PROVINCE DE VARSOVIE.

La maison Saint-Casimir, a Tamka, continua d'etre le si'ge
de la Province varsovienne. Sceur Ernestine de Hundt (1804-1812),
formee en Pologne, devint Visitatrice. En 1809, la Province comptait sept maisons et 65 Sceurs. Le nombre des maisons s'accrut
consid6rablement sous la direction de Soeur Maria Borzuchowska
(1812-1827), puis sous celle des Soeurs Tekla Zukowska (1827-1859)
et Joanna Schwartz (1859-1894) qui lui succederent dignemcnt.
Au temps de Soeur Schwartz, les Sceurs de Charite de Varsovie prirent en charge vingt nouvellcs installations charitablcs.
Augmentation encore plus considerable avec quelque cinquante
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,cablissenients nouveaux, sous la direction de Soeur Augusta
Sikurska (1894-1919). La Soeur Roza Okecka (1919-1932), morte en
odeur de saintet6, entassa elle aussi de grands mdrites dans la
direction de cette Province qui, en 1930, comptait 97 maisons
avec 835 Sceurs. Sous la conduite de Sceur Eufemia Kakowska
(1932-1957), grace au devouement des Soeurs, la Province put se
relever des ruines causees par 1'occupation et la guerre. Actuellement, depuis 1957, la Province de Varsovie est sous la direction
de Soeur Stefania Barwinska.
Les Soeurs de la Province s'adonnent aux divers domaines
de leur travail charitable : creches, garderies, h6pitaux, soins
des malades, des pauvres, des vieillards, direction d'ecolcs et
colleges, ceuvre des 6migres en France et travaux en Chine.
Parmi les epreuves et pers6cutions, elles restent fideles a leur
tache charitable.
PROVINCE LITHUANIENNE.

En Lithuanie, les Filles de la Charite travaillaient depuis 1745.
Unc Province independante ne fut constituce en principe qu'en
1796. En fait, elle eut comme premiere Visitatrice Sceur Anna
Puszowna (1828-1833). Cependant, deja au temps de la Visitatrice
suivante Sceur Henrika Domaniewska (1833-1859), les autorites
tzaristes rendirent le travail pratiquement impossible aux Sceurs.
Entravees dans leur propre organisation, les Soeurs furent encore
goutcern6es pendant un certain temps par Sceur Apolonia
Ratowtowna (1854-1871), puis par Sceur Izabela Woijciechowska.
Bien que la p6riode de son existence fut vraiment courte, cette
Province jouit aussi d'un developpement prospere : les Sceurs
s'~.lonnaient ' de multiples travaux de charitd et d'education.
PROVINCE DE CRACOVIE.
Lc premier partage

d.- '

Pcloýne

(en 1772)

fut la cause

immediate de 1'drection d'une troisieme Province sur le sol
polonais : celle de Cracovie, en Galicie. La Maison Centrale se
trouvait d'abord (1783-1859) a Ldopol (Lwow, Lemberg); elle
!ut par la suite transfer6e t Cracovie.
La premiere Visitatrice fut Soeur Franqoise Saulais (17831800). Elle cut le soin et le merite de fonder un seminaire qui,
pour la nouvelle Province, preparait les futures servantes des
pau\-res. En 1800 Soeur Tekla Granowna (1800-1824) devint
\Vsitatrice : elle fut obligee de s'opposer a quelques autorites
autrichiennes notamment a propos du privilege de 1'exemption.
Sceur Rosalia Ncgroszowna (1824-1846) qui lui succeda, reussit a
rcnouer, avec les Supdrieurs majeurs de Paris, des relations et contacts relachts ou interrompus. Sceur Lucja Borowska, Visitatrice de
146 a 1859, r6ussit h ouvrir cinq nouvclles maisons de Filles de
la Charit6 et eut le merite de populariser en Pologne la devotion
a la Mddaille Miraculeuse et au Scapulaire de la Passion. Grace
a s.es efforts, a la Compagnie des Filles de la Charit6, s'agrigea
et s'adjoignit une Congregation de Sceurs d'un esprit analogue

qui, dans le territoire de I'Autriche, s'adonnait au soin des
malades, a l'education des jeunes filles : ainsi debuta la Province austro-hongroise. Soeur Borowska fut la derniere Visitatrice
en residence a Leopol. Le Superieur general, le T.H.P. Etienne
resolut en effet de transferer la Maison Centrale a Cracovie :
ce qui fut realis6, en 1859, grace a une fondation de Mgr I'eveque
Ludwik Letowski. Soeur Marie Talbot, venue de France, fut
nommee Visitatrice (1859-1881) et la m6me annee, le Seminaire
fut transfer6 de Leopol a Cracovie : on 1'6tablit dans la maisun
fondee par Mgr Letowski. Sceur Talbot agrandit considerablement la Maison Centrale : elle y organisa garderie, orphelinat,
hospice pour femmes pauvres.
Dans la Province, les etablissements de bicnfaisance dicigees
par les Filles de Charite apparaissent alors en grand noinbre,
tant 6 Cracovie que dans le reste de la Galicie. Comme temoignage du developpement de cette vitalite de la Charite. on peut
citer qu'apres 1870 plus de 500 pauvres recevaient chaque jour
et gratuitement des repas chauds, ricn qu'a Cracovie mtme.
Soeur Talbot quitta la Pologne, lors de sa nomination comme
Visitatrice en Belgique, et Sceur Juhel (1881-1905) lui succeda.
Sous la nouvelle direction, de nombreuses ecoles et garderies
sont ou\ertcs ct dirig&cs par les Sacurs. A la mort de S eur
Jubel. pour la remplacer on choisit Soeur Jadwiga Zaleska
(1905-1916) qui se consacra tout specialement au divcloppemcnt
intirieur de la Province. Puis avec Sceur Melania Czarlinska
(1916-1931), toute une serie de postes furent crees en Polognc ct
1a
l'itranger.
La Visitatrice suivantc, Soeur Wanda BzouN.ka
(1931-1937),
contribua aussi d'une efficace maniere au deeloppement dc la Province cracovienne. Diverses ceuvres et
activites occupaient, en 1933, 58 maisons avec 792 Filles tcL la
Chariit. Les Scurs exergaient done leur gendrosite charitabhe
dans dix-sept etablissements d'6ducation pour orphelins, ct
quatorze garderies, dans six hospices pour vieillards et in!urables, ncuf h6pitaux prives, ct onze ambulances, alors que.
dans trois maisons, on distribuait gratuitement des repas. A
la mort de S(uLi, Browska, les fonctions de Visitatrice furent
excrcees par Soeur Franciszka Willemska (1937-1957). qui dirigica
la Province pendant la periode difficile de foccupation. Et quant
a la fin de cet itat
de choses, les SIcurs perdirent leurs maiPons
de I'Est, Soeur Willcmska cut a colur d'organiser des centircs
de travail nouveaux dans les nouveaux territoires de I'Ouesi.
En 1957, lui succeda comme Visi!atrice, Steur Julianna Pozdal,
qui, en 1960, pouv.nit compter sur 683 Socurs.
PROVINCE DE POZNAN-CHELMXO.
En 1850, le Supericur gne6ral, M. Jean-Baptiste Etienne,
s6para de la Province de Varsovic les maisons des Sceurs qui
se trouvaient alors sous la domination prussienne et constitua
une Province a part, celle de Poznan. II lui preposa la Soeur
Philippina Studzinska, qui eut alors la direction de 8 maisons
avec 54 Soeurs. II n'v avait pas encore de seminaire et la
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situation contraignit d'envoyer les postulantes h Paris. En 1863,
on transfera la Maison Centrale de Poznan a Chelmno (Kiilm
en allemand). La Province comptait alors 13 maisons avec
98 Sceurs. Les Filles de la Charite se d6vouaient dans des
hopitaux, orphelinats, ecoles et pensionnats, sous la direction
de Sceur Teresa Ostrowska (1863-1864). Des 1864, la Soeur Balbina
Hanke lui succeda et, a cette epoque, le developpement de la
Province fut particulierement brillant. A leurs travaux, lors de
la guerre de 1870, nombre de Soeurs (il y en eut 90) allbrent se
d&vouer aux armees comme infirmieres. Deux ans auparavant,
en 1868, on avait pu enfin ouvrir le s6minaire des Sceurs. A
i'epoque du Kulturkampf, les Sceurs perdirent tous leurs postes,
a e'cxception des hopitaux et maisons d'incurables. Mais, bient6t
apres, I'activite de la Province commence a se rdanimer. En
1894, lorsque mourut Seur Hanke, personne de grand merite, la
Province avait recouvre, outre ses ecoles, quelques-uns de ses
anciens postes et en y ajoutant de nouvelles fondations, comptait
a!ors quelque 18 maisons avec 231 Soeurs. En 1894, Soeur
Bronislawa Giersberg devint Visitatrice : elle prit soin surtout
de consolider la Province, et de la fortifier interieurement. On
lui doit la construction des ddifices de la Maison Centrale de
Chelmno et nombre d'autres maisons. Lors de sa mort, en
1920, la Province comptait plus de 500 Soeurs avec 42 maisons.
11 cunvient de souligner que pendant le Visitadorat de Soeur
Giersberg, la Province de Chelmno prit en charge quelques-uns
J.s bcsoins des 6migres dans le sud du Br6sil. De 1920 A 1924,
Sceur Josefa Pradzynska fut Visitatrice : elle entreprit son travail
.vcc beaucoup d'elan mais une mort subite vint empecher la
rc&lisation de nombre de ses projets.
La direction passa ensuite entre les mains de Sceur Aniela
Prz\siecka qui remplit ces fonctions jusqu'en 1952. C'etait une
notable personnalit6. Pendant les annies toujours difficiles de
Foccupation et lors de la seconde guerre mondiale, au milieu
dies chicanes et persecutions des occupants, elle sut maintenir
de nombreuses oeuvres de bienfaisance et 1'esprit de saint Vincent
parmi les Soeurs souvent dispersdes. Apres la guerre, malgre une
situation delicate, la vie de la Congr6gation se concentre de
nouveau avec Sceur Meliin dans la Maison Centrale de Chelmno
et les ceuvres de charit6 se d6veloppent dans la Province.
Ainsi done de nos jours, en Pologne, trois Provinces:
Varsovie, Cracovie, Chelmno se depensent gdndrcusement dans
les ceuvres vincentiennes, sous la sympathique cornette qui,
dcpuis trois cents ans, proclame la charit6 et la g6ndrosit6 des
bonnes Filles de Monsieur Vincent.
SACRE DE MGR CORXELIS
A VOLENDAM (HOLLANDE).

22 mai. -

VEERMAN,

Dans les Annales de Volendam, village de p&cheurs

suir les bords de 1'ancienne Mer interieure (Zuiderzee), le lundi
(I la Pentecote (22 mai) 1961 sera desormais marqud en lettres

VOLENDAM (Hollande), 22 mai 1961
Sar-e

de

Mer rorr.-lis

VEFRR\t\

Eveque titulaire de Numiida
Prefet apostolique de Cameta (Brcsil)

Ddtile : Mgr VEER-I~N. - A sa droite : M. D!EI\ORST, Visiteur de Hollande;
a sa gauche : M. LA\NEDuJK, cure de V'clndiaz.

Mgr Cornelis VEERMAN et la famille de sa sceur a Volendam
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d'or. Depuis deux mois les esprits avaient et6 en effervescence:
tout au dCbut de mars avait couru la nouvelle inattendue que
Mi4r Cornelis Veerman, deja Administrateur apostolique de la
Prlvature nullius de Cametd (au Br6sil, mai 1955), venait d'etre
;:;nu au siege titulaire de Numida et constitue Prelat nullius
dl ce mmeme Cametd. Quand on apprit ensuite que Monseigneur
Se ferait sacrer a Volendam, son pays d'origine, oi saint Vincent
dic Paul est patron de la paroisse, la joie fut a son comble et
aussitzt s'imposa la preparation convenable a cet ev6nement
unique.
Iolenidam est un village entierement catholique et nettement
au point qu'a l'etranger on semble croire parfois
.i:,l-ieristique
L. Hollande c'est Voiendam, avec ruelles en zig-zag, maison: partiellement en bois, canaux et pont-levis, typique habilSd'hommes et de femmes. Le costume malheureusement
.disparaitre, celui des hommes surtout, car le dessechement
/.Jiderzee a contraint beaucoup d'entre eux a changer de
-ion. La population du village forme une seule grande
L. ct 'on v va bonnement et simplement. sans formes
pi ,,;: colaires.
Le dimanche de la Pentecote, vers les 4 heures de l'apresnidi. ce fut I'arrivee solennelle de Monseigneur. La Ilotille,
comprenant encore 70 bateaux de pche (autrefois on en
comptait 300), toute pavoisee. etait allee jusqu'ia Monnikendaim,
ancienne petite ville entre Volendam et Amsterdam, sise sur
les bords du Zuiderzee. La Monseigneur se rendit a bord du
VD (= Volendamn)-241, portant nom Hillegonda. Il etait accompagne de M. le Visiteur, Leonard Dietvorst, et de plusicurs
contrcres. Aussitot la flotille d6marra. Un vent assez vigoureux
souftiait, agitant allegrement drapeaux et fanions. Malgre la
mano:uvre difficile, chaque bateau fit si bien qu'il put longer
un moment le VD-241 pour echanger un salut et quelques mots
avcc o' leur Ev6que a eux >. Et tout cela n'etait que le prelude
de l'o\ation grandiose qu'il y aurait au port. Un des marguilliers
avouait le lendemain: < Je songeais au lac de Gen6sareth:
Jesus 6tant dans la barque de Pierre et sur le rivage la foule qui
l'dcoutait ,. M. le Maire, au nom de toute la commune, souhaita la
bicnvcnue. Et a travers cette multitude de robustes croyants
eniour6 de M. le Cure et ses Vicaires, de plusieurs confreres,
Monseigneur s'achemina vers le presbytere, et de la a I'eglise
pour un salut pontifical qui cloturerait I'Adoration des Quarante
Heures. En cette meme soiree, on put voir Monseigneur rentrant
, che: lui n, a la maison de sa sceur. On n'avait pas a la chercher
cette demeure 6piscopale : le petit canal qui passe devant
se trouvait festonn6 et enguirland6 de lampes l6ectriques qui
se miraient dans l'eau transparente et projetaient tout autour
Icur vivante clarte.
Dans la matinee du lundi le sacre commenga sur les
9 h 30. Le Consdcrateur etait I'Ordinaire du lieu, Mgr J. van
Dodewaard, 6v6que de Haarlem. Les Co-Consicrateurs : Mgr Cons-
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Mgr Theodore Hendriksen, auxiliaire du cardinal-archeveque
d'Utrecht. Son Excellence J. de Souza-Leao, ambassadeur du
Bresil aux Pays-Bas, avec son 6pouse, ainsi que Mgr van Tielbeek,
Pr6lat nullius de Formosa, (galement au Bresil, rehaussaient la
solennite de leur presence. La Communautd des Filles de la
Charite etait reprdsentee par la propre sceur de Monseigneur
et une ddlegation de ses compagnes. Les ceremonies, pour
lesquelles - vu l'eloignement des divers fonctionnaires - il
avait et6 impossible d'organiser une rdpetition generale, se
deroulerent avec une edifiante dignitd, grace aux soins d'un des
vicaires de la paroisse. Elles sont toujours exceptionnelles mais
sont ici suffisammcnt connues (1). Rapportons sealement la
retlexion faite le soir dans son allocution par M. Veerman
Thomas, frere du nouvel ev6que et lui aussi Missionnaire au
Bresil, depuis plus de trente ans : o Je fus fort saisi par la
demande adressee au Consecrateur: a Pere R6evrendissime,
voudriez-vous dlever ce pretre a la charge de l'dpiscopat? .
SPendant de longues annees, dit-il, j'ai enscignd les elements
du latin ; or ce mot onus, oneris m'a toujours suggter l'idee de
lourde corvee. L'dpiscopat est un grand honneur, certes, mais
plus encore une pesante responsabilit6. Saisissante egalement fut
pour moi la question adressee a l'elu : < Voulez-vous etre, pour
les pauvres et les indigents, accessible et misdricordieux. pour
le nom du Seigneur ? ,. On ne pouvait mieux designer les chretiens
de l'immense Prelature de Cameti. J'y ai ete, je les ai vus.
Monscigneur n'avait pas de peine t dire son Volo. fe vcUx. Ses
armes portent comrnme devise : Evangelizare pauperibus n.
Dans l'apres-midi. vers 4 heures, nouvelle manifestation
sur une grande place. M. le Maire prend la parole : il exalte
la grandeur de 1'Episcopat et Ic poids qu'y ajoute le pays du
Tocantins. II est heureux de pouvoir offrir le cadeau de tous:
un cheque de dix mille florins, qui permettra d'acheter ou de
faire bAtir un modeste palais 6piscopal, inexistant jusqu'h present
mais ndcessaire. La famille aussi offrait son cadeau par les mains
de son patriarche, un oncle de 90 ans, qui s'en acquittait avec
une charmante bonhommie. Les anciens compagnons de classe
de l'6cole primaire - au nombre de 39 - s'dtaient cotises pour
achcter un precieux anneau pastoral : leur porte-parole fut notre
confrere M. Jan de Boer. Puis toute la paroisse, soit par groupes
organisds (sport, scoutisme, etc.), soit sans autre titre que celui
id'tre de la fete, defila devant la tribune d'honneur, aux sons de
la fan[are et a la bonne franquette, jetant un regard vers les
hotes exceptionnels, ct heureux de recueillir un sourire sympathique.
Enfin Mgr Veerman sc leva devant le micro et, dans un langage
simple et senti, dit son mot de remercicment et rappela quciques
;) Daiin les Aniales voir notamment la description du sacre de
lgr Fresnel et de Mgr Chilouet : 1953, pp. 35-38 ; cf. t. 123 (1958),
pp. 340-347.
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suir, a I'hcure de la diffusion pour le monde entier, serait relay6 au
Bresil, mot paternel et benediction spdciale pour ses chers prdlaturiens (une lettre venue du Tocantins a d6jt assurd que le
message y fut entendu).
Terminons par un mot tout particulier A l'gard de M. le Curd
Langedijk. Pendant toute la journee autant que possible il s'dtait
tenu a 1'arriere plan. Au sacre, ii remplit la fonction d'assistant
au tr6ne avec M. le Doyen. Mais c'est grace a lui que Volendam
Xecut ces jours memorables. Son invitation avait 6td la chiquenaude initiale et ses encouragements firent le reste. Mais a
partir de 18 heures, dans une salle ample et bien adrde, oi les
evCques, les autorites, freres, sceurs et toute la parent6, confreres
et amis se trouvaient reunis pour le repas, le pasteur d'imes
parla et fut I'ame de cet intime < entre-nous D. Tres aimablement
il faisait une petite introduction et presentation a bien des toasts
qui furent prononces et il les faisait suivre d'un mot de remerciement.
Nous retiendrons comme conclusion ce qu'il dit L Mgr Veerman: a Avec l'agrement de notre Eveque de Haarlem, vous
pourrez bientot, dans notre eglise Saint-Vincent-de-Paul, administrer le sacrement de la Confirmation. Vous aurez la bont6
d'attirer I'attention de nos enfants, gargons et filles, sur la
sublime vocation de serv'r le Christ comme pr6tre ou religieux.
Volendam est connu pour ses nombreux pretres. Puisse ce jour
etre un nouveau stimulant afin qu'il en reste toujours ainsi .
(D'apres G. v. WINSEX, c.m., dans Missiefront.)
MONSEIGNEUR VEERMAN ET LA PRELATURE DE CAMETA
Mgr Veerman Cornelio naquit
a Volendam le 6 novembre 1908.
A 13 ans et demi il entra a 1'Ecole
apostolique de Wernhoutsburg et
Ie 17 septembre 1928 fut admis au
suminaire interne de Panningen.
A Panningen aussi il requt I'ordination sacerdotale le 21 juillet 1935,
des mains de Mgr Lemmens,
eveque de Ruremonde et partit la
meme annie pour le Bresil. Apres
un sejour au seminaire de Fortaleza,

IUIt emintisie
sstre

au

paroisscs, a Bdeem (1938), A Ribamar (1946). Enfin,
cn 1948, il devint sup6rieur et cure de Cametd, fonctions qu'il
tcmplira jusqu'au 8 avril 1957.
Les Lazaristes hollandais, sur 1'invitation de l'archeveque
de Belem, avaient accept6 la charge de cette immense paroisse
(dlas les
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y furent installes : MM. van Dijk Fernando, Pater Geraldo et
van Rijn Thiago. C'etait un coin du vaste diocese de Belem, &
ce moment-l1 pratiquement abandonn6, A cause du manque de
pretres. Les habitants 6taient pauvres, mais bien disposes pour
recevoir la parole de Dieu, et bientbt il y eut un grand reveil
de vie religieuse. La guerre, helas, arr6ta l'arrivde de nouveaux
ouvriers. Mais aussit6t la guerre finie un personnel assez nombreux, retenu jusque-lU en Hollande, essaima et Cameti en eut
sa part : six en 1948. Les collaborateurs de Mgr Veerman sont
actuellement au nombre de dix-sept (pratiquement quinze, parce
que chaque annee un ou deux passent quelques mois en Hollande
pour refaire leurs forces). La maison de Cameta fut erigic
canoniquement en 1938. En 1957 N.T.H. Pere obtint de Rome
la permission d'y constituer egalement les maisons de Mocajuba
et d'lgarape-Miri.

Le d6veloppement des ceuvres demanda tout naturellement
une organisation administrative plus adaptde. Sur les instances
de l'archeveque de Bdlem, Rome sdpara de son diocese la
region de Cameti et I'drigea en Prdlature nullius, en date du
29 novembre 1952 (cf. AA.S., 1953, p. 259). L'archeveque alors,
exercant provisoirement I'administration de la nouvelle Prelature, y nomma M. Veerman, qui dtait toujours superieur et
cure, comme son Vicaire gendral, au mois de mars 1953. Puis,
vers la fin d'avril 1955, Rome choisit M. Veerman comme
Administrateur apostolique perpetve constilutum. Nous n'avons
pas h nous demander si elle fut contente de son travail et de
son ddvouement : le 27 fWvrier 1961, par Lettres apostoliques,
le Souverain Pontife Jean XXIII I'eleva au siege titulaire de
Numida et le constitua Prelat nullius de Cameta. La publication
de cette nomination honorable eut lieu au Consistoire secret
du 16 mars 1961 (AA.S., 1961, p. 203).

La Prelature se compose actuellement des paroisses de
Cametd, Igarapd-Miri,Araticti, Mocajuba et Baiao, lesquelles villes
se trouvent toutes sur les rives du grand confluent de 1'Amazone,
qui s'appelle le Tocantins. La population entiere est d'environ
122000 habitants. La commune de Cameta en compte 57000. 11

y a de plus un grand nombre de chapelles, qu'on visite une ou
deux fois I'an. Toutes les communications se font par voie
d'eau : les confreres disposent de quelques petits bateaux
motorisds, mais parfois ce n'est qu'en canotant ala rame qu'on
parvient

a certains postes Oloignis. Les Filles de la Charit6 bresi-

liennes, ddji au nombre de vingt-deux, secondent magnifiquement
les efforts des Missionnaires. Bient6t chaque poste en aura: a
c6td du soin des malades, elles ont comme tache principale de
tenir une petite dcole oiu afflue une nombreuse jeunesse avide
d'apprendre.
MORT DE M. MICHEL TIBERGHIEX.

26 mai. -

Apres plusieurs mois d'infirmerie oh ses forces

et sa vitalit6 allaient progressivement en s'attinuant, M. Michel
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Tiberghien s'eteint litteraltmcnt dans les souffrances et la
solitude de sa chambre de malade. Depuis quarante ans, ii se
trou\ait attache a la Procure gdenrale. A cet emploi l'avaeint
predispose son temperament, ses godts et les blessures de
guerre qui avaient fait de lui un pensionn& cent pour cent.
Nd le 29 decembre 1885, a Quesnoy-sur-Deule (Nord), ii avait
suivi les cours secondaires de l'Institution Saint-Jude d'Armcntiercs. Admis A Paris, au seminaire interne, le 21 octobre 1908,
il poursuivit des lors son cycle de formation lazariste, sans
histoire ni incident notable. Survint la guerre de 1914 qui
I'attcignit sensiblement dans son corps. Grand blessd, ii put
neanmoins recevoir la pretrise, le 1" juillet 1916, h Paris, en
l'edlise Saint-Sulpice. La situation d'alors, les besoins du moment
lui valurent son tout premier placement et quatre ans de services
a 1'Ecole apostolique du Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul (1916la
1920). Aux lendemains de la guerre, il se voyait attach6e
Procure gendrale oi ii assura discretement un labeur methodique
dc bureau. De temps a autre quelques deplacements l'amenaient
en Angleterre oh le pied a terre londonien d'lsleworth lui procurait quelque varibte dans la fuite des mois. En 1940-1945, ce
fut le stage des cinq ans de guerre passes t Chiteau-1'Evdque,
dans le calme de la campagne, proche Pdrigueux, au-delH de
la ligne de ddmarcation. Ces longs mois I'attachbrent A ce coin
pdrigourdin ohi, par la suite, ii alla renouer des connaissances
et poursuivre quelques jours de repos. Dans cette existence
apparemment sans histoire, furent tres sensibles a son cceur
la mort des collaborateurs de I'Office : MM. Hertault. Narguet,
Picot, Wattelet, etc. A ces s6parations s'ajoutait la peine devant
les modifications qu'entrainait le nouveau statut juridique de
la Procure. Tout cela brisait son cadre de vie et le separait de
figures amies. M. Tiberghien se repliait chaque jour davantage
dans une existence solitaire qui accentuait encore sa souffrance
dans le silence et 1'effacement. Heureusement une pidtd solide
)I soutenait dans cette suite de rudes dpreuves finales.
NICE.

CENT ASS D'HISTOIRE

DU S91MINAIRE

DIOC9SAIN.

4 juin. - Dans une Lettre pastorale du 29 mai, lue en ce
dimanche et ici intdgralement reproduite, Mgr R6mond, archeveque-cveque, rappelle sommairement cent ans d'histoire du
Seminaire diocesain. II dvoque notamment, avec gratitude, le
souvenir de plusieurs g6ndrations de Lazaristes... Devant un
rcgroupement juge ailleurs necessaire, Mgr 1'Eveque explique sa
ddcision de maintenir a Nice ce Seminaire dont un chacun
souhaite, de tout coeur, la prosplrit6 et la vie.
Nice, le 29 mai 1961
c'est en me confiant i
I'Esprit-Saint,
Apres avoir invoqug
Istus-Christ, le Pritre Eternel, que dans ce jour anniversaire
de mon sacre, ii y a quarante ans, j'dcris cette lettre a nos
pretres et a nos fiddles, afin de leur annoncer un dvdnement
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d'une importance capitale pour notre diocese de Nice, evenemen
qui, je I'espere, doit modifier et ranimer le recrutement des
vocations sacerdotales et rallumer la flamme de I'apostolat
chez ious ceux qui sont appelds ii partager nos responsabilites.
Et tout d'abord, en commen'ant, je crois utile, pour bien
situer la question, de faire un retour en arriere et de raconler
bril'vement Ihistoire des Seminaires de Nice, depuis 1860 jutsqu'l
CL' jour.
Le Grand Seminaire de Nice, lors du rattachement du comte
de Nice a la France, eiait dirige, comme le Petit Siminaire, par
des pretres seculiers, venus du Piemont, de I'Aisne, du Jura et
menre de I'lrlande, dont le superieur etait ie chanoine de Boriin.
A partir de I'annee scolaire 1867-1868, Mgr Sola chargea les
pretres francais de la Mission, Lazaristes, de prdsider aux deslinees du Petit Seminaire. Cet dtablissement comptait alors une
centaine d'eteves, dont une bonne part de collegiens. II etait
installe au bord de mer, dans la maison denommee le Lazaret.
L'eminent superieur en fut longtemps M. Courrege, qui succeda
it M.. de Bottini.
Au temps de I'epreuve que traversa IEglise de France, ma
debut de ce siecle, il fut ferme par les autorites laiques. 11 dut
,
alors se partager en trois maisons : 'une, avenue Pauliani,
Nice ; I'autre, a Roquefort-les-Pins, pros du sanctluire du SacriCceur ; et la troisikme, au monastere de Notre-Dame de Laghet.
On ne parvint i les regrouper qu'en 1933, lorsque les trois maisolrs
se rassemblrent au Petit Seminaire Saint-Paul, de Cannes.
Mais, revenons au Grand Sdminaire. 11 n'accueillait pas plus,
chaque annie, de quatre ou cinq jeunes gens decides a devenir
pretres. Ceux-ci prenaient la soutane aux ewvirons de la troizienme et quittaient le Lazaet pour le Vieux Nice, oh iUs occupaient, rue Saint-loseph, les bdtiments prdsentement affectes d
I'CEuvre de la Semeuse et de la Condamine.
En 1868, les Lazaristes commencerent a y assurer la releve
du clergd diocdsain.
Pendant un an ou deux, la presence des Lazaristes se borna
ii deux ou trois sujets, assistis Far deux ou trois anciens professeurs du diocese. Le superieur en itait M. Claverie.
L'dquipe homogene et complete des Lazaristes debuta seulement en 1871, avec M. Baduel comme superieur, et cela idura
jusqu'en 1903 date it laquelle le ministere Combes interdit qlue
les Grands Siminaires fussent confids ii des congreganistes.
Mais, autparavant, I'vednement important avail etc le triisfert du Grand Seminaire i Cimiez, dans tun edifice neuf, consirtit
par Mgr Chapon, assistd par M. Portal, alors superieur, et fi•nane
par la gendrosite des fideles.
Le transfert s'opera en octobre 1898.
Les personnalites qui emergent pendant cette pdriode furlent,
en plus de M. Baduel, M. Verdier, plus tard Supdrieur gendral
de Saint-Lazare, et M. Collot.
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HWlas ! le sdjour du Seminaire a Cimiez ne fut pas de
longuie durde. D'abord, en 1903, les Lazaristes se virent interdire
par le ministere Combes, l'exercice de professeurs au Grand
Seminaire.
Ensuite, en 1907, apres la loi de separation, seminaristes et
professeurs furent, a leur tour expulsgs du batiment construit
par le diocese spicialement pour eux. Un matin, i I'aube, vers
6 hreures, Mgr Chapon etant present au milieu de ses professeurs
et de ses elkves, attendait la police qui prit d'assaut la maison
et jeta dehors les occupants. Le Grand Seminaire de Cimiez,
confisqud, devait devenir, par la suite, I'Ecole normale de jeures
filles du ddpartement.
Apres utn mois de recherches, pendant lequel les professeurs
er les elves furent hdbergds, & Don-Bosco, on s'installa dans
propridtts privies, 4iSaint-Antoine-Ginestiere, le 7 mars 1907,
desL
et on y resta jusqu'au 7 mars 1910.

Durant cette piriode, on compta, parmi les professeurs,
M. Elitard de Saint-Sulpice, M. Vidal, M. Godefroy, de Nancy ;
M. Chanvillard, de Lyon ; et Mgr Giraud, notre Vicaire gdndral
tac;uel.
En 1910, le S&minaire vint occuper l'immeuble des Dames
de I'hnaaculde-Conception, d'Avignon, avenue Saint-Lambert,
devenui libre par le depart des religieuses et que la propridtaire,
M. Binet. une yIonnaise, passa gindreusement au Diocese. On
derait y rester jusqu'en 1931.
Par suite de la persdcution et de la guerre de 1914-1918,
I'cifectif des sdminaristes, qui etait de 70 ou de 80 & Cimiez,
tomiia i 20 ou 25.
.Mais, durant na detente qui suivit la guerre, les Lazaristes
rappeles par Mgr Chapon, revinrent en equipe complete, pour
diriger ianouveau le Grand Seminaire, et ccla, depuis octobre
19!9 jusqu'a la prdsente fin d'annee scolaire 1961, soit durant
quarante-deux ans.
Les superieurs successifs furent : M. Nicolas, M. Botiat,
M. Ryckwaert, M. Sackebant, M. Duhour, puis M. Blanchandin.
II faut faire mnmoire egalement des professeurs qui ont
un souvenir particuli&rement cher au coeur des anciens
ltiiz,
cci'ves, tels que MM. Labarre, Aymbs, Sabin, Cantinat, Guirard,

Diebold. On ne peut les citer tous.
En 1930, quand j'arrivai dans le diocese de Nice, Mgr Ricard,
mon preddcesseur, venait d'acheter ou plut6t de racheter I'anci•r Petit SCminaire du Lazaret, qui avait iti confisqui a la
Suparation. J'ai eu le bonheur, apres que les reparations necessaires eurent itd executdes, d'y ramener le Grand Siminaire,
qui comptait alors une cinquantaine d'dItves, et ses professeurs,
les Messieurs de Saint-Lazare.
J'ai tenu itvous exposer dans le ddtail, car cest I'histoire
mmine du diocese, les pdripities et les vicissitudes par lesquelles
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a passe noire Grand Seminaire, depuis que le comne, en 1860,
a fait retour a la France.
Alais ces temps sont revolus, et nous sommes au debut d'une
ere nouvelle. En effet, le provincial des Lazaristes m'a privenu
qu'en raison des difficultes du recrutement de sa congregation,
ii est obligd de nous retirer le concours de ses religieux, qui
abandonneront prochainement la direction et l'enseignement de
noire maison du boulevard Frank-Pilatte,qui nous est si chre
et dont I'organisation a exige tant de sacrifices de la part du
diocese.
Voici trente ans que je l'avais install moi-meme, avec tout
mon cceur de pere, et que j'y ai ramene, de la maison de l'avenue
Saint-Lambert, professeurs et eltves. Depuis 1932, 241 pritres
enlsont sortis.
Et maintenant, en raison du depart de I'dquipe des Laza
ristes, devant cette separation indvitable autant que regrettable,
je tiens a remnercier, du fond du cceur, ces pretres qui, pendant
lant d'annees, se sont devouds, corps et ime, dans notre Grand
Seninaire, a la formation de notre clergd.
Alais faudra-t-il, par suite de ce ddpart et de la diminution
progressive du nombre des eleves, abandonner notre maison,
notre belle chapelle et confier nos delves a d'autres seminaires
etrangers,oi se rdunissent des seminaristes de plusieurs dioceses?
Faut-il recourir a cette solution de regrouptment, qui ddracinerait fatalement nos jeunes gens et les laisserait bien loin de
nous, pendant tout le temps de leur formation sacerdotale? Je
vous avoue que ni moi, le chef du diocese, ni aucui des
inembres du Conseil episcopal, nous ne pouvons nous rcsigner
it une telle solution. 11 est inadmissible, pensons-nous, qm'un
diocese de pres de 600000 dmes, qui a tant de traditions religieuses, qui a fourni tant de pretres i l'Eglise, qui a un si beau
passe historique, soit devenu incapable de possdder encore un
Grand S~mrinaire, et d'y former ses jeunes pretres.
A cette seule pensde, je m'indigne et je rougis de home. Jen
appelle a tous mes fils dans le sacerdoce et je leur demande
de consentir, avec moi, I'effort ndcessaire, hdroique peut-itre,
pour redresser cette situation et nous aider a prendre en charge,
avec nos propres ressources, le recrutement, la formation et la
direction de nos Seminaires. II faut que nous tendions, tous, nos
energies, et que ceux qui seront appelds a I'honneur de continuer
la trche des anciens et de ranimer la flamme, rdpondent avec
enthousiasme et confiance a l'appel du chef qui reprisente, au
milieu de vous, le Christ, le Prdtre Eternel, et s'efforce d'exprimer
la volonte de Dieu.
Je vous annonce, des maintenant, la composition de I'dquipe
qui va s'employer, de son mieux et avec toute sa bonne volontd,
a la tdche pour laquelle je l'ai rassemble.
Le nouveau supdrieur du Grand Sdminaire de Nice, n'est
autre que Mgr Belckx, ancien supdrieur du Petit Seminaire

- 71 Saint-Paul, de Cannes, qui demeurera, en inime temps, l'un de
nwoVicaires generaux. II enseignera la theologie morale.
II sera secondd par M. le doyen Dumont, qui tout en restant
directeur, dans le diocese, de l'enseignement religieux, sera le
prolesseur de Catichetique, de Theologie pastorale et de Liturgie.
Le R.P. Sarraf, des Lazaristes, nous continuera son concours
si precieux, comme professeur d'Ecriture sainte.
M!. le chanoine Ruffieux, demeure, heurcusement, notre
professeur dr Philosophie.
M1. l'abb Philippe, nouveau pretre, iicencie en theologie de
la Faculte de Lyon, est charge du cours de Theologie dogmatiqueapologetique et des ceremonies.
Mgr d'Oreye, directeur diocesain des ceuvres, enseignera la
Doctrine sociale de I'Eglise.
M. le doyen Blond, docteur en droit, cure de la paroisse du
Bon-et-Perpetuel-Secours, aumdnier du Lycde de filles et official,
enseignera le Droit canon aux dleves de Philosophie et de
Theologie.
M. le doyen Fontana, en plus de ses autres fonctions, assurera
le cours d'Histoire de I'Eglise.
M. I'abbe Bernard Navarre, vicaire i Saint-Etienne de Nice
rent bien accepter d'etre le professeur de chant des eleves du
Grand Seminaire.
Enfin, M. le doyen Otta, tout en restant charge des mouvemints ouvriers dans la region de Cannes, Grasse, Antibes, est
iiinnie directeur diocesain de l'(Euvre des vocations.
M. le chanoine Joseph Gallean, tout en conservant Faum6inrie des mouvements ruraux, a bien voulu accepter de collaborer
aricc M. le doyen Otta et de s'occuper de I'CEuvre des vocations,
plus specialement dans les campagnes.
Nous espirons que, grdce a ces det.x pretres qui coordonncront leurs efforts et stimuleront partout et chez tous le Pele
dui recrutement sacerdotal, celui-ci sera mieux assure.
Je suis convaincu que, pretres et fideles aideront ces deux
.issionnaires de I'CEuvre des vocations dans leur delicate
mission.

En terminant, je demande t tous, aux jeunes comme aux
antciens, aux membres de nos mouvements d'Action catholique,
i rout notre clergd, de prier pour que le Christ et sa Divine
lMre entendent du haut du ciel notre appel. que je voudrais
dichirant, plein de foi et d'espgrance, afin qu'ils nous accordent,
sans trop tarder, car nos besoins sont urgents, les grdces de
salut que nous sollicitons de leur bont6 infinie.

Paul RImMOND, Archevique-Eveque de Nice.
Cette presente lettre sera lue dans toutes les eglises et
chapelles du diocese, aux messes de la matinee et de 1'apresmiidi, le dimanche qui suivra sa reception.

-

72 -

M. JEAx GUITTON A L'ACADf.MIE FRX\A\ISE.
8 juin. - En ce jeudi, I'Academie Franqaise vote pour donner
un successeur a Lcon Berard, tin lettrd, ancien Ambassadeur de
France aupres du Saint-Siege. Depuis dix-huit mois deux candidats sont sur les rangs, et tout d'abord !e due de Graminont,
qui, ne en 1879, r6unit, sur son nom, la quasi totalit6 des
pronostics et des predictions. Cinq jours auparavant, le journal
La Croix annongant la future l6ection considere le rtsultat comme
acquis et (magnifique exemple de pr6t6rition) ne mentionne
meme pas I'existence de l'autre candidat : Jean Guitton...
Et pourtant, A la surprise gne6rale, par 14 voix. la majorite
des 24 votants, des le premier tour, 6lit Jean Guitton, lui-mýme
tout 6tonn6 de ce r6sultat. La nouvelle, aussit6t connue par la
radio, rdjouit ses nombreux amis et admirateurs. Il en est ainsi
au 95, rue de Sevres oh en d'innombrables s6ances, Jean Guitton
est venu voir et dcouter son maitre, M. Pouget. II y est revenu
maintes autres fois, et cela nous a valu, en 1941, ce chef-d'oeuvre:
Le Portrait de Monsieur Pouget...
Sans retard, un ancien de Normale superieure, Pierre-Henri
Simon, aujourd'hui professeur a I'Universit6 de Fribourg, en
Suisse, consacre a son ami et condisciple un savoureux portrait
oil se profile nettement saisis, la physionomie et le comportement
si attachants de M. Jean Guitton (1). Qu'on en juge !...
Je revois Jean Guitton dans cette salle de I'Ecole normale,
c'dtait en 1923, oiH jeune archicube, il prdsentait le groupe Tala
aux conscrits : mince, rose, fragile, avec un filet de voix pose
un pen haut qui ne laissait tomber que des mots clairs et des
(1) M. Jean Guitton est n6 en 1901 a Saint-Etienne, d'une famille
de bonne bourgeoisie industrielle. Eleve a I'Ecole normale superieure,
agreg6 de lettres, puis docteur, il fut d'abord professeur dans divers
lvcees de province. C'est a la Facult6 de Montpellier qu'il obtint sa
premiere chaire. Cette carriere universitaire fut coupte par Ia
guerre et quatre ann6es passees dans les camps de prisonniers en
Alemagne. A son retour il enseigna a la Facult6 de Dijon, et, en
1955, fut elu a la Sorbonne.
M. Jean Guitton a publi6 une trentaine d'ouvrages. Des portraits:
Portrait de M. Pouget (1941), Dialogues avec M. Pouget (1954), Le Cardinal Sallege, Vocation de Bergson (1960) ; des g sagesses - : Le Travail
intellectuel (1951), Invitation i la pensee et i la vie (1956); des
souvenirs : Journal de captivitd (1943), Cesarine (1947), Journal : etudes
et rencontres (1960), Une mdre dans la vallde (1961) ; des ouvrages de
philosophie : Le Temps et L'Eternite chez Plotin et saint Augustin,
sa these (1933), Justification du temps, I'Existence temporelle ; des
6tudes d'histoire philosophique: La Philosophie de J.-H. Newman
i1933), Pascal et Leibniz (1952); des livres de critique religieuse :
La Vierge Marie (1949), Jdsus (1956), L'Eglise et I'Evangile (1959), etc.
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at:wes delganmes. A peine a--i-i changd, savamment intignu, grave
ct tendre, enveloppi de la jeunesse qui se defend le mieux, la
jctulsse de 'rime. Pourtant ne le croyons pas simple : it ne se
lao.sse pas, dans son journal, de se trouver contradicioire : - J'ai
I'esprit flexible ai la surface, nmais asse: immobile dans les
profondeurs... Un rien,m'agite, rien ne m'ebranle . Si discret,
esl-il humble ? Son moi, en tour cas, ne lhi est pas haissable.
II le tient sous son regard. ii s'attendrit sur son passe, it lui
cherche mille relations affectueuses ; et je ne crois mjmne pas
qui'il se desinteresse de sa gloire. Voici tout un livre, Une mere
dans la valide, pour raconter son educatin, enptre tn pere
itngliieur et actif et une m)re affectueuse et recueillie, entre
Saint-Eiienne et la campagne, entre le charbon et le ruban, dans
ur systeme de contrastes qui explique ses complexites, mais
dans un air de sagesse chretienne qui lid a donne son equilibre
er son orient.
Jean Guitton met une gentille affectation a se vanter d'une
no.nwhalance qui ne l'a point empdchd d'dcrire une cevre considrltable : une trentaine de volumes de philosophie, de religion,
de morale ; des portraits, des souvenirs, des journaux intimes.
Plotin, saint Augustin, Newman, Pascal, Leibnitz, Bergson, ont
ri, son gibier d'historien : les sommets l'attirent, surtout, quand
miw lumiere religieuse les enveloppe on les fr6le. De ce massif, tn
che-d'ceuvre dmerge, ce Portrait de M. Pouget qui revela en
mnime temps le vieux Lazariste aveugle et genial qui avait choisi
I'obscurite pour conduire un des efforts les plus sdrieux de la
pelnsee catholique moderne et le brillant phalosophe qui s'etait
fair le Platon de ce Socrate chrdtien.
Jean Guitton, dans le Portrait et dans les Dialogues qui
Ie suivirent treize ans plus lard, a mnis au grand jour la puissante
intelligence de son maitre ; mais surtout ii a rendu etonnammnent
pr-'cente lune dme personnelle, sa hlunire, son charme, sa profondeur, sa purete, sa saintete peut-etre. C'cst par li que ses
detux livres, le premier surtout, ont emerge et produit une impressiont sur un public qui n'etait pas fait que de croyants. Prouver
lurigine surnaturelle de I'Eglise par 'histoire, c'est un effort
de raisonnement, d'arguments, et l'objet est dans sa nature
mifnme assez obscur et complexe pour qu'il soit toujours possible
de discuter et pour qu'enfin la foi ddcide ce qui fonde la foi.
Alais la saintete ne se discute pas, elle brille, elle rechauffe ;
quand par hasard on la recontre elle est la meilleure preuve.
Voilit pourquoi tant de lecteurs ont td rcconnaissants a Jean
Guitton de leur avoir revdil M. Pouget.
Quand parut le Portrait, en 1941, I'auteur etait entre les
barbelds d'un oflag. La captivitd ne freina point son activitd
imellectuelle. Excellent conferencier, spdcialement godil par les
grands auditoires des Semaines sociales, Jean Guitton brilla
dans une de ces universitds de camp qui rendirent un grand
service intellectuel et moral aux prisonniers accablds par les
ioisirs des iournees sans fin. 11 fit mime de la politique, ce qui

-

74 -

crit
imprudent en ces conditions d'insuffisante information et
de liberte dirigee. On lid a violemment reprochd, par la suite,
sa prise de position officielle, ses ecrits de theorie et d'apostolat en faveur de la revolution nationale. II convient de rappeler
ici une distinction essentielle : pour les officiers prisonniers,ce
jui une chose d'adhdrer a la mystique de Vichy, et c'en fut une
autre de travailler pour l'ennemi. Le premier cas relive d'un
juzgement politique, et ton peut y condamner une erreur. Le
second cas releve du jugement moral, et I'on doit y condamner
une faute. Dans ses ecrits de guerre lean Guitton a pu se tromper, il n'a pas colmmis de faute. II a refus; cn lhrra!ion ct;Oi;:S
les avances de la propagande allemande. C'est done une mauvaise
querelie qui "hii fut cherchee a son retour.
S'il est vrai qu'une election academique a souvent un caracti're politique oi religieux, celle d'hier donne a coup sir un
point i I'Eglise. Catholique, Jean Guitton I'Cst jusqu'au bout dv~
ongles, par la pente de sa pensde, par les themes de son ceuvre,
par la force et peut-etre faut-il dire par la douceur enveloppante
de sa foi : - Ma foi, est-il dcrit dans le Journal, n'est pas posde
sur un abinre d'incertitude, elle ne demande pas un pari, un
exces de volontd. Je n'ai jamais trouve mon climat chez Bloy,
chez Bernanos ou chez Mauriac n. Mais ce philosophe chrdlien,
qui est d'ailleurs un maitre en Sorbonne, est un excellent ecrirain, ce qui importe ici. L'Acaddmie a bien jugj si elle a rutlu
rccompenser et s'annexer une des plumes fines et sires d'aujourd'hui, et I'un des rares reprdsentants d'une belle tradition
de notre culture : 1'homme de lettres qui n'est ni romancier,
ni dramaturge, ni critique, mais qui pense juste et qui ecrit
bien. On le lit avec ravissement parce qu'il a le sens de la prose,
le bonlieur de l'image, la subtilitd sans preciositi, le ryt!ne
suns fasie, la clartd diffuse, le naturel peut-etre cherche mais
su•rement trouve.
II fait penser, pour la quietude et la tendresse, a un Fhnelon
plus sage, qui se nmfierait du sentiment en thdologie et des
epith&tes dans le style, et, pour une certaine maniere enjouee de
parler des choses graves, i un Fontenelle qui aurait lu les Peres
de I'Eglise. Et voil& qu'il devra prononcer I'dloge de Leon Bdrard :
la France, entre tant de soucis, avait bien droit a ce cala
d'atticisme.

10 iuin. Tiwickenham (Londres). Le grand et classique
journal anglais - Le Temps (The Times) de ce matin insere
dans son numero 55 104 les promotions honorifiques du jour
anniversaire de la Reine d'Angleterre. L, par centaines, d6filcnt
les noms prdsentes et retenus par les divers Ministres de la
Couronne pour ktre honor6s et decords.
Dans la liste present6e par les services de I'actuel Premier
du Cabinet, l'on peut ainsi lire dans le secteur Ordre de
t'Empire britannique (Order of the British Empire). parmi les
C.E.B. (Commandeurs de I'Empire britannique) : The Rev. Very
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Rev. K. P. Cronin, prin. St Mary's College, Twickenham. Ce
dcord5 n'est autre que notre confrere, le sup6rieur de la celebre
Ecole normale d'Instituteurs de Strawberry Hill, dans la banlieue
lundonienne. Sur cette maison et cette oeuvre voir, dans les
nnamles 1957, pp. 157-164, les pages suggcstives de M. Jerbme
luomey, dans la traduction de M. Charles Sitfrid.
Depuis nombre de gendrations, nos confrires mandates par
la Hierarchie catholique d'Angleterre et soutenus par le Budget
de l'Instruction publique officielle fournissent chaque annee des
pr-omotions de doctes et vaillants instituteurs pour I'enseignement
i,-e!a eunesse anglaise.
Au distingud superieur, au Commandeur de ce jour, vont
en foule les felicitations de ses anciens delves et amis. Dans
cette cohorte, c'est un devoir et une joie de se joindre et
d'otlrir le modeste bouquet de confraternelles felicitations.
INAL'GURATION

DE LA MAISON DE CHANTEPIE.

23 juin. - Apres 1'achevement de 1'Ecole apostolique de
Bondues, pris de Lille (cf. Anzales, t. 125, pp. 140-149), voici que,
aux portes de Rennes, la maison de Chantepie termine elle
aussi ses constructions, d6dj partiellement utilisees depuis plusicurs mois. II convient done de marquer cette r6ussite et de
souligner par une inauguration un tel devnement. Avant la fin
de I'ann6e scolaire, M. le Visiteur de Paris a, dans ce but,
organist une celebration. Son Eminence le cardinal Roques,
archev&que de Rennes, retenu chaque dimanche, dans son grand
et vivant diocise, agrde aimablement de presider, mais en cours
de semaine, cette cdremonie, prevue entin et arrt&e pour la
tctc de Saint-Jean-Baptiste, le samedi 24 juin 1961.
Des lors, le vendredi 23, pour conduire le T.H. Pere h
Rennes, M. Mac Kloskey, directeur 2 Paris des services americains du Secours catholique (N.C.W.C.), pr&te aimablement la
< Ford 1958 ,, mise a la disposition de la Direction en France.
La voiture (digne, puissante et cossue), gar6e quotidiennement
au 95, rue de Sevres, prend done en charge les trois invites de
la Maison-Mere, choisis par M. Houfflain. Avec M. le Visiteur
de Paris, montent en voiture le T.H.P. Slattery, Superieur g6n6ral,
M. Felix Contassot, premier Assistant de la Congr6gation et
M. Maurice Duvaltier, Directeur provincial des Soeurs de Paris.
Sans encombre, par une temperature estivale normale, vers
les 15 h 30, la voiture d6marre done avec ses cinq passagers et
fonce allegrement vers la Bretagne. La bagatelle de 360 km !
De tout coeur et selon la coutume, les voeux d'un chacun entourent
un tel d6part, en ce vendredi soir. Tout est r6gulier... Voici
Versailles, Dreux, Alencon qui ddfilent. C'est la Nationale 12,
parcourue, nuit et jour, A longueur d'ann6e, comme tous les
grands itin6raires routiers par des milliers de voitures. Tout
continue d'aller bien. Mais un peu avant Javron, sur les
19 heures, I'attendait un accident fortuit et profond6ment regret-
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table. II est ici reconstitud, apris coup, apres des heures
d'incertitude, d'ignorance et de craintes...
La v Ford , tres normalement a sa vitesse moyenne de
quelque 120 km, s'appretait a doubler une autre auto, sur cette
section de route, droite, large, en excellent 6tat. La voiture
1'avait deja fait maintes fois, comme elle-meme avait et6
depassee par d'autres plus rapides, telles les a D.S. ,,ou menees
par des chauffeurs plus nerveux ou plus presses...
L'auto qui precede, conduite par un paysan des environs
de Javron, est lourdement chargee et surtout encombree : elle
roule placidement. Par malchance, en nette violation du code
de la route, la conducteur subitement se decide a tourner sur
sa gauche, sans le preavis suffisant de ses clignotants. Sans que
ricr ne l'ait annonce, a quelque vingt metres s'amorce la
manaeuvre malencontreuse. A une pareille vitesse et a si breve
distance, I'accident s'avere des lors indvitable... Aussi malgr6
tous les efforts et un freinage a bloc, le choc se produit en un
clin d'oeil et dans un bruit de ferrailles. Le c6ot droit du
puissant chissis est lui-meme tordu, l'avant ecoppe... La < Ford,
se trouve inevitablement projetee et renversee, les roues en
I'air. Evidemment les passagers sont abasourdis sous une tclle
rencontre, mais de s'en rendre compte reste pour eux un bon
signe, un espoir de vie. Au bout de quelques secondes, M. Contasso a 1'arriere, peut enfin ouvrir la portiere qui n'est heurnasement pas coincCe. Par cette issue de fortune, les voyageurs se
tirent de leur inconfortable situation.
A l'avant, le chauffeur par un r6flexe heureux, tout en
s'agrippant fortement au volant, se porte de c6t6 pour eviter le
classique accident de la direction qui defonce la cage thoracique
de l'infortun& conducteur. Proche de lui, M. Houfflain, sous
le choc, saigne abondamment de la tete et un moment mime
perd connaissance. A i'arriere, apres M. Contassot, M. Duvaltier
se tire de sa facheuse position. Le T.H.P. enfin peut lui aussi
se degager, non sans peine. 11 se sent atteint, autant du
moins qu'on peut d6terminer les m6faits, sous un tel choc.
Les deux autos accidentds se trouvent sur la route...
Sans etre toutes proches et dans les roues, d'autres voitures
suivent la Nationale 12. Les secours s'organisent done; on
se prEte diment assistance. La police routiere, dans la ronde
incessante et la surveillance des motards, est bient6t lA. Alertde,
la gendarmerie de Javron arrive peu apres, munie de son
matCriel de ddpannage et de secours aux bless6s. Sans retard,
on procede aux r6glementaires constatations : photos, mensuration, croquis, documentation, n6cessaires, comme toujours, pour
6tablir responsabilitis et... frais d'assurance !
Pendant ce temps, les trois blesses les plus atteints et
neanmoins transportables, sont pris en charge par un automobiliste qui vient d'Alenqon pour se rendre t Mayenne. Le
T.H. Pere, M. Houfflain et M. Duvaltier sont ainsi transportcs,
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suivant les reglements a l'H6pital Ie plus proche : en fait celui
dc Mlayenne, dirigee par le devouement et la competence des
nt hosptaliss <t nris
,.
Sours d'Evron. LA nos trois ;bl-aa
cn charge avec le plus grand et charitable devouement.
Moins atteints, M. Contassot ct le chauffeur restent sur place
a la disposition de la gendarmerie, pour les constats, avant que
Ics voitures accident6es soient dument enlevees. Rentrant a
Alencon, le bienveillant automobiliste qui a transportd a Mayenne
nos trois blesses peut enfin, vers minuit, y d6poser M. Contassot
et le chauffeur, tout abasourdis et emus, on le comprend
aisement.
Pendant ce temps, dans I'emotion generale de I'accident,
nul pratiquement ne songe a avertir sans retard Chantepie, qui
attend toujours ses invites... A 10 heures rien n'est encore
arrive... M. Gunth tel6phone a la Maison-Mere, qui nen sait
pas davantage... La nuit, les heures, se passent maintenant
dans l'inquietude et I'incertitude, devant le sort de I'auto, dont
on n'a pas encore la moindre nouvelle.
Enfin, le samedi, a 8 heures du matin, de I'hbpital d'Alencon,
un coup de tel6phone des Filles de la Charite, signale que
Al. Contassot est venu pour la messe et a 6voqu6 I'accident.
Ce sont les premieres nouvelles... On a saisi les fils, la liaison
-st enfin 6tablie. Ce sont d&s lors quelques !ueurs et des
informations qui se succedent rapidement, apres des heures
d'angoisse et d'ignorance... Peu a peu !'essentiel de 1'accident
,st acquis... Sans retard, en ce samedi, sur les 13 heures,
M. Contassot rentre a Paris, par le train et peut fournir quelques
informations...
On comprend alors que miraculeusement et providentiellement on vient d'echapper a un terrible accident. Ainsi 'on
souligne que peu avant le choc malencontreux, la voiture
kcnait de faire son ravitaillement d'essence...
Pendant ce temps, a Mayenne les soins, avertis, comp6tents
ct genereux sont assures et multiplies a nos trois blesses...
Visites, informations, avis se succedent et s'dchangent.
D'heure en heure, on a des nouvelles des chers accident6s.
Enfin, le mercredi soir 28, nos trois blesses, jug6s transportables par ambulance, sont ramenes a l'infirmerie de la
Maison-Mere. Peu aprbs, le lendemain, i l'H6pital Saint-Joseph,
I cxamen medical : radiographie, radioscopie, cardiogramme, etc.,
constate que tout va aussi bien que possible apres un tel
accident.
Le T.H. Pire atteint a la clavicule droite et au pied doit
sagement garder le lit, la chaise longue...
M. Houfflain, qui avait it6 juge dans une situation dl6icate,
v\ rapidement vers le mieux. Les autres, M. Contassot, Duvaltier
ct le chauffeur, rudement choquis, s'en tirent a bon compte,
malgre luxations et autres menues blessures.
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L'on remercie le Ciel de la protection divine qui a gard6
Nes servitcurs. Deo gratias!
ORDfNATION

CGXERALI-

Jeudi 29 juin. - En cette fete de Saint-Pierre et Paul, a la
Maison-Mere comme ailleurs, en nos regions tout au moins,
I'Ordination generale souligne allegrement la fin de I'annee
scolaire et le debut des vacances : cet autre cycle d'occupations,
cet autre style de tra\aux...
Avec entrain et profit, la retraite des Ordinands vient d'6tre
donnee par notre confrere, M. Louis Andre, aum6nier-adjoint au
Centre universitaire de Montpellier, ou il se depense pour
subvenir a quelques-uns des besoins spirituels de ces 12000
etudiants des diverses Facult6s de la ville savante.
Depuis plusieurs semaines, on savait que l'ordination de
ce jour allait etre conferee en notre chapelle par Mgr Pierre
Brot. un des cinq auxiliaires de l'archeveque de Paris. Mais,
quasi en derniere heure, changement dans le programme. Son
Eminence le cardinal - legerement fatigud - a pri6 son Auxiliaire de vouloir conferer le sacerdoce a 23 diacres, en sa
presence, dans la basilique de Notre-Dame de Paris.
Pour la rue de Sevres, I'Archev6ch6 envoie un autre 6veque
residant a Paris, l'Assomptionniste Mgr Antoine-Gregoire Vuccino, archev6que titulaire d'Apro, qui, avec aisance et joie,
proctde a cette ordination, sobrement comment6e par M. Lloret
qui a, dans ses fiches, les phrases denses qu'imposent les interventions en un tel office. De par ailleurs, les cer6monies,
noigneusement prdpardcs ct dirigdes par M. Vansteenkiste se
deroulent sans bavure. En dehors de quelques Ordres mineurs,
les Ordinands de ce jour comprennent, avec six pr&tres, dix
sous-diacres qui, des le dimanche 2 juillet, seront ici meme
ordonnes diacres, par Mgr Emile Blanchet, Recteur de l'Institut
catholique de Paris.
M. Poymiro, Visiteur de Toulouse, remplit aujourd'hui le
role d'archidiacre et une bonne soixantaine de pretres participent
a l'imposition des mains. Deo gratias !
Peu avant 11 h 30, pour cl6turer ces trois heures de
ceremonie, Mgr Vuccino, en une ddlicate allocution 6crite et
lue avec coeur, degage et souligne quelques traits du Pontifical:
ces textes v6ndrables de la Liturgie oil I'on retrouve tant d'enseignements et de motifs de dire : Merci, Seigneur. C'est en
ce sens et dans la demande de vocations que l'Assemblee
prie
le Maitre de la moisson d'envoyer des messagers, des ouvriers...
Fernand COMBALUZIER.
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MONSIEUR JEAN-BAPTISTE

PIET

Issu d'une famille tres chretienne de Saint-Etienne-d'Orthe,
au diocese de Dax, qui donna quatre Peres a la Compagnie de
Jesus, M. Piet fut le seul de ses frercs A devenir Lazariste,
mais il semble qu'il ait h6ritd de son pays natal, landais, la
finesse d'observation, le doigtd dans la conduite des affaires,
la t6nacit6 et la pers6v6rance dans les entreprises les plus
difficiles.
N6 le 6 janvier 1889 - don du cicl en ce jour d'Epiphanie dans ce foyer de laborieux cultivateurs, Jean-Baptiste poursuivit
ses etudes secondaires au Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul, sans
histoire, sans brillant accus6, mais avec le courage et la volontt
qu'il conserva jusqu'au bout. Ses yeux, son sens avis6 y engrangerent quantit6 de leqons qui s'ajouterent aux experiences
concretes de la campagne. De la sorte et dans cette meme direction, il profita des lecons et des exp6riences du sdminaire interne
ou il fut admis t Dax le 15 septembre 1907. Sa petite sante
l ayant dispens6 du service militaire, il put dmettre ses vceux
des le 16 juillet 1910. II continua sur sa foule sans accrocs, a
pas mesur6s, et le 12 juillet 1914 ii recevait le sacerdoce des
mains de Mgr de Cormont. Peu de jours apres, la guerre 6clatait.
Elle le maintint sur place dans cette chore maison atteinte et
decapit&e par le cyclone qui alors n'epargnait personne, ni aucun
foyer, ni aucune institution. Pat une atitLintiiion pi uiJd.iri

, il

etait amende
exercer aussit6t ses talents dans ce cadre qu'il
aima et servit par son savoir faire, par ses relations, et son
etonnant entregent.
Econome n6, administrateur parfait, toute sa vie durant,
if s'occupera de choses materielles oit il excellait. Notre-Dame
du Pouv, a Dax, lui doit bien des installations et notamment
la nouvelle bibliotheque.
Certes, M. Piet n'avait pas le don d'une facile eloquence
et ce fut 1'objection qu'il fit au Tres Honore Pere Verdier
lorsque, en 1927, le Superieur general le nomma Supdrieur i
Dax. Et le Pere Verdier aurait repondu:
Vous apprendrez
avec le temps i parler >. Mais il connaissait la jeunesse, I'aimait,
savait guider ses initiatives, gagner sa confiance, participer a
ses rejouissances: qui ne se souvient des belles pieces de
theatre donn6es a Pontchevron, a la maison de campagne, en
son honneur et a sa plus grande joie? Les jugements qu'il
portait sur les personnes et les ev6nements s'averaient le plus
souvent exacts et 1'on pouvait se fier a la justesse de ses appreciations, d'ailleurs donn6es apres mCres reflexions et informations
nombreuses.

- 80 De plus, il menait une vie de communaute exemplaire : tojours exact au lever du matin, present partout ou le devoir
i'aptelait, dans tous les exercices de la journde, il ne se
menageait pas : 'ceil du maitre etait vigilant et se rendait
compte de tout, meme s'il ne le disait pas, car il avait pour
devise : - Un Superieur exemplaire doit tout voir, mais ne dolt
pas tout retenir .
Ce fut un dechirement pour lui de quitter en 1935 NotreDame du Pouy pour la rue de Sevres oil l'appelait la confiance
du Tres Honorc' Pere Souvay, en qualit6 d'Assistant de la MaisonMere, ou il devait rester quinze ans. Tres vile, malgre le pen
de brillant de sa culture eccl6siastique, en d6pit d'une absence
de qualites purement exterieures, nonobstant une reserve que
d'aucuns auraient juge incompatible avec un temperament meridional, il sut presider avec une autorite reconnue de tous, aux
destinees de Saint-Lazare.
II recevait delicatement les h6tes de passage, veillait a
lcur installation et s'attirait, pour le bon renom de la MaisonMere, les graces de Nos Seigneurs les Eveques, de leurs Vicaires
genCraux et des cures de Paris et d'ailleurs. Fraterel envers
nos confreres des Provinces Ctrangires, il les mettait entre les
mains de ceux des n6tres qui leur rendraient les plus precieux
services, car il 6tait pass6 maitre dans I'art de detecter les
charismes b d'un chacun.
Se souvenant que peut-6tre on ne l'avait pas assez pousse
dans sa jeunesse vers la predication, il stimulait les timidites des
jeunes et les lancail, avec des encouragements parfois faciles, au
travers de ministeres oi ils hesitaient.
Mais comment lui en aurait-on voulu ? Les talents s'affirmaient, le bien se faisait, la Communaute ravonnait. Et puis luimeme payait d'excmple ne s'accordant jamais la moindre journee
de repos. Alors on acceptait avec le sourire d'autant qu'il vous
remerciait paternellement avec des gestes souvent tres touchants et parfois gascons.
Ainsi nul appel de cur6, de Respectable Soeur Visitatrice. de
Saeur Servante, de Directrice, d'Enfants de Marie ne restait
sans reponsc, soit pour un careme, soit pour une predication;
tantot une retraite, tant6t une recollection ou une aumoncrie ou
une colonie de vacances. II trouvait toujours l'ouvrier disponible
et Dieu sait parfois a quels tours de passe-passe il se livrait pour
ne pas decevoir des attentes et exaucer des d&sirs.
A la Maison-Mere, on declarait volontiers : c M. Piet aurait
quarante confreres, il donnerait du travail a cette quarantainef.
Mais a utiliser les confreres ne se bornait pas le travail
de I'Assistant de la Maison-Mere. II se donnait d'un cceur tout
rempli de I'esprit de saint Vincent ia 'animation spirituelle de
l'(Euvre des Dames de la Charitd et des Louises de Marillac.
II rayonnait au milieu d'elles, les suivait avec sollicitude, presidait leurs conscils, cncourageait leurs activites. Elles voyziient
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en lui un exemple vivant de 1'amour des pauvres ; car il avait
ses pauvres et les visitait. Que de ddtresses cach6es, que de
miseres inavouees il a soulagees directement ou par personnes
interposdes. Les Louise de Marillac 6taient les privildgiees de
son cceur et lorsqu'il en parlait, lorsqu'il d6voilait discritement
leurs activites charitables, un sourire ddlicieux s'dpanouissait sur
son visage de fils aimant de saint Vincent de Paul. II dtait fier
d'elles et en connaissait un grand nombre dans Paris et la
banlieue... toutes par leurs noms et meme leurs pr6noms...
Faut-il s'etonner dis lors de I'emprise qu'il eut sur ces
jeunes filles aupres desquelles, certes, il 6tait moins eloquent
que d'autres ? Mais elles le sentaient vivre si pros d'elles et de
leurs pauvres qu'elles d6bordaient d'ingeniosites et se donnaient
entierement en ces temps si difficiles de guerre et d'apr-s-guerre.
Combien lui doivent leur vocation de Fille de la Charit6
ou de religieuse dans d'autres Communaut6s ; car il n'6tait point
6troit dans ses directives et savait guider scion les inspirations
du Saint-Esprit dans les ames. Nombreuses sont ses filles chez
les Carmnlites, les Visitandines, les Dominicaines et les Bdn6dictines...
Car a ces talents d'organisateur, d'animateur discret mais
profond, s'ajoutent des qualit6s de confesseur dl6icat, prudent,
avisd, souverainemcnt bon. Les ames trouvaient aupres de lui,
reconfort, paix et courage. Que de s6ances de confessional rue
de Sevres et rue du Bac pour ne mentionner que ces deux
chapelles aupris des Filles de la Charitd, des petits < bonnets >,
des dames et des jeunes filles !
A certaines periodes, c'6taient quatre a cinq heures de
confessionnal par jour et s'il en revenait fatigu6, son cceur 6tait
content et il disait: , Quelles bonnes Filles de la Charit6 a
saint Vincent *.
11 sauvait litt6ralement des ames en pcrte de vitesse, ramenait
des dgardes, multipliait encore ses appels, tard le soir, par des
lettres courtes, ramassdes, aux caractbres parfois indecis, mais
toujours si bonnes, si concretes, si ddlicates et il continuait ainsi
sa sollicitude, meme et surtout aupres de certaines et de certains qui, hMlas, dans un moment de complet d6sarroi, avaient
pris une autre direction...
Dans ses d6penses, ses economies, 6taient prdvus les depannages de jetnes menages qu'il avait fondes, car si les vocations
&closes de ses mains etaient nombrcuses, nombreux furent aussi
les foyers qu'il prepara : les bonnes ocuvres pour des vieillards
isolds et maiheureux ; des largesses pour des loyers de chambres
ou des achats de charbon ou de v6tements... Ainsi que de pauvres
furent log6s, que de d6sespoirs 6touff6s, que de vieillards gates ;
que de malades visit6s, que d'Ames en sommes guidees vers leur
ideal chr6tien, familial, religieux a l'ombre de ce fils de saint
Vincent. II fut une Providence pour beaucoup...
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M. PIET - ASSISTANT DE LI MAISON-MLRE (1935-1950).
Quand on 6voque le souvenir de M. Piet, surtout pendant
la guerre de 1940-1945, on pense tout de suite h la reconnaissance...
II faut avoir en memoire ces ann6es d'exceptionnelle detresse:
la faim partout repandue, meme dans les provinces les plus
riches, de longs pelerinages se mettant en route et circulant
pdniblcment a travers les campagnes pour avoir un peu de
nourriture... Les queues interminables et patientes dans le froid,
et qui aboutissaient le plus souvent a quelque maigre ration...
Les mois de la carte chichement mesuree ; le regne du triste
topinambour et du fade rutabaga !
Ccpendant, a Saint-Lazare, grace a M. Piet, le refectoire
connaissait chaque jour d'autres menus, d'autres abondances...
En ces anndes ou une simple pomme de terre, nageant,
solitaire et cach6e, dans un flot de topinambours, etait signalde
comme une perle rare et un 6venement extraordinaire (le fait
n'est nullement de la mauvaise litterature, mais rigoureusement
exact . en Saint-Lazare nous goutions fr6quemment a ce rarissime l1gume. En ces mois oi la portion de viande etait une
exception pour la plupart des tables, memes les plus huppoes,
apparaissant simplement une ou deux fois par semaine, il faut
se rappeler que M. Piet a reussi ce v6ritable a tour de force
de donner cette portion de viande, deux fois par jour et a chaque
repas.
...In6puisable labeur, ing6niosit6 inlassable et puis6e dans
un total d6vouement a ses confreres... Bien sur, il v avait des
, restrictions ; mais inevitables privations dans de telles circonstances, et finalement, si minimes en comparaison de tant
d'autres... On ne commengait pas a chauffer en novembre. On
attendait I'arrivee des plus grandes rigueurs de l'hiver... Mais,
ce temps venu, notre Maison-Mbre avait, sur ce point comme
en beaucoup d'autres, le necessaire... Le chauffage 6tait r6duit;
mais largement suffisant, et surtout, il existait ! Et c'6tait encore
le temps (le fait est certain) oh m6me dans les familles habituellement ais6es, on connut la tragedie de vieillards ou de petits
enfants au berceau mourant de congestion et de froid dans les
appartements sans feu.
On nous excusera de noter avec quelque insistance ces activites d'ordre mat6riel, mais elles avaient leur tragique importance en cette 6poque lamentable oil il fallait d'abord songer
a vivre...
Reconnaissance universelle : qui done ne devait pas quelque
merci
a M. Piet ?... Un d6tail cueilli entre mille autres : un
matin de ce temps d'occupation nous rencontrons M. Piet a
la sortie du m6tro - Saint-Placide, : il est charg6 de deux
paquets volumineux et qui paraissent lourds...
Nous nous offrons a les porter, et, tout en nous remer<
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ciant: - Dcvinez, dit-il, ce qu'il y a la-dedans ?... He bien, ce sont
des fromages... J'ai pens6 qtle c'6tait rare, et que nos confreres
seraient heurcux... Alors !... Deux paquets de fromages ! D.
Et cela se passait dans le temps de I'eclipse a peu pres totale
du camembert !... Ce petit trait demeure un temoignage... M. Piet
elait un de ces Missionnaires qui, a l'imitation de saint Vincent
aiment leurs confreres ,a la sueur de leur front et a la force
de leurs bras o...
A Paris, apres la guerre et ses exccptionnclles difficults,
sans retard, ii avait vu, desire, demande meme numbre de
necessaires ameliorations qui faciliteraicnt bien des choses, telle
cette banale eau courante si pratique, le nettoyage serieux et
generalist des murs et corridors vus si largement. ii y a plus
d'un siicle au temps du Pere Etienne. Cette operation-pinceau
devait rajeunir et embellir ce qui vraiment Ctait devenu poussiereux. Quelqucs coins de carrelage, quelques travaux on modifications de detail etaient aussi souhaitables, mais il avait les
mains liees... Pour toutes ces ameliorations de detail ou en
tout cas secondaires, 'a Procure ava;t alors seule un droit de
regard jalousement reserve. On ne fit rien : mais tout cela
lut realis6 peu apri s, avec un changement de regime.
Genereusement, joyeusement M. Piet ne se lamentait pas
devant une telle situation. Vain et inutile de se plaindre. Le
travail, la bcsogne ne lui manquait pas ailleurs. II s'y adonnait
magnifiquement.
Si d'ailleurs M. Piet savait vivre, c'est que tout d'abord il
savait philosopher ; et sa philosophic etait la plus authentique,
puisee a la Sagesse meme de Dieu. II donnait le pain, et it
donnait aussi le conseil... Par lui des milliers d'ames out etc
guidees.
On ne peut tout dire. Cela se melangerait de sagesse, de
devouement et de sourire... Comme la Providence, souvent leve
avant le iour, M. Pict, a l'occasion servait la Messe, des quatre
heures du matin, h un retraitant de passage et qui ne l'ajamais
oublie.
Tel autre, archipretre d'une grande basilique de province,
disait : Je suis loin de Paris; mais quand, pour une affaire
grave, j'ai un conseil h demander, j'ecris au Pbre Piet, et il m'a
toujours repondu avec exactitude et opportunite ,.Et, parmi ces
innombrables occupations, toujours le sourire, le bon accueil,
la bonte. et une continuelle possession de soi-meme...
Ces phrases ne sont pas des eloges tout faits et prefabriques
elles conviennent sur mesure a M. Piet et si elles sont un eloge
elles sont taillees sur son devouement - ou plut6t elles n'egalent
pas ce qu'elles voudraient exprimer et Icur modele les depasse...
BORDEAUX - ALGER - Dtx (1950-1955).
ans de devoucment a Paris, M. Piet se
quinze
En 1950, apres
trouvait vraiment fatigue. II etait atteint dans sa petite sante
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que par une nouvelle preuve de sagesse et sans se dorloter en
rien, il sut pourtant m6nager, avec discretion et sens pratique.
II etait ronge par ces efforts incessants que lui avaient impose
!'existence et les exceptionnelles circonstances qu'il vcnait de
vivre. II est des lors heureux de ceder allegrement cette place
au successeur choisi, M. Scamps qui, peu arm6 pour un tel office
scra contraint de passer la main a d'autres aptitudes et vitalites.
Pour sa part, M. Piet est alors nommd au Bouscat, pour
s'occuper des Sceurs de la region bordelaise, qu'il connait et
apprecie. Pour ceder la charge et quitter Paris, M. Piet choisit
ec 29 aout : une des fetes voyantes de son cher patron, la decollation de saint Jean-Baptiste. De bon matin, dans le silence, il
dit sa Messe h la tribune de la chapelle et sans bruit, en toute
discrdtion, d&s les 7 heures du matin, a l'heure des Messes, il
quitte la rue de Sevres pour prendre le train de Bordeaux. Avec
la gratitude de beaucoup. il emportait avec lui, outre sa tate
qu'il avait lucide, son coeur toujours large et genereux. II est
cordialement recu au Bouscat oil M. Poymiro et ses confreres
1'entourent d'une affection et d'une ddlicate comprehension. Dans
cc cadre et ce travail, il retrouve avec aisance et sourire de
multiples occasions de d-vouement et de rayonnement. Deux
ans durant, il reprend vie et racine sur les bords de la Garonne.
En 1952, nouveau transplantement, il est nomm6 sup6ricur a
Alger et directeur des Sceurs. Mais dans cette chaleur algrouise
ct dans ce nouveau milieu, dans ce labeur au-dessus de ses
forces, sa sant6 est i nouveau secou6e... Aussi, apres douze mois
d'Alg6rie, il est a nouveau nomme superieur a Dax. Docitement
il reprend le chemin et la direction de cette maison qu'il
connait dans ses moindres details, dans cc milieu oiu amis et
connaissances lui cr6ent sans retard une atmosphere tonifiante.
II est heureux de ce retour, sans s'illusionner sur son age et ses
possibilites.

A peine en place, il entreprend et poursuit des transformations souhaitables a l'infirmerie ou, sous des interventions
multiples, il peut voir assure le secours et I'aide de trois Filles
de la Charite, heureuses de manifester leur charitable generosite
envers une clientele toujours plus nombreuse de malades, car,
rcnforcee notamment par un apport d'anciens Missionnaircs de
Chine qui refluent sur Dax apres avoir garni a deborder l'iniirmerie de la Maison-Mere...
M. Piet s'integre dans la trame de ces journ6es ct dc ce
devouement... Mais voici qu'en 1955, la nouvelle organisation
des six Provinces des Filles de la Charite de France amene une
autre orientation pour sa vie: il est nomm6 a Marseille en
qualit6 de directeur provincial des Filles de la Charite. Il s'adonne
genereusement a cette nouvelle besogne et met pratiquece'nt
sur pied le cadre et I'installation de ce nouvel office en une
maison accessible et pratique, dans le devouement et le service
envers les Sceurs qui ont besoin du ministere de leur Directeur.
Celui-ci se donne a sa besogne, il va, vient, visite, console, dirige,
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apaise et remet les Ames dprouvees et les entraine dans la paix
et Ic travail. Pour cela il faut totalement sc donner, et conserver

devant les yeux la diversite des situations et des Ames pour leur
fournir par un petit mot, ferme et ponctuel, la direction, le
baume, bref se montrer et ktre le Pere-Directeur.
M. PrT, DIRECTEUR DE LA PROVINCE DE MARSEILLE

(1955-1960).
Le ministere de M. Piet a Marseille peut se rtsumer en un
seul mot : a II dtait la bont6 meme ). Bonte voulue, comme le
moyen d'approcher les Ames, de les mettre en confiance et
par lI les conduire a Dieu.
C'est cette bonte qui le rendait comprthensif A toutes les
miseres materielles et morales, qui le rendait patient pour
ecouter et qui lui dictait le mot qui apaise et qui reconforte.
C'est cette bont6 inalterable qui lui attirait tant de confidences, de demandes de conseils, et d'occasions de rendre service.
II ne pensait d'ailleurs pas que son zile dit s'arreter unique-

ment aux Sceurs qui constituaient son principal ministere et
son plus grand souci; tous ceux qui 1'approchaient avaient droit
a son interet. II avait tenu absolument a baptiser lui-meme I'enlant des concierges de la maison, tout comme il suivait avec une

affection paternelle les deux enfants de chceur qu'il acheminait
tout doucement vers une vocation possible. Lui signalait-on une
d6tresse morale ou mat6rielle, il s'ing6niait a trouver une situation
ou cnvoyait discretement un peu d'argent.
Tout cela, en vue du bien de ces Ames qu'on lui signalait.

11 aimait les Ames et elles comprenaient qu'elles 6taient aimdes
de lui. LA 6tait le secret de son action.
II avait I'habitude de ne jamais laisser une lettre fft-ce le
plus petit billet, sans y repondre au moins quelques lignes, et
cela, meme aux dpoques oi son courrier se faisait plus important,
comme aux approches de sa fete. On lui suggdrait d'avoir recours
a une lettre circulaire : a Non, non, disait-il, une r6ponse personnelle fait beaucoup plus de plaisir . Et au prix d'une reelle
fatigue, surtout les derniers temps, il arrivait a satisfaire tout
le monde. Et puis, ii y avait toujours quelque Ame en ditresse
qu'il fallait reconforter, quelque epreuve qu'il convenait d'aider,
quelque d6couragement A soutenir. Sa plume dtait infatigable.
Cet abondant courrier etait une partie de sa vie, reprdsentant
un c6te de son devoir d'etat dont il avait une idee si haute.
Quand le devoir commandait, it n'dcoutait aucune autre consideration : sa fatigue ne comptait pas ni son gout personnel, et
il allait envers et contre tout.
C'est cette haute idee du devoir qui I'avait conduit, cette
derniere annee, a faire des visites canoniques en plein hiver, en
Lozere et dans le Tarn. II fallait a tout prix qu'il remplisse le
programme qu'il s'6tait trac6, terminer le cycle de ses visites.
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n'en axait plus pour longtemps et il en etait rcvcnu ext6nue.
Et de fait, il sentait depuis plusieurs mois que la fin approchait.
On voyait qu'il souffrait, bien qu'il ne se plaigrit pas ou
si ldgerement.

De ses derniers voyages, il rentrait chaque fois plus las et
plus epuise. II avait bien essay6 de se reposer dans des maisons
qui lui etaient cheres, mais ce repos ne lui procurait aucune
amelioration. 1I Ic comprenait bien et ne se faisait pas d'illusion.
Aussi, depuis longtemps, se sentant baisscr, il se pr6parait
a la mort. II la voyait venir avec une luciditd, une sertnitW qui
donnent la note de cette ime profondement a Dieu.
Sa fin a et6 celle du juste. Pourquoi aurait-il craint Celui
qu'il servait depuis plus de cinquante ans avec tidelite, exact
en toutes choses, avant fait son devoir jusqu'au bout, s'dtant
-acrifie sans compter pour le bien des ames qu'il a tant aimees.
On constatait aisement qu'il ne craignait pas. Quant a son arme
purifice par des souffrances qu'il gardait jalousement pour Dicu
seul, il la remettait avec confiance entre les mains de son
Createur.
L'impression qu'on eprouvait dans sa chambre de malade
aux dernieres heures de sa vie dtait de simplicit6, de strenitW
qui atteignaient a une reelle grandeur.
Quand on pense a lui, ce qui trappe a retardement, c'est
sa bonte, son affabilit6, cet air bon enfant qui cachait une fine
psychologie. On etait etonne de le voir, lui, si bon, savoir juger
et apprecier les gens. Sa bonte n'etait pas bonnasserie. II etait
bon avec mesure et meme sans mesure, mais ne se laissait
pas abuser. Pour un directeur de Province c'6tait fort appreciable.
II n'ttait pas orgueilleux; il n'etait pas de ceux qui se
posent la et ont l'air de croire qu'il faut compter avec eux.
Comme il 6tait sans grande disposition pour la parole en
public, it d&cevait un tantinet ceux qui ne se laissent prendre
a quelques colifichets de belles paroles parfois creuses. Quelques
tetes de linottes l'ont peut-6tre m&me exprim6 trop vivement.
On peut tres bien parler et puis agir a contre-temps. Ce n'etait
pas son cas.
11 etait simple et bon. Et parce qu'il dtait I'un et I'autre, on
ne le croyait pas aussi avise psychologue et intelligent qu'il etait.
De lui, on parlait peu; il ne se faisait pas valoir. Du
moins c'etait 1'impression qu'il donnait. 11 a passe sans faire
de bruit, mais il a fait beaucoup de bien !
DERNIERS JOURS DE M. PIE (t 5 octobre 1960).
SJe ne pourrai venir aux obseques du regrett6 M. Robert,
!mort le 4 septembre 19601. Je vous prie de bien vouloir m'excuer,
mais je me sens tres fatigue
II ecrivait ainsi, aux premiers jours
I...
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de septembre, a Notre Tres Honord Pere Slattery. Depuis longtemps dijh, M. le Directeur sentait ses forces decliner : ( Je dois
moi aussi me prdparer i ddcoller de cette terre ,, dcrivait-il ,
M. Poymiro, son cher Visiteur, au jour de la decollation de saint
Jean Baptiste.
Mais avec l'dnergie qui lui est coutumiere, il ne vcut pas se
dorloter et en ce 7 septembre, en union avec Saint-Lazare et toute
la Compagnie, il prie pour le Pere Robert... II se traine a l'autel
ct cclebre B l'intention de celui qui, en une periode si difficile,
dut assumer la direction de la Communautd... Ce sera sa toute
derniere Messe... Elle est marquee dans son carnet et suivie
de ces mots : a LA s'arr6te la s6rie commencde >.
L'cffort I'a en effet epuise... Rentre dans sa chambre, il se
couche et aussit6t c'est I'hemorragie... le d6part vers I'hopital
Saint-Joseph de Marseille...
Comme il s'6tait abandonn6 entre les mains de ses supCrieurs,
il s'abandonne entre les mains des docteurs et des Sceurs de la
Prcsentation de Tours, les infirmieres de l'hopital.
Personne ne se fait illusion... lui-meme est conscient de son
ctat et tandis que les m6decins s'eforcent de le remonter un peu
pour qu'il puisse supporter examens prdalables a l'operation, le
Pere met ordre a ses affaires : il fait r6pondre par ses visiteurs
aux quelques lettres urgentes ou restees en souffrance : ii dicte
quclques-uns de ses d6sirs, transmet quelques affaires qui lui
avaient 6te confides, dresse la liste des Visites canoniques que
decra faire son successeur. II vcut que tout soit a jour dans
la Province, il suggbre encore quelques placements.
Mais le mal marche terriblement vite. Les h6morragies se
succedent, les vomissements sont nombreux, Ie Pere ne se nourrit
plus, il faut, .sans plus attendre, tenter l'operation.
M. Piet souhaite de tout son cceur que cette intervention se
fasse le 27 septembre. Mais les medecins le trouvent encore trop
faible et ils n'interviendront que le samedi 1" octobre.
L'operation s'est bien passde ct le vrai mal est decouvert,
ce n'est qu'un palliatif... ii y a partout des ramifications, conclut
le chirurgien.
Le dimanche 2 octobre M. le Visiteur propose le sacrement
des malades. 4 Si je suis en danger j'exige que l'on ne tarde pas n.
M. Coudron, supcrieur de Toursainte, ma Soeur Visitatrice,
M. Estrade, N.C.F. Renouard, des Filles de la Charit6 sont la.
Delicatesse de la Providence qui veut en cette heure ultime que
soient repr6sent6s au chevet du Pere ceux pour qui il s'etait
tant d6pens6 : les clercs, les pr6tres, les Soeurs.
M. Piet renouvelle ses Saints Voeux, redit son attachement
a la Compagnie et & l'Eglise. II affirme son affection pour les
Filles de la Charitd, demande pardon a Dieu et a la double
famille pour les n6gligences qui parfois ont pu lui 6chapper et
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dit6, il regoit ce sacrement r6pondant a toutes les prieres.
Et maintenant, M. le Visiteur, si le bon Dieu veut raaliser
E
ce que vous avez demand6, je ne refuse pas, je desire la pleine
sant6 de I'ame et j'accepte la sant6 du corps, ne Jemandant
pas mieux que de servir encore ,.
Mais le Seigneur en a d6cide autrement : la fievre monte,
I'uree s'ajoute dans des proportions inquietantes.
Mardi soir l'agonie coinmence. M. le Sup6rieur fait porter a
Toursainte le bon Pere oi il s'6teint tout doucement le matin du
mercredi 5 octobre.
C'est un deuil de famille qui frappe alors fils et filles de saint
Vincent, qui accable la parent6 et les amis, car M. Piet etait
vraiment le ,< Pre » vers qui, dans la joie comme dans la peine,
on aimait a venir, sur et certain que I'on serait accueilli, aide,
compris.
Les obseques se d6roulent a Toursainte. Neveux, nieces et
parents du Pere conduisent le deuil. Ma Sceur Visitatrice et les
Sceurs Conseillires sont au premier rang, les Sceurs venues de
tous les coins de la Province emplissent la vaste chapelle.
M. Poymiro, Visiteur, chante la Messe, assist6 de M. Gunth,
Econome Provincial -de Paris, qui repr6sente la Maison-Mere et
la Province du Nord. II est entoure d'une vingtaine de confreres,
car toutes les maisons ont voulu se faire repr6senter.
C'est dans le cimetiere de Saint-Pierre que repose Ie Pere.
Laissant, avec le bien qu'il a g6n6reusement et partout
accompli, cette grande et vincentienne lecon de se faire tout
a tous.
HONGRIE

SOUVENIRS: ORIGINES DE LA PROVINCE
Sur les ddbuts de la Province de Hongrie, notre confrere,
M. K6hler a mis par ecrit une double serie de souvenirs de
temoin : fondation de la maison de Piliscsaba (avril 1898) et
circonstances exceptionnelles de la vocation lazariste et du ztle
de M. Joseph Lollok, venerable ancien de la Province (18 novembre 1824-12 octobre 1913) (cf. Annales 1905, p. 321).
Sur les circonstances qui marquerent I'entrde a la Mission
de ce confrere, les confidences du cardinal Csernoh restent suggestives et reflatent une 6poque. Temoignages intimes et anecdotiques rivdles lorsque, en 1913, M. Kihler prdsenta lui-meme
sa requete pour devenir Lazariste. 11 n'est pas jusqu'z ces histoires de cigares et autres qui n'attestent L leur fagon le vouloir
de sacrifice de M. Lollok et le sens de la fiddlitd aux exigences
de la vocation.
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HISTOIRE

DE LA FONDATION

PREMIERE MAISON

DE LA CONGRIEGATION

EN HONGRIE.

L'histoire de la Province de Hongrie est naturellement liee
etroitement A I'histoire de ce pays, qui de 1'annee 1867 jusqu'en 1919 faisait partie de la Monarchie d'Autriche-Hongrie.
Proclarne Republique en 1918, la Hongrie, au Traitd de Trianon,
de\ient independante et apres trois soubresauts et trois Constitutions successives, est depuis 1946 sous I'emprise du communisme.
Jusqu'd I'ann6e 1897, la Congregation n'a pas eu de maison
en Hongrie. Les premiers Missionnaires hongrois entrerent 1'un
apres I'autre au Sdminaire interne de la Maison Centrale de la
Province austro-hongroise a Graz.
Ainsi done M. Bodo - ne en 1862, a Eger, Hongrie - que le
bon Dieu a utilisi comme instrument pour la fondation hongroise,
fit ses vceux et ses 6tudes a Graz et ii y fut ordonn6 pretre en
1892. Plac6 dans la maison de Wien-Kaiserstrasse, bient6t ses
Superieurs 1'envoyerent a Wbrishofen (Baviere) chez le fameux
cure, le Pater Kneip (1), pour faire soigner ses nerfs malades.
Tous les matins, selon les m6thodes Kneip, M. Bod6 dut
aller se promener pieds nus dans les prairies perlees de rosde.
Cela 1'ennuyait. Pour mieux passer le temps, ii se mettait a
chanter pOle-ml6e cantiques eccl6siastiques et morceaux du
folklore hongrois.
Un matin, un monsieur arrive dans la prairie ot notre bon
Pere se promene et chante, il est aussi nu-pieds, habill6 legerement et d6cori d'une grande moustache a la hussarde. It
salue notre confrere selon la coutume hongroise : a Lou6 soit
Jesus-Christ ! ,. - a Pour 1'Eternit6, repond M. Bod6 *. - q Permeitez-moi, M. I'abb6, de me joindre h vous. J'aime aussi chanter
no' beaux cantiques -. -

( S'il vous plait, Monsieur, continuons

>,

dit le jeune pr6tre. Et ils marchent et chantent ensemble. Quand
la promenade prescrite fut termin&e, le proprietaire de ]a
grande moustache demande :
- Dites-moi, Monsieur 1'abbe, vous ne me connaissez pas ?
- Non, Monsieur, je ne sais pas qui vous etes.
- Alors, je me pr6sente. Je suis 1'Archiduc Joseph, cousin
de sa Majest6, 1'Empereur et Roi, Franqois-Joseph.
- Quel honneur, pour moi, qui ne suis qu'un simple Laza-

(1) Sebastien Kneip nd h Stefansried (Baviere), le 17 mai 1821,
cure de W6rishofen en 1852. Y meurt le 17 juin 1897. Universellement
celibre par son systeme des traitements hydrotherapiques.
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riste, de faire la connaissance d'une Altesse Royale. Mon nom
est Joseph Bod6.
- Mais qu'est-ce qu'un < Lazariste » ? demande 1'Archiduc.
- On appelle a Lazariste z les membres de la Congregation
de la Mission de Saint-Vincent de Paul : du nom de SaintLazare, leur Maison-Mere a Paris.
- Et quelle est l'ceuvre de votre Congregation ? Vous enseignez ? Vous dirigez des paroisses ?
- Parfois, oui ; mais notre ceuvre principale c'est de precher
des Missions dans les villages, pour entretenir la foi parmi le
peuple, convertir les pecheurs et entendre leurs confessions generales.
- Ah ! c'est vraiment une tres belle vocation. Avez-vous un
couvent en Hongrie ? Je nen ai jamais entendu parler?
- Non, Altesse Royale, la Congregation n'a pas de maison
en Hongrie, mais il v en a plusieurs en Autriche.
- C'est dommage, car ce serait tres utile dans notre chere
patrie oiu actuellement notre sainte religion est bien menacee.
Donnez-moi Iadresse de vos Superieurs. Je veux les aider a
fonder une maison en Hongrie.
Mais la realisation de ce projet fut aussi extraordinaire.
En retournant a Budapest, l'Archiduc sut gagner a son projet
le Ministre-President Banffy, protestant et chef du Parti liberal
(anticlerical) du Parlement hongrois qui causa beaucoup de mal
a 1'Eglise par la loi sur le mariage civil. Mais l'Archiduc Joseph,
commandant de I'armre hongroise, etait si populaire que le President du Conseil consentit a l'introduction des Lazaristes en
Hongrie.
Tout heureux, le fervent Archiduc communiqua la nouvelle
a M. Miingersdorf, Visiteur a Graz, en offrant genereusement en
meme temps un beau terrain de sa grande foret de Piliscsaba,
tout pres de la future station de chernin de fer entre Budapest
et Esztergom.
Quelle deception ! Le conseil provincial de Graz n'accepta
pas l'offre genereuse. On avait peut-&tre peur des brigands !
Entre temps a I'automne 1895, 1'Archiduc perdit un de ces
fils. Le bien-aim6 Ladislas, ne le 16 juillet 1875. C'6tait un jeune
homme sympathique et pieux, qu'on avait vu souvent le rosaire
a la main dans le jardin du petit chateau de son pere, quand
jeune officier il devait assurer le service du camp militaire de
Piliscsaba. Pendant une chasse aux chats sauvages, dans la
forkt de Kisjen6 en Transylvanie, sa balle manqua la b6te, qui
attaqua le jeune chasseur. Celui-ci voulut se defendre en prenant
le double canon a pleine main et en frappant avec la crosse,
la tCte du chat ; mais a ce moment-la la deuxibme balle partit
et blessa gribvement 1'Archiduc a la cuisse. Transport6 & Buda-
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pest, ii dut subir I'amputation de la jambe mais en vain. Le
brave Archiduc mourut pieusement le 6 septembre 1895 dans
cls bras de sa mere, l'Archiduchesse Clotilde, princesse de SaxeCobourg-Gotha, petite fille du roi des Frantais, Louis-Philippe.
L'Archiduc Joseph bien affiigd, mais soumis ia '6preuve
dans un esprit vraiment chrdtien, offrit alors, en m6moire de
son lils bien-aimd, son chateau de chasse au cceur du village de
Piliscsaba. Helas ! ce fut encore une fois sans succ6s. Alors ce
merveilleux bienfaiteur, loin d'etre dCcouragd. demanda I'intervention de S.S. le Pape Leon XIII (2). Entin le T.H.P. Fiat
consentit a 1'dtablissement de la premiere maison hongroise.
Prevovant une confiscation possible des bicns eccclsiastiqucs,
dans I'acte de fondation, le prudent fondateur garda le droit
de propriet6 du chateau. Par contre il assuma les frais de transformation du chateau et la construction d'une belle chapelle
en l'honneur de Marie Immacul6e et de plus, ii assura une subvention annuelle pour entretenir trois Missionnaires et deux
freres coadjuteurs. La maison de Piliscsaba fut ouverte le
24 avril 1898 (voir Annales, tome 63, p. 405 et tome 68, p. 40).
Comme premier Sup-rieur, fut nomm6 M. Ferdinand Medits (ne
en 1841, a Sopron, Hongrie, vceux en 1866 a Paris. Superieur a
Wicn-Neubau), excellent ogranisateur et Missionnaire tres fervent. Sous sa direction les Missionnaires de Piliscsaba, avec grand
succes, firent rayonner l'Evangile ici et la en Hongrie.
II.
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D'UN GRAND MISSION\AIRE HOXGROIS:

M. JOSEPH LOLLOK.

Parmi les premiers membrcs de la premiere maison de la
Mission en Hongrie, brille la figure extraordinaire de M. Joseph
Lollok, un des plus grands Missionnaires de la Province AustroHongroise.
II naquit le 16 novembre 1824 a Kirmocbdnya en Hongrie,
ou son prre 6tait directeur de mines, avec une famille nombreuse,
pieuse et consideree. Apres son baccalaureat, le jeune Joseph
cntra au Seminaire du diocese de Szatmar, of il fut ordonn6
pretre le 22 avril 1848, pendant la revolution nationale. 11 exerCa
I'office de vicaire i Munkacs, Nagvbanya et Szatmar. En 1851, on
l'incardina a I'archidiocese de Esztergom, et fut vicaire A
Selmeczbanya en 1852, professeur au lycde diocesain de Nagyszombat, en 1861 directeur spirituel au Seminaire hongrois, en
1874, camerier de S.S. le Pape, en 1876, chanoine d'Esztergom et
directeur du Grand Siminaire, en 1881, recteur du Seminaire
gentral hongrois - Pazmaneumn a Vienne et prelat de S.S. le
Pape Leon XIII.
(2) Aux archives de la Maison-Mere se trouve copie de la lettre
du Cardinal Rampolla an Nonce de Vienne recommandant de la
part de S.S. Leon XIII, le projet de 1'Archiduc Joseph de fonder une
maison de Missionnaires a Piliscsaba. Elle est datde de Rome, le
12 octobre 1896.
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II forma une grande partie de 1'elite du clergd hongrois et
on parlait deja de lui comme futur idvque de Szombathely, car
il tcait un favori de I'Empereur et Roi Fran;ois-Joseph, quand
un cvcnement extraordinaire changea sa vie.
C'est le Prince-Primat de Hongrie, le Cardinal Csernoch luimenme, qui me raconta, - avec des details fort interessants comment l'illustre pr6lat, Mgr Lollok, devint Pretre de la
Mision.
Au printemps 1913. - au moment oi j'allais lui demander
mon exeat de son diocese pour entrer au Seminaire interne de
notre petite Compagnie, - il tenta de me retenir a son service.
- Pourquoi veux-tu me quitter, mon fils? n'as-tu pas une
bonne situation cornme prefet du college Saint-Emeric de Budapest ?
- Oh ! oui, Eminence, je ne peux pas me plaindre. mais
apres longue reflexion et une retraite serieuse, j'ai acquis la
conxiction que le bon Dieu m'appelle dans la Congregation de
Saint-Vincent de Paul.
- Eh bien. va ! Je te donne la permission, car je vois que
tu cst tomb6 dans la meme mentalit6 qu'ont eu les bons Messieurs Galambos et Lollok pendant le rdgime de mon pr6d6cesseur, le Cardinal Simor, dont j'6tais secretaire en ce temps-la.
! etait un homme plus sage et plus habile que moi, mais voila,
il n'a pas r6ussi b retenir ces deux pr6tres, quand ils furent
pris de l'id6e missionnaire.
Et avec bonhomie. le Cardinal Csernoch me conta en long
ct en large la lutte du Cardinal Simor contre la vocation de
M. Lollok et de son ami M. Galambos.
Un jour de I'annde 1883, M. Coloman Galambos, cur6 d'une
grande paroisse, pr6senta aussi sa d6mission pour devenir
Lazariste. Peu apris, le Cardinal Simor fit appeller Mgr Lollok
et lui posa d'un ton un peu brusque la question suivante :
- Es-tu au courant de cette triste nouvelle : ton meilleur
ami, M. Galambos, est devenu fou ?
- Excusez-moi, Eminence, repondit Mgr Lollok, 6tonne,
mais j'ai requ une bonne lettre un de ces jours-ci et je n'ai pas
l'impression qu'il a perdu la t6te.
- Dis-moi, mon ami, continua le Prince-Primat, est-ce
normal qu'un cure d'une riche paroisse quitte sa place pour
aller vagabonder dans d'autres villages, out il se d6pensera pour
rien ? Va done le voir et dis lui de ma part que je le nommerai,
dans peu de temps, chanoine de la cathedrale d'Esztergom et
qu'apres quelques annees il pourra devenir pr6lat-protonotaire
et je ne sais quoi encore ! Parle-lui s6rieusement et rapporte-moi
le r6sultat de ton ambassade.
Et Mgr Lollok partit voir son meilleur ami. Quelques jours
apres, il se prdsentait a nouveau chez le Cardinal avec un visage
tout rayonnant.

-

93 -

- Alors, questionna le Cardinal, as-tu vu le fou ? As-tu pu
ie guerir ? Lui as-tu appris A bien raisonner ?
- Eminence, - rdpondit Mgr Lollok, humblement mais avec
une certaine gravite, - nous avons discut6 pendant trois jours
sur la vocation et la vie missionnaire.
- Et le resultat ? pressa le Prince-Prelat excit6.
A ce moment, Mgr Lollok se jeta a genoux :
- Eminence, je vous presente aussi ma d6mission !
- Mais c'est une maladie contagieuse, s'ecria le Cardinal,
cctte vocation missionnaire ! Je perds mes meilleurs pretres.
Non, je ne peux te donner la permission de quitter le diocese.
J'ai encore besoin de toi pour diriger !e college , Pa:manemwn »
pour elever un jeune clerge convenablement. Et si apres des
annees de fatigue, tu en as assez de ces gaillards, tu pourras
revenir a Esztergom dans ton petit palais si bien install6. Tu
n'auras rien a faire qu'd rdciter l'office a la basilique et si y
monter devient trop fatigant pour tes vieilles jambes, tu auras
ton equipage avec deux fameux chevaux noirs.
- Oh ! Eminence, - r6pondit Mgr Lollok, avec conviction, - je pense que ces deux chevaux noirs ne me transporteront pas au ciel oil je voudrais arriver aprZes une bonne preparation, a l'exemple de saint Vincent de Paul.
- Bien mon ami, moi aussi, - r6pondit vivement le Cardinal, - mais maintenant retourne chez tes eleves. Voici ma
benediction, va.
Et Mgr Lollok dut attendre six ans pour suivre son ami
Galambos qui en 1884, 6tait entr6 au S6minaire interne de Graz.
C'est seulement le 14 septembre 1890, que Mgr Lollok put
quitter sa place de recteur au college de Pazmaneum.
Ce jour-la, il prit a Vienne le train avec joie pour Graz et
pendant le fameux passage du Semmering, il jeta ses gants
lilas par la fenetre du wagon, manifestant ainsi son degofit de
ces choses pour lui d6sormais inutiles et meme dangereuses,
car elles pourraient peut-etre plus tard lui causer des tentations
de vanite et m6me de retour a sa charge si appr6ciee et si
desiree par nombre d'autres pretres !
Cependant par une habitude bien enracin6e, il alluma encore
plaisir son excellent arome.
un bon o Havane n et huma av,
Malheureusement il ne put le fumer jusqu'au bout. Le train
arrivait en gare de Graz. Alors, il jeta a son tour le m6got, ne
gardant i la bouche que le gofit du < Havane D.
A la Maison Centrale de la Province Austro-Hongroise a
Graz, M. Miingersdorf, Visiteur, salua d'une grande rev6ience
l'illustre postulant, dont l'entr6e chez les modestes fils de SaintVincent causait une grande sensation dans la Monarchie danubienne, car il avait une reputation d'orateur extraordinaire. Son
admission dans la Congregation 6tait tout a fait exceptionnelle
vu son Age de 63 ans.
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Et voila comment, un matin, apres sa retraite d'cntrce, b
'hevr-, ordinaire des exercices des seminaristes, revctu de la
simple soutane noire des Lazaristes, d6pouill6 des signes distinciifs rouges des prelats, accumpagne de son < ange , M. Lollok
cntra humblement a la chapelle des seminaristes et prit place
sur une chaise vis-a-vis de la chaire du Directeur. Celui-ci, le bon
M. Nachtigall le salua de sa chaire comme it croyait de son
devoir de Ic faire et lui souhaita la bienvenue en lui disant < Monseigneur ,.A ce moment le \venrable vieillard tomba a genoux
ct declara humblement mais avec gravit6 : - Mgr Lollok est
mort ! C'est un humble picheur qui demande sa reception dans
la grande famille de saint Vincent ,.
Les premiers jours de so vie au seminaire, M. Lollok fut
tres heureux, mais il passait des nuits blanches. La cause de
son insomnie toujours plus genante, n'etait pas seulement le
lit bien dur et le dortoir incommode ob se serraient douze jcunes
seminaristes, mais le gros ennui inattendu : 'interdiction de
fumer. En effet des sa jeunesse M. Lollok etait un grand fumeur
et appreciait specialement les bons cigares. Chanoine bien nanti,
ii avail pris i'habitude avant d'aller se coucher, d'allumer encore
un , Havane ,.Et maintenant, tous les soirs au dortoir, le souvenir du t<Havane, commence dans le train et jete demi
consume par la fen6tre excitait ses nerfs et emp&chait le pauvre
seminariste Lollok de dormir.
Par decision de I'Assembl6e generale, I'usage du tabac etait
encore defendu en ce temps-la aux membres de la Congregation
et dans la Province Austro-Hongroise on respectait cette
defense. Seule une raison de sante justifiait une dispense, reservee au Supcrieur g6enral. Quand le directeur,
M. Nachtigall s'aperqut que le nouveau seminariste par aillcurs
si vertueux, devenait tous les jours plus nerveux, ii fit appeler
le m6decin. Lorsque le docteur eut reconnu que la cause de
]a nervosit6 etait I'insomnie due a la brusque interruption de
I'usage enracine du tabac, ie Visiteur demanda par telegramine
la dispense au T.H.P. Fiat qui la donna sans retard. Alors Ic
conseil de la Maison Centrale decida que M. Lollok pourrait avoir
tous les jours trois cigares a Cuba , d'une qualit6 bien
mediocre, qu'il fumerait apres les repas, discretement, pour ne
pas exciter le ddsir de fumer chez les autres confreres, au
fond du

garnnra
jd"

, dans le petit bois de sapins, au bord

du canal des moulins.
Muni de la permission, aprýs le diner, M. Lollok se retirait
tres content au lieu prescrit et y allumait avec delices son premier
< Cuba
familierement appel
kurzi, le court. Mais quelle
surprise ! Apres les premieres bouff6es, ii dut s'arr&ter. Un
digout insurmontable le prit et d'un geste 6nergique, il jeta le
< Cuba > entier dans le canal. De ce moment, non seulement le
gofit, mais mrrme le desir du a Havane, le quitta et jamais
dans les annees suivantes, il v6cut encore vingt-six ans, ne revint
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a lexception d'un seul cas que nous raconterons plus tard, a
sa place.
Pendant les deux ans de probation de M. Lollok, le directour. M. Nachtigall, dut plusieurs fois freiner I'elan du \ieux
seminariste qui voulait tout faire comme ses jeunes compagnons.
Par exemple, il voulait transporter l'eau du puits du jardin au
seminaire situO au deuxieme etage pour se laver, car on n'avait
pas encore I'eau courante. Les seminaristes durent aussi \oler
ses souliers pour les d4crottcr et Ics cirer, car sans leur concours
lancien prelat-protonotaire voulut le faire lui-nmeme. comme
aussi balaver la salle au siminaire et meme s'acquitter a l'office
de salubritd.
Les repetitions d'oraison et ses conferences 6taient des
muodles d'humilite et en meme temps des temoignages d'erudition et d'eloquence de I'ancien directeur spirituel de Iilite des
clcrcs hongrois envoyes a Vienne au college Paimaneum.
Apres ses voeux du 15 juillet 1892, il devint directeur spirituel
national du clerge de Hongrie. En ce temps-la la Congregation ne possedait pas encore de maison en Hongrie, mais on
invita le Missionnaire Lollok de Graz dans les villes 6piscopales
hongroises comme conferencier tres apprecic pour precher des
retraites sacerdotales, pour donner des conferences au clerg6
des diffdrents dioceses.
En 1898, la premiere maison de la Mission etait 6rigee dans
le petit chateau de l'Archiduc Joseph, a Piliscsaba. comme nous
l'avons raconte plus haut.
Sous la direction habile du Superieur Ferdinand MWdits,
en compagnie de Missionnaires exceilents. Coloman Galambos et
Joseph Bath6ra, M. Lollok devint un des premiers outriers bien
connu et fort estime de ce petit centre de Missions vincentiennes en Hongrie. De la il put faire ravonner avec plus de
facilite I'Evangile dans les districts de Hongrie, en langues
hongroise, allemande et slovaque.
Pendant les Missions prechees avec mes confreres entre 1919
et 1940, dans les paroisses hongroises, j'ai trouve souvent des
traces de 1'influence encore vivante de ce grand Missionnaire,
non seulement sur les simples fideles, mais aussi sur leurs
pasteurs.
- Alors que je partais en Mission arec le bon M. Lollok, m'a raconte notre confrere Louis Guszich, - mon Superieur
me chargea d'avertir le predicateur par une petite clochette a
terminer le sermon, s'il lui arrivait encore de parler plus de
trois quarts d'heure. Un jour, je dus aller precher a I'eglise
annexe, aussi je remis la clochette au vicaire de la paroisse, le
chargeant de I'avertissement. Ma mission terminee, je repris le
chemin du presbytere, mais d6ej loin je voyais l'6glise paroissiale encore tout illuminde. En entrant N la sacristie, je trouvais
le cure et son vicaire la clochette a la main, en extase, les
oreilles dressees, les yeox fixes sur l'orateur, avec un int6ret
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inoui, suspendus aux levres de M. Lollok depuis plus d'une
heure et demie...
- Mais, Monsieur l'abbe, dis-je au vicaire, pourquoi n'avezvous pas sonne ? Les trois quarts d'heure du sermon sont depuis
longtemps passes.
- Oh ! mon pere - me r6pondit le jeune pretre - tout
ce que nous dit le Missionnaire est si interessant, que je ne
me suis pas apcrqu que le temps prescrit itait passe !
C'est pendant ses dernieres ann6es d'activite missionnaire,
que M. Lollok fut invite comme souvent auparavant, chez
Mgr 1'Eveque Mailath a Gyalafehervar (Alba Regia) en Transylvanie, pour precher des retraites au clerg6 diocesain. Ancien
directeur spirituel de l'Eveque, qui avait ete son dleve au college
Pazmaneum, M. Lollok etait regu a bras ouverts au Palais.
Un jour, apres le repas, quand Mgr Mailith presenta a sa
mere - veuve du grand Seigneur Georges Mailith, ancien grand
justicier de Hongrie - les cigares, car, elle aussi, elle raffolait de
bons cigares, M. Lollok se tourna subitement vers son ancien
eleve et lui dit :
- Excusez-moi, Excellence, de vous poser une question.
Savez-vous a quoi j'ai rev6 cette nuit ?
- Non, mon cher Pere - rdpondit I'Ev6que souriant - je
n'en ai pas la moindre id6e. Mais dites-le moi. Cela m'interessera beaucoup.
- Alors, ie dois vous avouer, Monseigneur - dit le vieux
Missionnaire, le sourire aux levres - j'ai r&v6 cette nuit de
cigares.
- Est-ce possible, retorque 1'Ev&que, vous qui ne fumez
jamais. Vous revez de cigares !
- Mais, oui, Monseigneur, et c'6tait vous-meme qui m'avez
presente une boite de magnifiques a Havanes , !
Le bon Eveque regarda avec etonnement son directeur spirituel, tant de fois son h6te, qui jamais n'avait exprime le
desir de fumer. Mais, peut-etre qu'avec l'age change-t-on aussi ses
gouts, pensa Monseigneur, et se retournant vers sa crddence k
tabac, il pr6senta tout de suite une boite de cigares a M. Lollok.
Mais celui-ci, avec un geste d'effroi, remercia le Prdlat de
son amabilite.
- Merci, Monseigneur. Vous avez stirement entendu dire,
que de fumer nous est defendu, a nous, Lazaristes. Je vous ai
raconte mon reve seulement pour vous divertir un peu. D'ailleurs, je ne veux pas enfreindre une regle, que seul notre Pere
general pourrait lever !
Toutes les personnes prdsentes a ce dialogue furent bien
edifices et convaincues que I'affaire des a Havanes
etait d6finitivement terminee. Seul un inspecteur de police exp6riment6
aurait pu apercevoir une lueur sp6ciale dans les yeux du bon
Ev6que...
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et ensuite avec un sourire bienveillant h M. Lollok. Celui-ci,
tout a fait dtonnd, les repoussa energiquement en disant :
- Pardonnez-moi, Monseigneur, mais je n'ai pas change
d'idee dans la nuit. C'est defendu, ergo, je ne fume pas. Punctum !
Mais notre charmant Eveque, en rdponse, prdsenta le tl&gramme arriv6 juste avant le diner de Paris: le T.H.P. Fiat
avait donn6 exceptionnellement la permission de fumer &
M. Lollok, sur la demande de Mgr Mailith !
Alors, le vieux Missionnaire commenca a pleurer, touche des
sentiments abondants de gratitude de son ancien 61eve, et avec
tendresse baisa la main de 1'Eveque en disant :
- Merci beaucoup, Monseigneur, de votre grande bont6
envers votre indigne serviteur, mais je ne peux retourner dans
le camp des fumeurs que j'ai quitt6 depuis plus de vingt ans
par amour de Dieu. MWme sans cela - ajouta-t-il - si je
recommenqais h fumer, maintenant comment pourrai-je me procurer des a Havanes D? Notre maison de Budapest ne peut pas
se procurer des cigares si chers.
Et le bon M. Lollok riait de bon coeur.
Mgr l'Eveque se leva solennellement pour dcclarer:
- Mon tres cher Pere, je vous promets pour toute la vie de
vous procurer des a Havanes , en quantit6 comme vous le desirez.
Apres un moment d'un attendrissement sensible, M. Lollok
repondit :
- Le bon Dieu vous b6nisse, Excellence, pour votre grande
bontC, mais je ne veux pas retirer le sacrifice que j'ai offert a
Dieu, a l'occasion de mon entree dans la Congregation de la
Mission. Tout au commencement de mon noviciat, j'ai requ la
permission de fumer, mais cela ne m'a pas r6ussi.
Et il raconta en souriant I'experience du canal de Graz dont
nous avons d6jl parle.
C'est en l'annee 1903, que M. Lollok fut place dans la nouvelle
maison de Budapest, construite grice a la gdndrosit6 du Chanoine
Bundala de Nagyvirad. Le Missionnaire, Age de 80 ans, continua
encore pendant quelques ann6es de pr6cher des Missions et des
retraites, mais peu a peu les voyages deviennent impossible pour
le vieillard. II resta done a la maison et devint le confesseur
appreci6 du clerg6 et des enfants.
Ces derniers arrivaient souvent par groupe et demandaient
au frere portier de leur envoyer le vieux Pere au confessionnal.
Et M. Lollok, avec ses jambes bien malades, descendait de sa
chambre avec grand'peine, mais joyeux.
Un jour, il revint du confessionnal, I'air tout souriant. 4 Et
bien Lollok bdcsi (oncle Lollok), - interpella le Superieur -
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sieur le Supdricur, je ne peux pas vous le dire maintenant.
Mais peut-etre plus tard, dans quelques mois, je raconterai cette
petite histoire ,.
Le temps passe, mais le Superieur n'oublie pas I'affaire et
pendant une r6creation il demande a M. Lollok de raconter ce
cas si amusant. Et M. Lollok s'y preta pour faire plaisir a ses
confreres.
- On m'appela au confessionnal pour entendre des enfants.
Une petite fille que je connaissais depuis quelque temps pour sa
naive spontaneite, fut la premiere A s'approcher pour avouer
ses petites fautes. Apres elle, une longue s6rie de ses camarades.
Alors que je croyais mon travail termin6 pour ce jour-lh, voili
que cette m6me petite fille revint vers mois avec une mine
bouleversde.
- Mais ma chere enfant - dis-je A la fillette - tu t'es ddji
confessee cet apr!s -midi, n'est-ce pas ?
- Helas ! oui, mon Pere - r6pond-elle - en sanglotant.
- Pourquoi reviens-tu donc ?
- Ah ! mon Pere, j'ai commis un trbs grand pech~ apres
ma confession - avoue 1'enfant desesp6rde.
- Mais c'est impossible, ma chere enfant, je te connais
bien, tu est une bonne petite fille qui ne veut pas offenser le
bon Dieu volontairement.
- C'est vrai, mon Pere, mais aujourd'hui, j'ai dit quelque
chose de tres vilain.
- Je ne crois pas que ce soit un grand pdche, mais dis-moi
done ce que tu as dit pour que je puisse juger de la gravite
de cette faute.
- Mais je n'ose pas r6p6ter cette vilaine chose.
- Courage, ma petite, par obdissance, tu peux me le dire.
- Eh bien ! mon Pere, apres avoir r6cit6 ma ptnitence,
j'ai quitt6 l'6glise et j'ai rencontr6 une de mes amies.
Elle m'interrogea : chez qui t'es-tu confess6e ? Et alors... alors...
j'ai r6pondu... chez le Pere qui a des yeux comme un hibou... ou..
ou... sanglota la pauvre enfant, et elle ajouta : Pardonnez-moi,
mon Pere, je n'ai pas voulu vous offenser !
En verit6, le Pere avait les sourcils tres abondants et drus,
comme c'est le cas chez les hiboux. Toute la salle de r6crdation
eclata de rire, mais M. Lollok resta sdrieux et continua avec
une certaine gravite :
- Je dois avouer que si la grille ne m'en avait emp&ch6,
j'aurais 6trangl6 la fillette !
- Oh! Monsieur Lollok, comment pouvez-vous dire une
chose semblable, vous qui aimez tant les enfants.
- Mais, c'est justement pour cela ! C'est par charit6 que
je voudrais les tuer. Maintenant elles sont comme des anges ces
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methantes comme des d(mons. Ne serait-ce pas mieux de les
en\oyer maintenant au ciel ?
Mais les jours arriverent ou M. Lollok ne put plus descendre
au confessional pour entendre ses cheres petites, ses jambes
etaicnt devcnues paralysdes. Toute la journde, allonge sur son
lit, il accueillait des pr6tres, I'un apres l'autre, pour entendre
leur confession et donner ses precieux conseils. Un de ses fideles
spirituels a declare : v Une strenit6 rayonnante nous attirait
fils
tous chez lui. Toujours vivant de plus en plus dans les spheres
supdrieures, il ne s'occupait guere du monde visible et ainsi,
nalurellement, ne comprenait pas les inventions bouieversantes
des temps modernes, entre autres : I'avion .
Un jour, en 1910, arriva h Budapest. le fameux aviateur
Bleriot, pour presenter au grand public hongrois son appareil,
pour nous si primitif, mais en ce temps-la si admire. M. Danielik,
Superieur de la maison de Gdt-utca alla, comme tout le monde,
voir naviguer parmi les nuages le courageux Franmais, et, en
revenant de ce spectacle extraordinaire, il voulut faire partager
son enthousiasme a M. Lollok.
Le bon vieux Missionnaire qui I'6coutait avec mefiance finit
par declarer :
- Vous dites que ce bonhomme a voyag6 dans les nuages ?
Mais. c'est impossible ! Je pense que la terre est fait pour
les hommes, I'eau pour les poissons et I'air seulement pour les
oiseaux !
- Mais j'ai vu M. Bleriot au-dessus de nos tites ! affirma
M. Danielik.
Cependant M. Lollok ne se laissait pas convaincre et il
r6pondit de sa maniere caracteristique :
- Peut-etre M. Bleriot a sautI un peu avec une mdcanique
bien fabriquee, et vous avez et6 pris par l'enthousiasme de la
foulc, a cause de cela vous exagerez maintenant son exploit
bien dangereux. J'estime devantage un voyage sur terre que
dans I'air (3).
13) On ne doit pas trop rire de l'incrddulite du bon M. Lollok.
En
La

temps-la on etait en general defiant de l'avenir de I'avion.
prouesse de Clement Ader en 1897 semblail vraiment sans

ce

lendemain. En 1902, notre excellent professeur de physique au Lyc6e
de Budapest, Dr Pongrace Kacsoh nous avait declar que Ic problerme
de I'aviation etait insoluble, car les moteurs a essence 6taient trop
lourds

pour

soulever

un

appareil

semblable

aux oiseaux.

C'est

seulement en 1905 que Wright avait reussi un vol de quelques metres ;
en 1906 que Santos Dumont s'etait elev6 a 6 metres en parcourant

220 metres en 21 secondes ; en 1908 que Farman effectuait le premier
vovage adrien et seulement le 25 juillet 1909 que Bleriot traversa
pour la premiere fois la Manche. Qui aurait done pr6vu, dans les
jours de M. Lollok, les progres actuels de l'aviation !
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gation pour se bien preparer a sa derniere heure, comme il
I'avait declar6 a son ev6que, le Cardinal Simor, il a utilise
fidelement tous les moyens que 1'Eglise nous offre si g6nereusement dans ses sacrements.
l'exemple de saint
Le Saint Missionnaire se confessait,
Vincent, plusieurs fois par semaine. A la veille de sa mort, se
sentant un peu faible, il demanda son confesseur, M. Szinek,
mais celui-ci etait assiegd au confessionnal.
< Eh bien, demain - acquiesca M. Lollok - ce n'est pas si
pressant ! b et... dans la nuit ii s'endormit pour toujours !
SVous ne savez pas a quelle heure le Seigneur viendra
chercher son serviteur, pour cela ii faut toujours etre pret ,
a cit6 souvent M. Lollok dans les missions et retraites et vraiment, depuis vingt-six ans au moins, il 6tait pret a rencontrer
son Dieu et son Juge.
Son enterrement fut tres simple, mais bien emouvant. La
foule des assistants ne pouvait contenir dans la petite eglise de
Saint-Vincent, pendant la messe de Requiem que M. le Visiteur
celdbrait en presence de nombreux membres du clerg6 de Budapest et des environs.
Dans le cortege funebre plusieurs centaines d'enfants conduits par de nombreuses Filles de la Charite prec6daient le
clerg6 et I'assistance. Le simple corbillard suivi par le frere cadet
du cher d6funt, Mgr Leonard Lollok, protonotaire, et par une
foule immense de fideles, sp6cialement les pauvres du quartier
Saint-Francois, mais le pr6lat n'6tait pas content. II se plaignit
le lendemain sur les confreres que la Congr6gation n'avait pas
fait assez d'honneur A son frere si m6ritant, qu'on 1'avait mis
dans un cercueil pauvre, qu'on aura't dC commander un char
funebre tir6 par quatre chevaux au moins, qu'on aurait du
choisir une place plus honorable dans le cimetiere, etc...
Avec le consentement des Supdrieurs, Mgr Lollok fit exhumr
son frere, le plaga dans un cercueil de plomb et le plaga dans
ie cimetibre de Piliscsaba a c6td de son meilleur ami, feu Coloman
Galambos, sous une croix de marbre de Carrare.
Ainsi le corps fatigu6 du grand Missionnaire avait trouv6
cnfin son repos, mais son Ame si devou6e a la gloire de Dieu
et au salut de ses freres sur la terre, continue sfirement son
activit6 pris du tr6ne du Seigneur.
Franqois K6HLER.
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LA PRELATURE DE CAMETA
SON PASSE ET SON ETAT ACILEL (1961)

Avec soin et attention M. Geraldo Pater, Lazariste, a cueilli
ici et la quelques donnees sur cette Prelature apostolique de
Cameta, deablie en amont de Belem, sur les bords di majestueux
rio Tocantins qui ddbouche dans le delta de l'Aiazone, ce fleuve
geant du nord du Brdsil.
Sur le passe de ce pays equatorial, tout en forets et cours
d'eaux, rares sont les souvenirs de jadis, car l'homme a forcemenr viegte sur ces rives dtouffantes et ce climat ddbilitant.
Partant de ces notes, la rddaction de M. Girard van Winsen,
animateur de Missiefront, a mis sur pied quelques paragraphes
sur ce secteur d'Amazonie oil actuellement se depensent apostoliquement Mgr Veerman et ses confrbres de Hollande. Sur ce
champ d'apostolat voici done quelques aperqus sur le passe et
sur les efforts du present.
SOUVENIRS DU PASSI.

Le premier pr6tre visitant I'ancien Cameti fut, en 1624, le
Franciscain Cristovao de Saint-Joseph, appartenant au couvent
de Bl6em. 11 lia si bien amiti6 avec les Indiens, que, des l'annee
suivante (1625) Tomagica, chef des Camutas, ddsirait avoir un
pretre h demeure. Quelques PNres partirent de Blem et, en
aout 1625, on chantait solennellement une Messe A Cameta. Sur
les trois places publiques du village, on dressait un grand
crucifix, et une chapelle fut bitie. En 1635, l'on trouve comme
titulaire de 1'eglise saint Jean Baptiste, aujourd'hui encore
patron de la cathedrale.
Au commencement du xvile siecle, la population blanche,
alarm6e par l'effritement de la rive du Tocantins, abandonnait
le village, pour s'tablir dans un nouvel emplacement, le Cametd
actuel.
Dom Joio, 6v6que du Pard, ecrit dans son Journal de voyage,
en 1762 : a ...Le village est le the•tre de meurtres, de trahisons ;
il donne aux gouverneurs beaucoup plus de travail que tous les
autres endroits de la province *. Ce b6n6dictin portugais, Don
Joao a S. Josepho FJoAo de Queiroz da Silveira] 6tait n6 a
Mattosinhos, diocese'de Porto, le 5 aoCit 1711. Ordonn6 pretre
le 18 septembre 1734, il est nommd, le 30 novembre 1759, comme
eveque de Belem, au Br6sil, par le Roi de Portugal, et promulgu6 en Consistoire le 24 mars 1760. Il meurt le 15 aoat 1764.
(Hierarchia Catholica Ritzler-Sefrin, t. VI, p. 118). Sur la liste
des pretres qui ont travailli6 Cameti l'on trouve, au XVIle siecle,
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des noms de franciscains, de jdsuites (par exemple Antonio Vieira,
qui voulut donner des missions).
Dans la deuxieme moiti6 du xville siecle ce sont des s6culiers qui desservent la paroisse ; cela dure jusqu'en decembre
1935. Relevons quelques faits. Le 14 f6vrier 1861 meurt le curt
Prudenaio JosC das Merces Tavares, qui est honord aujourd'hui
encore comme Pere de la patrie. II d6fendit Cametf contre
les forces rcvolutionnaires. Lors du centenaire de sa mort, on
cdl6bra, dans la cath6drale actuelle, un service solennel de
Requiem. En 1872, le cur6 et ses vicaires requrent 1'invitation i
se rendre a Belem pour une retraite sacerdotale, la premiere
prechee dans I'Etat du Pard. En 1874, le clerg6 de Cameta signa
a son tour une lettre de protestation conire la condamnation
injuste de l'eveque du Para, Dom Antonio de Macedo Costa, et
en 1875, adressa une supplique a 1'empereur Pedro II, en faveur
du meme evique. (Cf O conflito maqonico-religiosa de 1872,
par Ramos de Oliveira.) Relevons encore le nom du dernier
cure avant 1'arriv6e des Lazaristes : le chanoine Lobato.
Quant a l'histoire des dglises : les dates de leurs commencements demeurent obscures et peu certaines. L'ancienne eglise
paroissiale est aujourd'hui cathedrale. II est aver6 que les
Mercedaires ont eu couvent, eglise et h6pital a Cameta. C'est
leur eglise qui appartient aujourd'hui a I'Institut Notre-Dame
con li aux Filles de la Charit6.
Contrairement a l'impression qu'on put avoir par la relation
deja citde de Don Joao (en 1762), les gens de Cameta ont itd
de bons chrdtiens. Plusieurs pretres sont n6s a Cameti, avant
rencontrd et affermi leur vocation dans les bons exemples des
cures de lendroit. Le plus c6l1bre entre eux, Romualdo de Souza
Coelho, ne le 7 fevrier 1762 a Cameta, fut ordonnd pretre a
Bdlem, le 19 fevrier 1785. II dit sa premiere Messe a Cametc
le 5 avril 1785 et devint plus tard le huitieme 6evque du Para.
C'est lui qui a donne aujourd'hui son nom a 1'6cole communale et au college local. On note aussi le nom de Pedro de
Castro Valente, qui fit ses dtudes a Paris, et regut le sacerdoce
a Saint-Sulpice, mais retournant au Bresil, il tomba malade
et mourut a la maison de ses parents, a Joroca (18 kilometres
au nord de Cameta), sans avoir pu celebrer une Messe dans
son pays d'origine.
L'ARRIVIE DES LAZARISTES.

Les Lazaristes hollandais, sur 1'invitation de I'archeveque
de Bdlem, accepterent, en 1935, la charge de trois centres : Cameta,
Baiao et Mocajuba. Le dernier curd quittait Cameta, en
decembre 1935. Les pionniers, MM. Fernando van Dijk et Thiago
van Rijn arrivvrent le 22 janvier 1936 et le 2 avril suivant arriva
M. Geraldo Pater, a qui nous devons ces notes d'histoire. Le
territoire d'alors s'6tendait sur quelque 300 kilometres, le long
du rio Tocantins. On visitait les chapelles en bateau, en ramant.
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Le quatrieme travailleur lazariste dans ce coin perdu de l'Amazonie, fut M. Pedro Hermans, ain6.
Pendant les annees de guerre, le manque de personnel et
aussi la question financiere, empecherent un ministere plus
intense. Toutefois la maison de Cametd fut 6rigee canoniquement
en 1938.
Mais aussitot la guerre finie, un personnel assez nombreux
etait pret en Hollande et prit le large. Cameta eut sa part de
zeis Missionnaires. Mgr Corneille Veerman devint, en 1948,
cure et supcrieur de Cameti, fonctions qu'il remplira jusqu'au
8 avril 1957. En 1948, Mgr Veerman obtint six collaborateurs.
Le developpement des ceuvres entraine naturellement une
organisation administrative plus adaptee. Sur les instances de
1'archeveque de Belem, la Propagande separa de son diocese la
region de Cameta et 1'erigea en Prtlature nullius, en date du
29 novembre 1952 (AA.S. 1953, 259). L'archeveque alors, exergant
provisoirement I'administration de la nouvelle prdlature, nomma
lMgr Veerman comme son Vicaire general, au mois de mars 1953.
Fuis, vers la fin d'avril 1955, Rome choisit Monseigneur comme
administrateur apostolique. Entin le 27 fevrier 1961, par Lettres
apostoliques, Jean XXIII nomma Mgr Veerman eveque titulaire
de Numida et le constitua Prelat nullius de Cameta (A.A.S. 1961,
203). En 1957, les maisons de Mocajuba et d'Igarape-Miri furent
erigees.
LA

PRELATURE

DE CAMETA.

a) Superficie : 59950 km2; 500 km le long du Tocantins.
Habitants: 122000, dont 150 protestants.
b) Paroisses: 6. Risidences: 7. Chapelles (dependant de
l'eglise paroissiale) : au total une centaine. On dit nombre de
Messes en de simples maisons, ainsi a Cameti, 120; a Igarape
Miri, 300; a Araticu, 100; a Mocajuba, 250; a Baiao, 80; a
Tucurui, 70.
c) Mode d'existence des habitants : peche, culture du manioc,
du mais et du riz. La toiture des maisons est de paille ; il y a
une simple piece pour la famille. Les maisons sont bAties sur
pilotis, parce que la maree de l'Atlantique se fait sentir trds loin
dans l'int6rieur du pays.
d) Famille : nombre d'enfants meurent en bas age. La malaria
cst dangereuse dans l'intdrieur, biens moins a I'embouchure de
la riviere. Sous-alimentation effroyable. Les repas consistent en
manioc et poissons. A peu pres pas de viande : tres rarement du
bceuf, davantage de pore.
e) A Cameta il y a un medecin, pour la ville surtout, de
meme a Igarape Miri. Un troisieme medecin habite Tucurui, a
200 kilometres en amont de Cameti. II prend soin des travailleurs
du chcmin de fer de 122 kilomitres, fait pour franchir la rupture
des cataractes. Ainsi a l'embouchure du Tocantins, on a deux
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m6decins pour 116 000 hommes ; de Baiao N Tucurui (distance de
450 km) on a, pour 6 000 hommes, encore un m6decin.
f) Ecoles: l'Enseignement est g6ndralement obligatoire. A
CametA, Mocajuba, Igarape Miri on a des classes de cinq annees;
a Araticu et Tucurui, existent des cours de trois ann6es. Dans
1'int6rieur on trouve nombre d'dcoles, dans des maisons particulieres, avec un cours de trois ann6es. Cet enseignement est
donn6 par qui veut, c'est-A-dire par des maitres, qui n'ont d'autres
instructions que ces cours de trois anndes. Toutes ces ecoles
sont des 6coles publiques.
g) Trafic: une fois par semaine, un service de bateau de
300 tonnes. La poste est irrfguliere, beaucoup de lettres se
perdent.
h) Climat : temp6rature de 28-30 degres; la nuit 25-26 degres.
La pdriode des pluies dure de janvier A mai. Alors neuf jours de
pluie sur dix.
i) Ministere: dans les residences, catechisme aux 6coles
publiques et particulieres. L'enseignement de la religion est libre
et conseill6 par le Gouvernement. Les pr6tres s'occupent de
1'Apostolat de la priere: chaque mois une reunion pour les
zelatrices, etc. Pour les enfants, croisade eucharistique. Dans le
plus grand nombre des paroisses, on trouve une Conf6rence de
Saint-Vincent de Paul. II y a aussi des Congr6gations mariales et
a Cameti, un patronage.
k) D6placements : a I'int6rieur, le Missionnaire voyage chaque
jour a bateau-moteur : seul moyen pour visiter les chr6tiens et
assurer la Messe, soit dans les chapelles, soit ailleurs dans les
simples maisons. Voici le programme: le soir, litanies de la
Vierge (chantdes en beaucoup d'endroits par les hommes, a quatre
voix, en latin, - usage 6tabli par les anciens Missionnaires)
rosaire-predication. Le jour suivant, Messe, administration des
sacrements et de nouveau depart h la chapelle suivante. 11 y a
des confreres qui, chaque ann6e, sont 250 ou 300 jours en voyage.
A cause de la mar6e on est oblig6, chaque soir, de d6monter le
moteur et de hisser le bateau sur la rive. On partage avec appetit
la nourriture du peuple, on dort dans le hamac.
A 1'intdrieur, il y a nombre de centres de cat6chisme avec
leur catdchiste, par exemple 80 i Mocajuba.
1) Ecoles de la Prtlature : des six paroisses, cinq ont une
maison de Filles de la Charit6 (Province du Bresil nord), qui
tiennent une 6cole. II y a actuellement 22 Seurs (1961). Elles
dirigent deux ecoles normales, avec 60 61wves pour un cours de
quatre anndes. A Cameti, il y a un college de 96 1leves.
m) Services de Sant6 : non dipl6m6es, les Soeurs regoivent
pourtant les malades dans leur dispensaire, ou bien les soignent
a domicile, et gratuitement. Les medicaments leur parviennent
de toutes parts.
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A Cameta on construit un h6pital de la Prelature. Parce qu'il
est impossible de payer un medecin, on a conqu le plan de commencer avec une maternit6 avec Sceurs dipl6m6es, en attendant
le fonctionnement total de I'hbpital.
A l'intericur du pays, les pretres soignent ics maladies courantes, avec des medicaments requs de I'Action m6dicale missionnaire de Hollande. C'est a Rotterdam que les pr&tres, avant
Icur depart, peuvent suivre, pendant six semaines, une initiation
elmentaire en a medecine n.
Des sept residences pr6vues, deux seulcmcnt ont leur maison
pour les Missionnaires. Les ecoles et maisons des Sceurs sont
A la charge de la Prdlature. Seule l'une d'elles est totalement
pretc. Pour les autres, m6me situation : on construit. L'h6pital
est a la charge de la Prdlature. A Ttcutrui. on veut fonder une
nouvelle maison pour un autre centre de Soeurs.
Voili un bref et realiste apercu de la Prlature, d'apres
Mgr Veerman lui-memc. C'est done ici une ceuvre vraiment
vincentienne.
Gerard van WINSE., c.m.

VOYAGE DE M. N.T.H. PERE EN AMERIQUE DU SUD
(30 juillet-ll novembre 1959)
par Francisco GooDluo
(Annales, t. 124 pp. 311-330 ; t. 125, pp. 30-72)

IV. -

LE PEROU

3 octobre 1959. - Vers cinq heures de I'apres-midi nous
sur olons Lima, capitale du P6rou, grande ville de 1 200 000 habitants, vieille cite oi il ne pleut jamais et dont la fiertd est traduite dans I'astucieux dicton : a Lorsque Dieu estime quelqu'un
11 I'ivite a Lima *. La ville dtait couverte d'un epais matelas de
nuages. D'en haut, on ne voyait rien. Quand 1'avion, pour atterrir,
descend . quelques centaines de meitres le voile enfin se d6chire.
A l'aerodrome de Limatambo, sur la terrasse de I'a6roport,
se tenaient des confreres, des Soeurs et des 6elves. A la descente
de 1'avion, se sont port6s a la rencontre du Superieur general
Mgr Frederico Perez, Archev&que lazariste de Trujillo, M. Alcalde,
Visiteur et d'autres confreres.
A la douane, on se montra d'une extreme gentillesse, ce qui
h~la, ne fut pas toujours le cas durant ce long voyage. L'auto
qui nous emmene suit de larges avenues, plant6es d'arbres et
divisees par des plates-bandes gazonn6es. Nous allons vers le
quartier Orrantiadel Mar, oil se trouve l'une de nos paroisses et
ou nous prendrons logement pendant notre sejour au P6rou. Le
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quartier est d'aspect moderne avec jardins, maisons en cuuleur
ct d'un style agreable. La vaste residence des confreres avec
chambres tres propres et une belle terrasse, s'integre fort bien
ti.lns cet ensemble.
4 octobre. - Le T.H. Pere cdlebre la Messe a l'eglise paroisNiale La Milagrosa, splendide eglise a trois nefs, situee au centre
d'une place et loyer d'un consolant mouvement religieux. Par
apres, le T.H. Pere se rend dans nos autres paroisses pour conslater le mouvement des fideles en ce dimanche. Au repas de
midi, honord par la presence de Mgr Perez, prennent part quelques
confreres accourus de dix autres maisons de la Province. A!. le
Visitecr se fait I'interprete de tous, et souhaite ia bienvenue au
Superieur general.
Dans I'apres-midi, visite aux Filles de la Charit6 dans leur
nouvelle Maison Centrale, edifice moderne a trois dtages, assez
vaste et qui avait ete inaugur le 27 septembre a I'occasion de la
,isite de la T.H. Mere Lepicard. La chapelle est encore en construction.
Proche de la Maison Centrale, le grand college Sainte-Louisede-Marillac abrite 350 eleves. Les deux batiments forment un
cnsemble imposant et agreable.
5 octobre. - Apres la Messe du T.H. Pere a I'H6pital Arzobispo Loyaza, dirig6 par nos Sceurs, c'est la visite a Mgr I'Archeveque de Lima qui nous recoit en compagnie de Mgr Perez,
notre confri:re. L'entretien est en anglais et I'archeveque nous
accorde tous les pouvoirs dans le diocese. Apres avoir visiit le
palais episcopal avec ses vastes salons, ses tableaux, etc., nous
passons a la cathedrale qui est toute proche. La se trouvc le
sarcophage de bronze, marbre et cristal, qui contient les
restes du capitaine g6neral Francisco Pizzaro, fondateur de Lima.
C'est ensuite la visite rapide de plusieurs autres eglises : SaintPierre, confiee aux Peres Jesuites ; Saint-Franiois, confice aux
Peres Franciscains, toutes deux remarquables par leurs retables
ciores, et autres meubles de bois habilement travaillI. Une visite
ici s'imposait : pelerinage au sanctuaire de Sainle-Rose de Lima,
ou nous venerons ses reliques. Nous visitons la maison oil elle
a vecu (1617) et mEme la petite cellule qu'elle occupait dans
le jardin.
6-7 octobre. - Durant ces deux jours, c'est un contact pris
avec quelques oeuvres des confreres et Soeurs de Lima. La
Congr6gation de la Mission dirige cinq paroisses en ville. La
Virgen Milagrosh avec 40000 ames. La splendide 4glise abrite
plusieurs associations : les quatre secteurs de 1'Action Catholique, Enfants de Marie, Meres chr6tiennes, Croisade Eucharistique en vingt colleges, etc...; et aussi des oeuvres sociales :
Les Auxiliaires du Foyer, ateliers de couture, un club pour
jeunes filles employees de commerce, etc...
La paroisse Saint-Vincent avec 80000 imes ; sept pretres y
donnent le meilleur de leur devouement. A c6td de l'eglise fonc-
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tionne un college avec 500 elivcs. En plus des associations classiques, les confreres s'occupent de l'enseignement religicux dans
ies colleges et atteignent ainsi 14000 eleves. Ils dirigent aussi une
SCooperative d'epargne et un a Cinema paroissia! o, etc...
La paroisse de Mercedarias compte 35 000 ames ; les confreres
ont dui se livrer & une serieuse refection de l'eglise.
La paroisse de la Medalla Milagrosa, fondee plus recemment, possede un dispensairc tout ncuf.
En la paroisse de Nuestra Seiiora de la Asuncion nos confreres
sunt en train de consiruire la nouvelle gglise paroissiale ct, tout
proche, une residence curiale bien adapt6e. Quant aux Filles de la
Charite, en plus de la Maison Centrale et du College Louise-deMarillac, elles travaillent A plusieurs ceuvres : notamment I'Hopital Arzobispo Loyaza, fonde en memoire du premier archeveque
de Lima, avec 700 lits. Dans 1'Hopital fonctionne une 6cole
d'intirmieres, qui a forme deja pres d'un millier de diplomecs.
Les Sceurs se trouvent a l'H6pital Dos de Mayo, leur premier
champ de travail au Perou; on y recoit actuellement
pres de 900 malades. A Santo Toribio elles se devouent depuis
1869. A ceux-li ii faut ajouter IH6pital Militaire, ensemble d'imposantes batisses et pavilions a trois, quatre ou cinq 6tages.
8 octobre. - Depart pour Chiclayo, ville de 100000 habitants,
a quelque 700 kilometres de Lima. Nos confreres y dirigent un
beau college, Manuel Pardo, avec 600 elves. Le T.H. Pere,
accompagne de MM. Godinho, Alcalde et Tirvio, prend place dans
un avion de la Fawcet, a 7 h 30.
A Trujillo, arret de vingt minutes, qui nous permet de
saluer Mgr Perez, les Filles de la Charite et leurs elbves, qui se
trouvent a l'a6rodrome.
A 11 heures, I'avion se pose i Chiciayc. oi nous acccueillent
confreres et une de16gation d'etudiants.
Au college, I'ensemble des 6leves est reuni dans la cour
principale. Un confrere salue le Superieur general, en anglais,
execute fort bien des chants peruviens. La
Schola
et la
maison est un edifice a un 6tage, assez vaste depuis qu'on lui a
ajoute l'annexe d'une nouvelle construction. Dix confreres y
travaillent, la plupart dipl6mis, et disposant d'un mat6riel pedagogique moderne, sans parler du cabinet mddico-scolaire,
rayons X, piscine, sport, etc. Tout proche du college, la paroisse
San Vicente de Pauil a en charge quelque 30000 ames.
Au retour, nous poussons jusqu'i Pisco oiu trois confreres
s'occupent de la paroisse San Clemente ; tandis que les Filles
de la Charite dirigent un moderne college de quatre cents dleves.
A 18 heures, on se remet en route et I'auto file vivement, ce
qui nous permet d'6tre A 22 heures a Lima, apris une tournee
de plus de 600 kilometres !...
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maisons d'enseignement dirig6es par les Filles de la Charite, et
arret dans deux colleges tenus par des religieuses americaines.
Le T.H. Pere a egalement I'occasion de voir la Villa Maria,
maison de retraite pour les Seurs, belle et paisible propriet6
situde a 33 kilometres de Lima. Pas tres loin, dans le village
Chaacacayo, une maison des Filles de la Charit6 s'appelle Sevran.
La (comme cela se comprend) les Petites Sceurs du Perou, de
meme que leurs Petites Sceurs de Paris, vont reprendre forces et
sant6.
Le 11 octobre, M. le Superieur gendral est recu en audience
par le Dr Manuel Prado, President de la Republique, qui tient
a remercier pour les travaux et le devouement de nos confreres
et Sceurs. La visite fut assez rapide, car le President devait
assister a une Messe chant6e, pour inaugurer les f&tes en l'honneur du Sefior de los Milagros, la grande ddvotion de Lima. IDtail
curieux : en I'honneur dudit Seigneur des Miracles, nombre de
femmes s'habillent en couleur violette et les hommes arborent
une cravate de meme teinte.
Comme ce devait ktre notre dernier jour au Perou, un
dejeuner d'adieu reunissait a Orrantia, autour du T.H. Pere,
Mgr 1'Archeveque de Lima, le Doyen du Chapitre, le R.P. Provincial des Dominicains, celui des Fransciscains, un Missionnaire
de Maryknoll, un Frere Mariste et plusieurs confreres. M. Alcalde
interpr6ta, en queiques mots, ies sentiments de tous a l'dgard
de M. le Superieur gnd6ral.
12 octobre. A 6 heures, ddpart pour l'a6rodrome, oil
confreres et Filles de la Charite attendent le Supdrieur general
pour une derniere rencontre. Mais soudain on nous avertit que
l'avion, au lieu de partir a 8 heures, comme privu, ne d6collera
qu'a 10 heures. Apres quelques moments d'h6sitation, on resolut
de se rendre a la Maison Centrale des Sceurs, oii M. Alcalde
pourra cel6brer la Messe. En attendant le retour a 1'a6roport,
M. Alcalde invite le T.H. Pere a rendre visite A l'6glise SaintDominique et a une digne malade, bienfaitrice des confreres. C'est
fait, et voici le d6part : un dernier adieu A MM. Alcalde, Trivio
et Nogales et l'avion d6colle...
Mais ce fameux 12 octobre nous rdservait d'autres surprises !
Apres vingt minutes de vol, le pilote communique aux voyageurs :
un des moteurs s'est arretd... il serait des lors imprudent de
continuer le voyage !... II fallait retourner h Lima! Ce fut une
veritable douche froide !... Tout le monde descend d'avion avec
la consigne d'attendre sur place afin de savoir si on pourra
remettre l'avion en 6tat de repartir.
Apris une longue attente, on nous dit que 1'avion ne prendra
son vol que le mercredi, done quarante-huit heures d'attente,
mais que chacun restait libre de s'adresser a une autre compagnie
de transport aerien.
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Nous sommes a quelques kilometres de Lima, comment
rttourner A Orrantia? L'aýroport est quasi desert, car on celebre
aujourd'hui
le jour de la Race -, jour chomd...; pas de taxi,
pas d'autre moyen de transport... Apres quelques difficultes, on
reussit pourtant a telephoner a la maison ; mais on repond qu'il
ne s'y trouve personne, en ce moment... Heurcuscment, arrive
un taxi qui accepte de nous prendre. Et le chauffeur mis au
courant de nos aventurcs, nous disait gentiment: , Padresilo,
mejor es volver ; Dios sabe lo que hace D... ct nous etions
d'accord evidemment...
Mais quelle surprise pour les confreres en nous voyant de
retour apres un si solennel depart...
13 octobre. - Vrai d6part de Lima. Si nous pouvons partir
aujourd'hui par un avion d'Air France (on l'a su plus tard) c'est
grace : l'intervention de 1'Ambassadeur de France a Quito, qui
avant eu connaissance de I'accident de l'Avianca, avait donne
I'ordre A la direction d'Air France, a Lima, de mettre illico A
notre disposition deux passages pour Quito.
C'est ainsi qu'A 8 heures nous quittons Lima, cette fois-ci
pour de bon. A bord, on nous avertit que le voyage serait de
trois heures et demie et que le vol se maintiendrait aI la hauteur
de 3000 metres.
V. -

EQUATEUR

A 11 h 25, exactement, en ce 13 octobre, I'avion nous
depose sur I'aerodrome de Quito. Le Superieur gen6ral est
accueilli par M. le Visiteur, Simon Britto ; M. Masjuan, Superieur
du Grand Seminaire, plusieurs confreres, grand nombre de Sceurs,
les seminaristes, etc. Une auto nous amene au Grand Seminaire
oil nous serons log6es L'difice du seminaire se compose d'une
partie ancienre et d'une autre construction plus recente; celle-ci
bien adaptee a sa destination ; le tout situ6 dans une excellente
propriet6, en dehors du centre de la ville, avant presque en
face la Nonciature Apostolique.
A midi, le dejeuner a la Maison Centrale des Filles de la
Charit6 est honor6 de la presence de Son Eminence le Cardinal,
Archev-que de Quito, de Mgr le Nonce Apostolique, de I'Ambassadeur de France, des pr6tres du clerg6 seculier et de plusieurs
confreres. Au cours du repas, Mgr le Nonce 6voque la joie de
tous a I'occasion de cette visite du Sup6rieur gen6ral et aussi
tient a remercier, en ce jour, les Lazaristes et les Filles de la
CharitC de leurs travaux et de leur devouement en Equateur.
Apres le repas, on parcourt la Maison Centrale des Sceurs,
construction ancienne, faisant partie du couvent des Peres Franciscains ; elle en conserve encore un peu le caractere d'austerite.
Au Seminaire se trouve une cinquantaine de Petites Sceurs, et le
T.H. Pere leur adresse un petit mot paternel.
Dans la maison, sont aussi r6unies quelque quarante Sceurs
Servantes qui font leur retraite ; elles ont 6et tout heureuses
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d'entendre le Supericur general leur parler et leur souhaiter une
bonne et sainte retraite.
Avant de revenir au Grand Seminaire pour un peu de repos,
nous sommes alles voir ce qu'on appelle la Maison Centrale
des confreres ; mais ce n'en est pas une. En etfet, la maison
occupee en ce moment par MM. Scamps, Rodriguez et Quet
apparticnt a l'Archev&ch ; c'est une petite et vieille maison, qui
doit servir plut6t aux aumoniers de I'H6pital etabli en face. La
Yraie Maison Centrale sera une des futures realisations de la
Province et elle la merite bien.
A 19 heures, le T.H. Pere est requ a la Nonciature Apostolique
pour le repas du soir.
14 octobre. - La journee fut tout A I'honneur de la Congregation.
D'abord, a 10 heures, la vaste salle des fetes du Grand seminaire recevait Son Eminence le Cardinal Carlos Maria de la
Torre, I'ev&que de Riobamba, Mgr Leonidas Proano Villalba,
1'Ambassadeur de France, le Ministre de 1'Interieur de l'Equateur,
Mgr le Chancelier de 1'Archevech6, les pretres du clerg6 seculier,
les confreres, le Conseil provincial des Filles de la Charite, les
seminaristes diocesains, nos etudiants et seminaristes, etc.
Apres I'ouverture de la seance par notre confrere, M. Jose
Baylach, on a entendu un grand seminariste, puis Mgr le Chancelier. Enfin, Mgr de Riobamba, parla au nom des anciens
l\eves du Grand seminaire et des Lazaristes ; discours rempli
de gentillesse envers la Congregation.
Puis vient le discours du Ministre de l'Interieur. Faisant
allusion a ses relations avec les Lazaristes et les Filles de la
Charite, il termina en disant sa joie de venir, au nom de Son
Excellence le President de la R6publique, epingler sur la poitrine
du Superieur general la d6coration que lui ddcernait le Gouvernement de la Rdpublique. Le T.H. Pere, en quelques mots,
remercie le Ministre et le prie de transmettre a Son Excellence
le President de la Republique sa reconnaissance et ses respects.
Outre ces divers discours la seance fut agrdmentde par des
chants equatoriens, parfaitement 6x6cutds par les eleves du
seminaire.
Autour de la table A midi, se trouvaient reunis Son Eminence
le Cardinal de Quito, Mgr 1'Eveque de Riobamba, M. I'Ambassadeur de France, Mgr le Chancelier, des pretres du clergd seculier, des confreres, etc. M. Masjuan, Recteur du Grand seminaire,
eut des paroles aimables, d6gageant le sens de cette r6union et
dans sa rdponse le T.H. Pere lui manifesta sa gratitude.
Si ces l6ogieux rappels du ddvouement de la Congr6gation
de la Mission et de la g6nerosit6 des Filles de la Charite ont
fait battre notre coeur, on ne peut contester non plus que les
2850 metres d'altitude de Quito y fussent aussi p6ur quelque
chose. Pour ceux qui viennent d'ailleurs et ne sont pas accou-
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turnmý a ces hauteurs, il y a tout un entrainement a suivre pour
que la respiration devienne normale et aisce.
15 octobre. - Visite au scholasticat et au scminaire interne
a la Quinta san Vicente de Paul. Ce fut un grand plaisir pour
M. Godinho de cdldbrer la Messe a notre maison de formation
devant les vingt et un dtudiants et les onze seminaristes. A leur
fer\eur, ils ajouterent la beautd de chants fort bien rendus. A
10 heures, arrive le Superieur gdenral pour la seance qu'on
lui avait prepar6e : adresses en franqais et en anglais, discours
de M. Ribadeneira, superieur de la maison, morceaux polyphoniques, etc. Puis M. le Visiteur tint a epingler sur la poitrine
du Superieur ge6nral une medaille comm6morative de sa
visite en Equateur.
La Quinta est une antique demeure situde sur une hauteur
et avec une belle vue sur les alentours, mais peu adapt6e i sa
presente destination. Souhaitons a cette sympathique jeunesse
vinccntienne une autre installation plus en harmonic avec leurs
besoins et leur ideal.
16 octobre. - Voyage a Guayaquil : A 8 heures, un avion de
la Parnagra nous transporte assez haut pour contempler Quito,
entour6 de montagnes, cadre superbe pour ses clochers et monuments. On survole ensuite toute une rangee de pics hauts et
boises, tandis que 'ceil decouvre ici et l1, perdues dans la
verdure et accrochdes aux flancs des monts, quelques maisons
disscminees dans cette immense solitude... Apres une heure de
vol, l'avion atterrit a Guayaquil, principal port de i'Equateur,
a l'embouchure du Guayas. A l'aeroport, accueillent le Superieur
general : Mgr I'Archev6que Cesar Morquera, son Auxiliaire
Mgr Luis Carvajal, plusieurs pretres diocesains, des confreres
et des Soeurs. Mgr 1'Archeveque prend le T.H. P&re en son
auto et l'amene jusqu'a la maison des confreres et lui dit en
Voild votre palais r. En fait, le palais est une
souriant :
vieille batisse en bois, qui honore le respectable detachement des
confreres en face du confort et des commodites. mais que le
developpement de la xille amenera l1 aussi quelque inevitable
changement.
A Guayaquil pas de temps i perdre. Visite de trois maisons
des Filles de la Charite : un hospice pour malades mentaux, un
h6pital pour enfants et un orphclinat ; trois ambiances et atmospheres bien diff6rentes nous crdent et accentuent diverses
impressions.
Le college Providencia nous offre les agapes de midi. A
table se trouvent Mgr l'Archeveque, l'Eveque Auxiliaire, un Chanoine de la cathedrale, un Jesuite, un Franciscain, un Redemptoriste, un Mariste et les confrbres ; reunion toute fraternelle,
dans la couleur des habits et la diversite des personnages...
Apres le repas, les 61eves du college ainsi que les Enfants de
Marie, t6moignent au Supdrieur general leurs sentiments, dans
une sdance vraiment int6ressante : discours, chants et danses.
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M. Brito se chargca de remercier, au nom du T.H. Pere, pour
ces agreables moments.
Du college Providencia, nous allons a I'Asilio Calderon, mai.
son d'enfanis abandonnds. Veritable tour de force de faire
chanter une Marseillaise par ces petits gosiers, encore mal accou.
tumts aux accents de leur langue maternelle... mais les enfants,
on le salt bien, sont dminemment souples ! La derniere visite
de cette journ6e est pour la maison des tuberculeux, dependance
de I'Hdpital General, situee sur le haut de la montagne. Nous
poussons un peu plus et, apres quelque deux cent metres, nou
arrivons au sommet. La vue sur Guayaquil est magnitique:
depuis le boulevard maritime bordd de palmiers jusqu'aux
avenues qu'embellissent d'agreables villas, et aux rues qui offrent
des arcades pour proteger contre les rayons vifs du soleil... En
rentrant, c'est un tour de ville, parmi les quartiers r6cents. Enfin
visite a l'H6pital General, et le repos nocturne. De la fenetre des
chambres, on contemple la-bas, sur la montagne, une croix illtmin6e en teinte rouge, dressant ses grands bras sur la ville.
II est question, dit-on, de remplacer cette croix par une statue
du Sacre-Cceur.
17 octobre. - En attendant l'heure du retour vers Quito, le
programme fait craore visiter trois maisons des Filles de la
Charite. Puis c'est un adieu et un remerciement chez Mgr l'Archev6que et son Auxiliaire. Is ajoutent meme a leur accueil lors
de I'arrivee, I'aimable accompagnement a I'aeroport pour le
depart. A 11 heures, nous quittons Guayaquil, si attachant.
A 12 heures, c'est le retour a Quito oii le Petit seminaire
agremente la petite seance du chant savoureux : Barba Capucinorum. Dijeuner familial avec ces messieurs du Petit s6minaire,
actuellement sous la conduite de M. le Visiteur.
18-19 octobre. quelques visites.

Ces deux journdes sont mises a profit pour

a) D'abord une promenade classique au monument de la
Ligne equinoxiale. Dans un site stdrile et parmi des montagnes
arides, une enorme colonne couronnie d'un globe materialise la
ligne de l'Equateur. Une indvitable photo nous rappellera cet
Cvenement.
b) Par apres, visite a l'Ecole Apostolique de Conocoto, situde
dans une paisible propriete, qui fournit aux eleves legumes frais
et bon lait. Les 90 eleves ont tenu a offrir au Superieur general
une petite sdance, suivie d'un dejeuner de famille.
c) Dans 1'apres-midi, par un vilain temps (cela arrive ici
parfois), le T.H. Pere est alld porter le reconfort de sa visite
aux Sceurs qui se devouent A l'Hospice d'aliends, entre Conocoto
et Quito. Lors de notre visite un eciair accompagne un magnifique
coup de tonnerre qui reussit a bruler les fils du telIphone et a
faire sursauter les clients de 1'hospice.
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d) En rentrant a Quito, c'est I'Hopital Eugenio Espejo, le
plus grand de la ville et oii les Soeurs soignent quelque 500 malades.
e) De l'H6pital, le T.H. Pere passe a la Maison Centrale des
Sceurs, ou le college qui y est annex6 offre une seance avec chauts,
danses et delicate adresse de bienvenue prdsentee par un professeur du college. M. Quet traduisit pour cette sympathique
jeunesse les remerciements du Superieur gendral.
1) En fin de journee, une visite tout a fait speciale: le
T.H. Pere est recu en audience par Son Excellence le President
de la Republique, auquel ii avait a cmur d'offrir personnellement
ses remerciements pour la distinction dont il l'avait favorish.
Avant de quitter l'Equateur, le T.H. Pere
20 octobre. va presenter ses adieux au Nonce Apostolique, puis h Son Eminence le Cardinal de Quito. Tous deux se montrerent d'une
grande bienveillance envers la Congregation.
A 11 heures, a l'aeroport, sont reunis les confreres des
maisons de Quito, la Sceur Visitatrice et nombre de Sceurs, les
sdminaristes du diocese, nos 6tudiants et seminaristes. Apres des
remerciements i M. le Visiteur, a M. Masjuan qui nous a si
bien recu dans son s6minaire, gratitude a tous les confreres et
Sceurs, I'avion d'Air France gagne les hauteurs... En repassant
dans notre esprit I'accueil filial et cordial de l'Equateur, nous
apercevons a nouveau Quito dans le cadre majestueux de ses
montagnes, de ses magnifiques eglises et la silhouette caractristique creee par les ponchos et les amples chapeaux ronds
qu'on voit sans cesse dans les rues de la ville.
Adieu, et merci, cher Equateur.
*

VI. - COLOMBIE
(20 octobre-31 octobre 1959)
20 octobre. - Apres une heure et quart de voyage, nous
6tions i Bogotd. A l'aeroport attendent : M. Reyes, I'aimable
Visiteur de Colombie et beaucoup de confreres ; la T.H. Mere
Lepicard et nombre de Filles de la Charitd, les clercs etudiants
de la Mission et les 1eeves de 1'Ecole Apostolique.
la Maison Centrale, ornee d'une
Une auto nous amenei
belle facade et d'une sympathique cour interieure carree qu'entoure une galerie ouverte soutenue par des arcades avec, au
centre, une statue de Notre-Dame de la M6daille Miraculeuse.
A c6te de la maison se trouve l'dglise de las Mercedes.
A quatre heures, dans Ia cour interieure, on offre au Superieur general et a la T.H. Mere Lepicard, une seance musicale
animee par une fanfare compos&e de jeunes orphelins, qui ont
admirablement jou6.
La Maison Centrale se compose d'un pavilion a un etage et
d'un autre qui en possede deux. Les chambres qu'on nous
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a assigndes, d'ailleurs excellentes, donnent sur la calle 13, car
les rues, a Bogota sont numerotdes et ne portent que rarement
des noms propres. La rue est assez fr6quentee par voitures
et pietons ; quelques-uns vtus de la ruana, tres caracteristique,
espece de poncho 6quatorien, modele r6duit, avec une fente au
milieu qui permet de passer la t&te, et dont les pointes tombet
par devant et par derriere... Non loin de la maison, on peut voir
le Montserratte, petite montagne couronnde d'une eglise toute
blanche...
21 octobre. - Voyage 5 Cali : Le T.H. Pere est alle clbwrer
la Messe a la Maison Centrale des Filles de la Charite, tandis
que M. Godinho I'a dite chez les confrires pour les 6tudiants
et seminaristes.
A 11 heures, l'auto nous amene b 1'a6rodrome et nous y
rencontrons la T.H. Mere, qui aurait df s'envoler pour Caracas
a 14 heures ; mais I'avion 6tait en retard et ne partirait qu'
15 heures.
A 14 h 45, le T.H. Pere, accompagn6 de M. le Visiteur et
M. Godinho, prend place dans un appareil de lAvianca ; on n'a
pu s'empecher de penser a l'incident de Lima... Nous volons i
haute altitude pour franchir la Cordillere. Ce fut dans ce mtme
p-.cours qu'un avion s'6crasa, il y a quelque temps, avec deu
Filles de la Charit6 a bord. Le n6tre a I'air d'tre inquiet tant
le vent le fait balancer... mais il y a tant de gens qui prient pour
ce voyage...
Bient6t on decouvre, lorsque l'avion descend, la fameuse
vall6e du Cauca d'une extraordinaire fertilit6 et oi se trouve
la ville de Cali, a 983 metres d'altitude.
De fait, a 13 h 35, lvion se posait sans encombre sur
I'a6rodrome ou nous attendaient confreres et Sceurs de la ville.
Avant de gagner notre maison, on nous fait faire un tour
dans Call: pare Caicado, orn6 d'6normes palmiers; Passeo
Bolivar a c6td du fleuve Cali, quartier Santa Monica, tout neuf
et aux maisons modernes, etc... on remarque que la ville n'est
pas encore encombrbe de gratte-ciels.
La maison des confreres est de construction agrdable et
confortable. Du clocher on a une belle vue sur la ville ; et le
soir, on peut voir, sur la montagne, un Christ, haut d'une vingtaine de metres et tout illumine.
22-23 octobre. - Ces deux jours sont consacrts & connaltre
les oeuvres des Filles de la Charite. Naturellement, on commence
par la Maison Centrale ; excellente et vaste maison. Le T.H. Pere
y celdbra la sainte messe pour les Sceurs, les Petites Sceurs,
les Postulantes. Apres la messe, r6union de famille : une SMur
et un petit bonnet saluent le Sup6rieur g6ndral en espagnol;
celui-ci leur r6pond en frangais, leur parle de la joie de cette
rencontre et leur souhaite une large participation a 1'esprit de
saint Vincent pour qu'elles puissent remplir avec fruit leur
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la portee de toutes ce que le
mission. M. le Visiteur met
T.H. Pere venait de leur dire. On fait ensuite le tour ue la
maison : quatre grandes cours fleuries, entourees d'une galerie.
Une partie de la maison est reservee aux Soeurs anciennes avec
dortoir, refectoire, chapelle, etc. Dans cette maison fonclionne
aussi un college avec un cours primaire et un autre commercial ;
et on vient d'ouvrir une Ecole d'infirmieres.
Au repas, en plus des confreres de la maison, nous avuns
la presence de M. Francisco Vargas, sup6rieur du sdminaire de
Popayan qu'accompagnent deux de ses confreres.
Dans l'apres-midi, on nous amene a l'H6pital San Juan de
Dios, la premiere maison des Soeurs a Cali; vieille maison avec
400 malades. Ensuite nous rendons visite a Mgr Gallego Perez,
eveque de la ville. Son Palais est situe sur la principale place de
Calli, entouree d'une demi-douzaine de grands edifices ; mais
l'entree du palais est lge6rement d6concertante. La derniere
visite de la journre fut celle de 1'Hopital Departemental ; fondation Rockfeller, oil font leur stage des 6tudiants en medecine.
La seconde journee nous donne connaissance d'autres maisons : une 6cole, un centre d'assistance sociale. Et dans I'apresmidi, nous visitons le Manicomio San Isidro, maison qui abrite
300 alients ; et l'Asiio. qui reooit des vieillards et de pauvres
anormaux. Leur detresse physique et morale contraste avec
I'ambiance de la souriante proprietd, avec une splendide vue sur
Cali et sur le quartier voisin ; mais ces deux maisons font
honneur au devouement de nos Soeurs.
24 octobre. - Depart pour Santa Rosa de Cabal. A F heurcs,
le T.H. Pere, accompagne de MM. Reyes et Godinho. so inmt
en route, guide par M. Carlos Alvarez, habile chauffeur. La route
s'engage dans une ample vallee d'une rare richesse : de vastes
plantations de canne A sucre, de riz, de bananes...
Nous nous arretons un petit moment a Buiga pour visiter
i'eglisc du Sehior de los Milagros, centre coniu de pelerinage.
Autre arret a Cartago, ville coloniale de 60000 habitants, A
940 metres d'altitude, ou travaillent des confrires et des Soeurs.
A i'Hupital, M. Arango salue le Superieur g6enral et lui parle
du travail des Lazaristes et des Filles de la Charit6 en cet
endroit. Apres le dejeuner, nous allons voir le terrain oii sera
construite la nouvelle maison des confreres. On remercie et
nous reprenons notre chemin vers Santa Rosa. A partir de la
ville Pereira, la route monte en faisant des zigzags dans la
montagne couverte de petits arbres ; on pense, a cause de leur
resscmblance, h la montee du Caraqa, au Br6sil.
A 5 heures, nous arrivions a Santa Rosa de Cabal, situ6e
S1770 metres d'altitude, assise sur des collines et oih se trouve
une des deux Ecoles Apostoliques de la Province de Colombie.
Le Superieur g6neral est accueilli par les confreres, les Sceurs
et leurs eleves, et par ceux de 1'Ecole Apostolique. L'6difice est
assez ancien, mais la propri6t6 est vaste et situee sur une hauteur,
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d'ou l'on a une fort belle vue sur la ville. A c6td de la maison,
on travaille a construire une eglise dedide h Notre-Dame de la
Mcdaille Miraculeuse.
25 octobre. - A 7 heures, le T.H. Pere, avant la Messe,
preside une certmonie de prise de soutane ; et I'on a soin de
rappeler a ces jeunes I'honncur qui leur est fait par le Superieur
gdenral et le devoir de se montrer a la hauteur de cette distinction.
A 10 heures, visite au college des Soeurs, ou les 000 dieves
ont tenu A rendre hommage au Sup6rieur gindral par des discours et des chants.
Avant le repas, reunion dans I'une des salles de I'Ecole Apostolique. M. le Visiteur annonce que le Superieur general va
rcmettre h Mgr Luis Concha, ArchevEque de Manizales, et a
son Auxiliaire, Mgr Augusto Trujillo Aranga, le diplome d'affiliation a la Congregation. A ces mots Mgr I'Archeveque repond en
remerciant le T.H. Pere et lui dit toute son admiration pour
saint Vincent et pour les travaux des Lazaristes. Au cours du
repas, nous avons le plaisir d'entendre un beau discours d'un
de nos confreres.
A 19 heures, sdance d'hommage au Superieur general par
les eleves. Pendant la reunion, le T.H. Pere attribue a cinq
delves le dipl6me de bonne r6ussite dans leurs etudes.
Retour a Bogotd. 1 fallait descendre des
26 octobre. hauteurs de Santa Rosa de Cabal. D6part a 7 heures du matin;
une caravane de cinq autos qui se suivaient sur la route, par
un jour splendide. Au loin s'6talait la ville, Pereira, eloignee de
15 kilometres de Santa Rosa et of nous devions prendre l'avion.
Apres les adieux a tous ces bons confreres et Sceurs, I'appareil
gagne les hauteurs et a 9 heures se trouvait t Bogotd.
L'apres-midi est consacrte a une visite a Zipaquira, a une
heure d'auto de Bogota. Nous traversons la banlieue de cette
ville oi se dressent de nouveaux quartiers, car la ville a assez
d'espace pour se d6velopper. Nous allons directement a la
Mine de sel, creuste dans une montagne de sel que I'on extrait
depuis longtemps et dont on fabrique la soude caustique. Nous
entrons dans la mine en auto durant cinq cents metres, a travers
une avenue &clairde a l'l6ectricite. Nous parvenons ainsi a la
Cathtdrale de sel ; grande nef dominee par une haute voute
et soutenue par quatre colonnes de 80 mbtres carres. On y a
amenagi un autel en pierre de sel et oii I'on peut celebrer la
Messe. Derriere lautel, une grande croix ; le tout sous Ie patronage de Notre-Dame des Mineurs, dont on volt la statue. Cest
un endroit fort intdressant et curieux.
De cette etrange cathedrale, nous passons au palais de
Mgr Buenaventura Jiuregui, ev6que de la ville, grand ami de
la Communautd et qui formule au Superieur gendral la demande
tant de fois entendue: a Donnez-nous plus de pr6tres; quatre
pour le moment ! -. Visite cnsuite du Petit seminaire : maison
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a deux etages, toute neuve mais pas encore terminte et qui se
presente fort bien.
Retour en vitesse, et m&me avec exces de vitesse... A Bogota,
ou nous attend 1'Ambassadeur de France.
27 octobre. - Ouverture de l'Annee du Tricentenaire. Un
Pontifical solennel marque ce ddbut a I1'glise de la Maison
Centrale.
Le dejeuner est honor6 de la presence de Mgr Buenaventura
Jauregui, d'un des eveques auxiliaires de Bogota, de Mgr Tulio
Botero Salazar, de Mgr Vallejo, Prefet Apostolique de Tierradentro, de l'Ambassadeur de France, des membres du clerge
seculier et des confreres d'un peu partout. A quatre heures,
Sdifferentes personnalitds, le T.H.P. remet le dipl6me d'affiliation.
Finalcment, A 21 heures, seance solennelle avec un programme charge de chants, poesie, etc., sans oublier un magnifique programme ex6cut a l'orgue electrique par un veritable
artiste. La sdance se termine a 23 heures et I'on va se couche.,
gardant aux oreilles quantitd de melodies et de paroles eloquentes.
28 octobre. - L'apres-midi, visite de la nouvelle Ecole Apostolique Saint-Vincent, a Vila Pail ; installee dans une vaste et
belle propriete. Au milieu du jardin d'entree, se dresse une statue
de saint Vincent instituteur, debout avec deux enfants devant
lui.
29 octobre. - A 9 heures, visite exceptionnelle : la Colonia
de Mendigos. Cette tres grande maison abrite plus de mille personnes de tout Age et de toute detresse, surtout des anormaux.
La journ6e 6tait splendide ; ily avait de la lumiere et bon air
partout, ce qui 6tait en harmonie avec ces Filles de saint Vincent
admirab!es, tranquilles et joyeuses au milieu de cette misere
humaine \raiment extraordinaire. Quel spectacle offrent ces visages
hebetds, quelques-uns n'ont meme pas apparence d'hommes :
corps deform6s, pauvres petits enfants avec des totes 6normes
et un corps minuscule, d'autres se trainent parce qu'ils ne
peuvent marcher. Ici les paralys6s, les tuberculeux, les cancereux, etc... Et ce n'est pas une maison triste... C'est vraiment
une maison qui doit plaire a saint Vincent !...
Retour i Bogotd, car le T.H. PNre est invit6 a diner chez
l'Ambassadeur de France. Le soir, au cours d'une veillee reussie,
a Maison Centrale fait ses adieux au Sup6rieur g6n6ral.
30 octobre. - Depart pour Barranquilla. A 8 h 15 nous
quittons la Maison Centrale : le TH. Pere est accompagne de
M. Reyes, Visiteur, du superieur de la maison et Ruzsik, sup6rieur
de Zipaquiri. A I'adrodrome nous attendaient d6ji Sceur Visitatrice et son Conseil. Nous faisons nos adieux reconnaissants
A M. le Visiteur, qui s'est montre si d6voue et si empresse a
nous combler de gentillesse ; et a tous ces bons confreres et
.Seurs ; et I'avion s'envole a 9 heures vers le nord de la Colombie.
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Au bout de dcux heures de voyage, nous atterrissons a
Barranquilla,ville de 300 000 habitants et le plus important port
colombien sur la cote atlantique. A 1'aerodrome, M. Segura,
superieur du seminaire de Santa Marta, nous accueille, ainsi
que dix Filles de la Charite de Barranquilla et de Cartagena.
Une auto nous amene a la maison des Filles de la Charitd dans
un quartier pauvre. Cette maison est soutenue par les Dames
de Charite, qui ont ici differents services : cabinet dentaire, pharmacie, consultations, classes de cofiture, etc. ; ces dames sont
bien devoudes a leurs oeuvres et ont meme de plus amples
projets pour l'avenir; elles ne se plaignent que d'une chose:
il n'v a pas de Lazaristes a Barranquilla et elles I'ont dit au
Superieur gdneral.
Apres le dejeuner, nous retournons a I'aerodrome oil l'avion
part avec quelque retard, car il a fallu prendre nombre de
passagers, qui allaient a Santa Marta pour assister, devant le
President de la R6publique, a une inauguration de 80 kilometres
de chemin de fer.
Notre voyage est tres court : vingt minutes a peine pour
traverser le golfe. Nous descendons a Santa Marta, ville d'aspect
colonial, entouree de collines que domine en rideau de fond, le
pic de Cristobal Colon, a 5800 metres !...
A I'aerodrome nous attendent les confreres du seminaire,
des membres du clerg6 seculier, les seminaristes et ies Sceurs;
celles-ci, comme les pretres, sont habillees en blanc, car il fait
tres chaud en ces r6gions.
Apres un peu de repos, on nous fait connaitre, en ville, la
Quinta de Bolivar : pare silencieux et agrdable, 1l se trouve la
maison ou, en 1830, mourut le h6ros de l'inddpendance du pays.
Ensuite nous sommes all6s a 1'extremit6 de la ville, tout proche
de la mer. De lI un point permet d'admirer la baie de Santa
Marta et son avenue c6tiere. On y a respire un peu 1'air frais,
chose d'autant plus agreable qu'il faisait assez chaud.
De ce coin, on peut aussi observer, placdes sur trois petites
montagnes, trois statues de la Vierge : Notre-Dame du Carmel,
Notre-Dame de la Medaille Miraculeuse et Notre-Dame de
Fatima.
Apres le diner, en hommage du seminaire, s6ance en l'honneur du Supdrieur general. La chorale des l66ves fut vraiment
admirable, et pour I'exdcution et pour la qualit6 des voix. Le
T.H. Pere remercie le s6minaire ; il le fait en anglais et un des
confreres traduit en espagnol les paroles de l'illustre Visiteur.
31 octobre. - Dernier jour en Colombie. A 2 h 30, d6part en
auto. La route traverse une region plate et inond6e, qu'on
appelle cidnaga. Apres une heure et demie de voyage, nous
arrivions au bout de la route et au bord de I'eau. Une barque a
moteur, toute blanche et commode, nous attendait : elle venait
de la part de la Pr6sidente des Dames de CharitW de Barranquilla. Nous faisons nos adieux et la barque se met en mouve-
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ment tiravers la cienuaga, bordCe d'arbres, de cotd et d'autre, et
parfois, dans cette verdure, une miserable hutte abritant de
pauvres gens. A 16 h 30, nous parvenons a Barranquilla, et y
sommes accueillis par la Presidente des Dames de Charitd. Elle
a cu la grande gentillesse de rester a l'adroport jusqu'au moment
du depart, a 18 h 10.
Encore un coup d'ceil sur Barranquilla, sur les eaux de
'imposant Magdalena et nous quittons la Colombie, emportant
un delicicux souvenir de notre sejour qu'on a cherche, et qu'on a
reussi, a rendre agreable, instructif et heureux. Merci.

VII. -

VENEZUELA

Venezuela, dernier pays que nous visitons. au nord du
continent sud-americain, nous offre ses pistes d'envol pour
traverser I'Ocdan et revenir en Europe.
31 octobre. - Nous quittons Barranquilla a 18 h 10 pour
.laracaibo, au Venezuela. Nous avions pris ddej nos billets
pour Caracas, quand on avertit qu'il serait mieux de nous
arreter a Mlaracaibo, sur la route de Caracas. Ce changement
nous vaudra bientot un petit incident. En effet, nous arrivons
a Maracaibo a 19 h 30. Mais quand il s'agit de descendre, l'officier
du bord nous dit que nous ne pouvons nous arr6ter ici, car
nos billets sont pour Caracas. Or, en face de 1'avion et tout
pros de la passerelle, M. Moral, Visiteur, ignorant la situation,
nous faisait signe de descendre, d'autant plus qu'on avait annonc6
un arret de dix minutes !... Finalement, apres de nombreux
pourparlers, au-dedans et au-dehors de l'avion, on nous permet
de faire escale a Maracaibo, mais les bagages suivront jusqu'a
Caracas... Ce qui nous prive des objets de toilette, etc... Minime
inconvenient que la bont6 de M. Moral saura vite reparer...
Apres avoir salu6 les confreres venus a notre rencontre, nous
allons a La Milagrosa. II faisait terriblement chaud, ce qui n'est
pas extraordinaire pour Maracaibo; mais on nous avait prepare
des chambres A air conditionnd...
1" novembre. - En cette fete de la Toussaint, nous c6ldbrons
la Messe dans la belle eglise paroissiale, dont sont charges les
confreres. En plus du service de la paroisse, il y a une dcole
primaire avec 300 Oleves.
L'autre maison de confreres, College San Vicente, se trouve
i I'autre extrdmitd de la ville. Belle maison a deux etages, situee
dans une vaste propri6te, soigneusement mise en valeur, pas
d'escaliers, mais des rampes, etc. A c6te du college, on construit
une chapelle de forme ronde, au milieu de parterres... Un repas
reunit presque tous les confreres de la ville, autour du Sup6rieur
general, dans une ambiance de grande joie.
A 13 h 30, nous allons vers I'a6rodrome avec plusieurs
confreres qui nous accompagnent. Un avion de I'Avensa doit
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Maracaibo aux larges avenues, centre anim6 de gratte-ciels et de
bureaux administratifs, etc. Ensuite nous survolons, pendant une
vingtaine de minutes, le lac de Maracaibo : curieux spectacle
bien connu par la g6ographie p6trolifere : cette suite de forages et
de tours metalliques, qui 6mergent des eaux. Le petrole a change
totalement la vie et 1'economie du Venezuela.
Apres un leger arret a Caballera, nous arrivons a Barquisimeto. Nous sommes accueillis par les repr6scntants de
Mgr Benitez Font6rvel, absent et du Gouverneur civil, et par
les confreres et les quelques seminaristes. On nous conduit
au s6minaire La Divina Pastora, dirig6 par nos confrbres. Bel
edifice h la facade grande et imposante. La chapelle, aux murs
couleur cendrd-clair et aux vitraux de couleur violet-clair, produit
bonne impression.
C'est a Barquisimeto que nos confrbres se sont d'abord installes au Venezuela; pr6sentement ils v dirigent le seminaire,
une paroisse et un college ; ce dernier se trouve loge dans une
installation provisoire, en attendant qu'on puisse construire l'6difice dcfinitif qu'il merite.
Nous recevons la visite des confreres venus de Guanare,
d'Acarigua et de Valencia.
2 novembre. - La matin6e est consacrde a faire connaissance
de la paroisse La Milagrosa et du collbge Sucre, tous deux dirig6s
par les Lazaristes. Avec le retour de Mgr l'6dvque du diocese, on
se fait une obligation d'aller le saluer.
A 15 h 15, nous quittons le s6minaire de Barquisimeto pour
l'a6rodrome et Mgr a tenu t ce que le T.H. Pere se serve de
son auto personnelle.
A 16 heures, I'avion s'envole nous montrant Barquisimeto,
les hautes montagnes qui I'encadrent et ses maisons aux couleurs
6clatantes de lumiere. Apres une heure de vol, I'avion nous
depose a Maiquetia, au bord de la mer. Le Superieur g6neral
est salu6 par les confreres et quelques Filles de la Charit6. Une
magnifique auto noire amene le T.H. Pere et ses compagnons a
Caracas, en franchissant vivement les 16 kilometres qui nous
s6parent de cette ville, situ6e a 900 metres d'altitude. L'autoroute
est de construction ultra-moderne a deux voies, avec trois viadtncs
et deux tunnels de 1 600 et 3 200 metres respectivement.
3 novembre. - II me semble qu'on est ici un peu a I'6troit;
car en plus de la Maison Centrale de la Province, est install un
college qu'enserrent des batiments de toute part. Dans I'apresmidi, tour de ville. Caracas s'est transform-e rapidement:
quartiers flambant neufs, gratte-ciels partout, sans oublier les
deux tours geantes du Centro Bolivar, qu'on aperqoit de toute
part. Mais, meme en ville, on voit encore les ranchitos, ces
bidonvilles de Caracas, maisons d'apparence miserable, mais qui
sont surmontees d'antennes de radio et tCl1vision !...
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On prolite de quelques instants pour visiter Sailt-lVincent, de
fondation recente. Une petite chapelle fait fonction d'$glise
paroissiale et les confrires habitent une maison de louage. A
proximitt de la petite chapelle commence un bidonville avec
ses huttes... mais ces paroissiens, me dit le aon M. Ramircz, cure,
n'ont pas faim ni ne demandent I'aunone !...
4 novembre. - Voyage a Maracay et i Valencia. C'est notre
confrere, M. Maguregui qui nous conduit en auto vers ces deux
villes, oh les Lazaristes dirigent plusieurs oeuvres.
Nous nous arretons d'abord ia Maracay, a notre paroisse
Santa Rosa. Les confreres habitent encore une maison de louage
et ilsn'ont qu'une petite eglise paroissiale ; mais le cure, M. Diaz,
nous rcioit de tout cceur. On se disposait a poursuivre le voyage,
quand sont arrives pour nous accompagrIr : M. Sanguesa, cure
et supericur ; M. Garcias Lucas, superieur et M. Pedro Erdocain,
econome ; tous trois reprtsentaient les deux maisons de
Ialencia. En y arrivant. nous nous dirigeons vers Ic Semiinario
Conciliar. La maison est simple, un 6tage avec une petite cour
interieure, rendue plus agreable par les arbres et par de nombreux oiseaux, parmi lesquels l'oiseau national, le Rapial.
Dommage qu'il n'y ait ici que vingt sdminaristes.
Nous visitons aussi la paroisse oii travaillent nos confreres.
Ils y ont une salle paroissiale, un cinema, propriete de la Congr6gation. De nuit, nous revenons a Caracas, rempli de publicite
lumineuse, de voitures de luxe, de fontaines lumineuses, etc...
5 novembre. - Voyage a Ciudad Bolivar. D'abord un petit
vovage jusqu'a Maiquetia, I'aeroport de Caracas. L'avion de
l'Avensa d6colle a 14 h 30. Apres un voI de quarante-cinq minutes,
premier arrAt i Barcelona. A 16 h 30, nouvcl arret a Matuirin,
zone petroliere. Finalement, a 17 heures, nous survolons le grand
fleuve Orenoque, qui atteint parfois cinq kilometres de large et
au bord duquel se trouve Ciudad Bolivar, petite ville de 40000
habitants, mais port actif, car les cargos remontent jusqu'ici. A
l'aerodrome, nous attendent Mgr Juan Jos6 Bernal, eveque de
Ciudad Bolivar, nos confreres et leurs l6eves. Dans cette ville,
les Lazaristes ont deux maisons : le college, avec 300 eleves,
batiment i deux 6tages, bien plac6 au centre d'une vaste
propriete, avec piscine, terrain de sports, etc... L'autre maison
est le seminaire diocesain Cristo Rey ; construction simple a un
etage avec une bonne chapelle ; malheureusement il n'y avait
que vingt-cinq seminaristes ; il semble que le recrutement n'est
pas facile. Nous avons fait la part 6gale aux deux residences,
car nous avons couch6 au s6minaire et avons pris nos repas au
college.
6 novembre. - Dans la matinee, visite a Mgr l'dveque dans
son palais, qui est plut6t une maison tres simple. II a tenu a
venir dejeuner avec le T.H. Pere, au college.
A 14 h 30, apres les indispensables photographies et apres
avoir remerci6 ces chers confreres, nous nous mettons en route,
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accomrpagnes de M. le Visiteur et de M. Gutierrez, qui sera noire
chaufTeur dans ce voyage de plusicurs heures. Le chauffeur est
bon et I'auto file a plus de cent kilometres... les anges gardiens
veillent sur nous, sans excepter celui du chaufteur naturellemcnt... qui devait &tre le plus attentif.
Oa s'arrete un moment a Puerto de La Cruz, port petrolier
et mouvemente. Quelques hommes s'approchent de la voiture
pour %demander des pretres ), car, disent-ils, nous n'en n'avons
qu'un et celui-lh est italien ,.
Finalement, a 17 h 10, nous parvenons a Cumand, au bord
de la mer ; port connu, dit-on, par ses beaux poissons; aussi,
dans I'ecusson de la ville, figurent deux poissons roses, gisants
sur une plage... Apreis quelques titonnements dans les rues, nous
trouvons notre college San Jose, qui se trouve dans un point
recule de la ville, place sur une hauteur qui la domine, en
menageant une magnifique vue jusqu'au golfe.
7 novembre. - L'6difice du college epouse 1'irregularite du
terrain, qui se developpe sur des plans differents. Le college
compte 70 eleves internes et quelque 300 exteres, mais ils sont
bien a I'etroit et c'est pourquoi on pense a surelever de quelques
ltages. Nous n'avons eu, a proprement parler, que le soir pour
nous entretenir avec les confreres, qui ont et& fort gentils a
notre dgard, mais il fallait partir assez t6t. En effet, a 7 h 30
I'avion quittait Cumana pour Caracas; et i 8 h 30 nous descendions a Maiquetia. Une fois a Caracas, le T.H. Pere etait
invite a d(jeuner par Mgr le Nonce Apostolique.
8 iovemibre. - Ce jour passe a Maiquetia. Les confreres Y
dirigent un college ; mais ils sont vraiment sans grand espace.
Nous summcs alles voir le terrain dejA achetl et destine a la
construction du futur college : 8000 metres carrSs. Retour a
Caracas.
9 noveimbre. - Le T.H. Pere a fait une visite a Mgr I'Eveque
Auxiliaire. L'Archeveque, Mgr Arias Blanco, venait de deceder, il
n'y avail pas beaucoup de temps, dans un accident d'auto, qui
avait aussi cause la mort de I'Eveque de Barcelona.
10 novembre. - Dernier jour au Venezuela. A 11 h 30,
nous quittons Caracas, accompagnes de quelques confreres, pour
descendre i Maiquetia, ou nous allons prendre I'avion pour
!Europe. Apres avoir satisfait aux exigences de police,
douane, etc., nous prenons cong6 de M. le Visiteur en le remerciant de la sollicitude et de I'amabilit6 dont nous avons 6t6
Iobjet de sa part, pendant notre s6jour en sa Province. Nous
sommes aussi reconnaissants aux confrires de leur gentillesse
cnvers nous. A 12 h 30, I'avion d'Air France s'dlevait au-dessus
de Maiquetia et se dirigeait vers la mer pour la grande travers5e
de l'Atlantique.
Vers 15 heures, voici Pointe-a-Pitre,dans I'ile de Guadeloupe.

-

123 -

Pendant I'arr&t, nous avons eu le temps de parcourir i'aerodrome et de regarder, un peu plus loin, la ville.
Vers 16 heures, nous quittons Pointe-i-Pitre. On survole la
mer et on pique dans la direction de la petite ile portugaise
Santa Maria, oiu nous arrivons peu apres 20 heures. Spectacle
interessant de voir dans l'immense obscurit6 de I'Ocdan, ce coin
lumineux, oi les lumieres clignotaient comme si c'etaient des
etoiles !... L'escale fut plus longue que l'on ne pensait. A cette
heure peu de gens a l'adroport.
A 10 heures, depart vers Lisbonne. A bord, il y a quelques
veilleuses, qui eclairent discretement I'int6rieur de l'avion pendant que les passagers, dans ce silence et cette demi-obscurit6
repassent, je le suppose, les impressions et souvenirs de ce qu'ils
ont quitte. Et nous avons tellement vu, pendant ce voyage !...
que de souvenirs dans I'esprit... un film vari6 et bien colore...
11 novembre. - Nous parvenons a Lisbonne, le matin, par
une journ6e 6clatante de lumiere et de soleil. On n'a pas averti
les confrires portugais de notre passage, parce qu'on croyait
I'arret de courte durde ; en realite, il s'est prolonge assez pour
que nous eussions le temps de voir l'adrodrome et les curiosit6s
qui y 6taient exposCes...
Nous rentrons dans l'avion pour la derniere etape de ce
long voyage. A 15 heures, I'avion se posait doucement a Orly,
Fun des a6rodromes de Paris. Et voils terminde la premiere
visite en Amerique du Sud d'un Superieur general de la
Congrngation de la Mission.
A l'a6rodrome, nous avons Ic plaisir de revoir M. Knapik ct
M. Dulau, qui sont venus nous accueillir.
Pendant ces quatre mois, le Superieur g6n6ral avait visit6
sept Provinces : Bresil, Argentine, Chili, Perou, Equateur,
Colombie et Venezuela.
En Amerique du Sud, nos confreres travaillent dans neuf
Grands seminaires, vingt-six Petits seminaires, six maisons de
Mission, quarante paroisses, dix-sept coll&ges. La Congregation
compte, dans ces pays : cinq scolasticats, cinq s6minaires internes
ct huit ecoles apostoliques. II faut ajouter que les Lazaristes sont
charges aussi de la Prelature de CametA (Bresil) et de la Pr6fecture Apostolique de Tierradentro (Colombie), ainsi que de plusieurs aum6neries. Dans ces Provinces, les confreres sont au
nombre de 663, dont huit 6v&ques.
Ces oeuvres constituent ddej un vaste champ d'activitd vincentienne ; en attendant que de nombreuses et bonnes vocations
nous permettent d'elargir encore davantage ce champ, a la
mesure de 1'6tendue de ces r6gions et conformement a leurs
besoins d'dvangdlisation.
Avant de mettre fin a cette relation de voyage, c'est de tout
coeur que nous remercions Notre-Seigneur qui, moyennant I'intercession de la Sainte-Vierge et de saint Vincent, nous a pro-

-

124 -

t3g6, tout le long de ces milliers de kilometres parcourus en
avion, en auto, et meine dans une petite barque sur le lointain
lcuve Madalena, au nord de la Colombie.
Ce nous est un agreable devoir de remercier MM. les Visi.
teurs et tous les confreres, ainsi que les Respectables Sceurs
Visitatrices et toutes leurs compagnes de I'accueil vraiment filial
fait au T.H. Phre, lequel a voulu, par sa visite, t6moigner aux
Provinces de l'Am6rique du Sud son estime, son interet et encourager, personnellement, ses fils et ses filles a continuer le
magnitique travail qu'ils realisent dans ces vastes et belles
contrees, si riches d'avenir pour I'Eglise et pour la Congregation.
De tout ce qu'ils ont vu, personnes, ceuvres, pays, etc., le
T.H. Pere et son humble compagnon, gardent un reconnaissant
ct doux souvenir.
Francesco GODINHO.
Paris, juillet 1961.

S(EUR ROSALIE RENDU

Aux lendemains de la mort de Scaur Rosalie (7 fevrier 1856),
les journaux d'alors, evidemmnent moins ddveloppis que de nos
jours, consacrerent articles oil quelques lignes i cette cedlbritg
charitable et sociale d'une Fille de saint Vincent de Paul.
Parmi ces pieces, ii convient de reproduire ici l'article que,
des le 11 fivrier, lui consacrnrent, dans l'Univers, la plume et le
cceutr de Leon Aubineau. Le portrait demeure de rdelle valeur, rout
en reflitant les goits et la presentation de l'dpoque. Pas le
moindre titre, pas un vdritable paragraphe, pas une aeration
notable dans ces lignes qui, compactes, remplissent massivemcini
ia premiere page entiere du journal.
Notre goit, notre besoin d'y voir clair, et le chemninementl de
la pensee autorisent, imposent mime quelques manchettes. Elles
sont des Annales ! (cf. t. 119-120, pp. 64-65; t. 121, pp. 21-24;
t. 122, pp. 322-326, etc.).
Le lecteur attentif, dans ce portrait, outre une silhouette
moderne de la charitd, relevera des mots %de valeur n. En dehors
de ceux qui ont traversd I'histoire et demeurent toujours magnifi'... : -ni
iie tue pas ici... on pent en trouver et retenir d'autres :
La peste est le coup de feu des Filles de la Charite. Et surtout
cette comprehension des miseres des pauvres : Ce sont mes
enfants... Si je n'6tais pas soutenue de la grace de Dieu, peut-tre
serais-je pire qu'eux !
Noble comprdhension de la charitd et de l'humilitd. C'est du
pur esprit vincentien !
Fernand COMBALUZIER.
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ESTIME UNIVERSELLE DE S(EUR ROSALIE.

Nous avons annonce la mort de Soeur Rosalie et nous avons
dejA pairl de ses obseques qui ont eu lieu hier samedi. Dcpuis
deux jours, la petite maison de la rue de l'Epde-de-Bois etait
assiegee pour ainsi dire : on avait etd oblig6 de mettre aux
abords une escouade de sergents de ville, chargds de maintenir
l'ordre. La foule qui se pressait autour de la digne Fille de saint
Vincent de Paul appartenait a toutes les conditions. Qui, dans
Paris, ne connaissait pas la Sceur Rosalie, n'avait pas eu de
relations avec elle et partant ne lui avait pas des obligations !
Durant sa vie elle n'avait voulu recevoir aucun hommage. Un
jour, de pauvres vieillards a qui elle avait ouvert un asile et a
qui elle faisait en outre de larges aumones, se presenterent pour
lui adresser un compliment : ils I'appelerent leur bienfaitrice ;
la Sceur les reprend aussit6t, leur assure qu'elle n'est nullement
leur bienfaitrice, qu'elle est uniquement leur servante et qu'elle
ne veut pas d'autre titre. Cette servante des pauvres, pour lui
donner le nom qu'elle chdrissait, cette grande servante des
pauvres, pour parler avec la voix publique, avait etC exposee apres
sa mort dans la chapelle des Sceurs. Il serait impossible d'indiquer le nombre des personnes qui visiterent cette depouille que
venait de laisser une Ame d&s ici-bas si 6troitement unie a son
Dieu. Chacun ddsirait faire toucher un chapelet ou une medaille.
Tout le quartier Saint-Marceau etait en emoi, et des voitures
amenaient a chaque instant de nouveaux visiteurs des quartiers
lointains.
OBS1OUES DE S(EUR ROSALIE (SAMEDI

9 FEVRIER 1856).

Le jour des obsiques, I'animation surtout etait grande : la
rue Moufletard regorgeait de peuple, de ce peuple have, deguenille,
rong6 dans sa fleur par les miseres de toutes sortes, que le Paris
des autres quartiers connait peu et qu'il ne considere presque
jamais qu'avec une sorte de pitid mlece de terreur. Tous voulaient
rendre un dernier hommage i leur protectrice, a leur Soeur.
a leur mere, a leur d6voude et admirable servante. Je crois bien
que ce jour-la a Wt6 ch6m6 comme un beau dimanche. Toutes les
fenetres etaient occupies : a peine pouvait-on circuler dans les
rues : toute la population se portait vers la maison de 1'Epee-deBois pour jeter une derniere goutte d'eau benite sur le cercueil
oil 6tait enfermne celle qu'on regrettait et qu'on pleurait ; la
foule ensuite revenait par le march6 et le passage des Patriarches
et se portait aux abords de I'eglise Saint-Medard. Elle eut ete
remplic de bonne heure, et les Sceurs de Saint-Vincent de Paul
qui avaient voulu accompagner leur digne compagne, n'auraient
pu y trouver place, si on n'avait pris la pricaution de fermer
les portes.
La croix a travers6 cette multitude emue, car la Sceur
Rosalie a eu ce bonheur, qui est le droit commun dans les villes
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de province, mais qui, a Paris, cst ordinairement retuse aux
chreticns, que la croix du Calvaire cst venue ici-bas au derant
de ses depouilles mortelles pour les introduire dans le sanctuaire
de 1'Cglise, pendant sans doute que les merites de cette croix
ouvraient a son ame les portes du saint paradis. La messe a ete

celebre par M. le Curd de Saint-Mtdard. Un clerge nombreux,
ou l'on remarquait des cures de plusieurs paroisses, les rcligieux
des divers Instituts 6tablis N Paris, les maires de divers arrondissements, le maire et les adjoints du douzieme, le Pr6fet de
police et d'autres autorites remplissaient le choeur ; la moitid
de la nef etait occupee par des Soeurs de Saint-Vincent de Paul
et celles des autres Corgr6gations ; le reste de l'Cglise etait
rempli par une assistance nombreuse : hommes et femmecs oiu
se trouvaient beaucoup des proteges et aussi beaucoup des auxiliaires de la Soeur, et oi I'on remarquait Mme la Mar6chale de
Saint-Araud. Elle en employait un grand nombre dans ses
bonnes oeuvres. Un piquet de militaires entourait le catafalque
decor6 de ses insignes de la Legion d'Honneur que I'heroique
fille avait recus, il y a quelques mois, de la main de 1'Empereur.
Apres la messe, le corps a et6 requ par le corbillard des pauvres.
Un cortege immense l'a suivi jusqu'au cimetiere du Montparnasse.
Le long du trajet toute la population s'est associee aux sentiments de ceux qui escortaient la bonne Seur : partout les
fenetres etaient garnies de personnages recueillis et attendris;
partout une double hale de spectateurs manifestait son emotion
et son respect ; tous ces honneurs rendus spontanement a cet
humble corbillard, ce concours empresse d'une grande ville est
sans doute une faible image des honneurs et du concours que
la troupe des anges et la multitude des elus font dans le ciel a
l'ame heureuse qu'ils introduisent dans la gloire.
LE SERVICE DE DIEU, VU D.AS LES PAUVRES.

Sur les soixante-neuf ans passes par la Soeur Rosalie sur la
terre, cinquante-quatre ont et6 consacres exclusivement a Dieu
et aux pauvres. Elle avait environ quinze ans, elle etait d'une
beaut6 resplendissante lorsqu'elle entra au noviciat des Filles
de la Charit6. La Congregation, dispers6e par la Revolution, commengait a peine a se r6unir et a se feformer autour d'une des
dernieres Sup6rieures g6ndrales. La Communaute renaissante
habitait alors une maison de la rue du Vieux-Colombier. Elle
n'avait pas tout d'abord repris le costume que saint Vincent de
Paul avait donn6e
ses filles, ce costume historique si populaire
aujourd'hui et qui dans son humilit6 nous parait si beau. La
Congr6gation de Saint-Lazare a laquelle saint Vincent de Paul
avail soumis pour toujours la Congregation des Filles de Charitd, en recommandant a ces dernieres de se separer et de
crier : < Au loup ! , si jamais quelqu'un voulait les soustraire a
cette direction, la Congr6gation de Saint-Lazare n'6tait pas encore
reconstitude, et en l'absence du Sup6rieur g6neral la nouvelle
communaut6 des Filles de la Charit6 6tait dirigee par un Vicaire
general d6sign6 par le Saint-Siege. Nous ignorons comment Sceur
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Rosalie etait venue a Paris, et si elle y avait dt6 amcnee par
d'autres circonstances que le ddsir d'cntrer sous la livree de
saint Vincent de Paul. Elle 6tait nee au pays de Gex, ce petit
pays celbre par les efforts de saint Francois de Sales pour
relever I'Eglise catholique que la politiq-e de Henri IV y
maintenait dans un dtat deplorable d'abaissement et d'humiliation.
Elle appartenait a une famille recommandable et 6tait parente a
un degre assez proche du pieux et zdiC Prdlat qui gouverne
aujourd'hui le diocese d'Annecy.
LE CADRE DU

DtVOUEMENT : FAUBOURG SAINT-MARCEAU.

Son noviciat termind, elle fut placec dans la petite maison
iu faubourg Saint-Marceau. Elle ne devait plus en sortir : elle
eut pu, en y entrant, dire avec le prophete : Haec est pars hereditatis meae. La Providence avait ses desseins. Dans nos temps de
pritendue lumiere, ou une ignorance epaisse s'est r6pandue parmi
les peuples, oiu les passions irr6ligieuses se propagent avec une
perversit6 abominable et parviennent souvent avec un succes
effrayant a eloigner de l'Eglise les coeurs des malheureux, le bon
Dieu, dans sa mis6ricorde, avait voulu preparer a la partie du
peuple de Paris la plus abandonnee aux mauvaises suggestions,
la plus denude de toutes les commodit6s de ce monde, un cceur
maternel pour compatir a toutes les miseres, aide d'un veritable
genie pour inventer et employer les ressources capables de les
soulager. II se forma entre I'ame de Soeur Rosalie et le faubourg
Saint-Marceau je ne sais quel lien mysterieux, quelle sympathie
secrete et profonde qui faisait que la bonne Sceur etait 1a a
sa place et que l'esprit ne pouvait pas comprendre qu'elle pOt
6tre aussi bien autre part. Elle aimait tous les pauvres, mais les
pauvres de son quartier d'une facon particuliere. Si on lui
parlait de la grossieret6 de ce peuple, de l'ivrognerie et des
autres vices qui sautent aux yeux, la bonne Soeur se contentait
de repondre : v Ce sont mes enfants ; si je n'6tais pas soutenue
de la grace de Dieu, peut-6tre serais-je pire qu'eux ! Une mere
peut voir les d6fauts de ses enfants, elle les excuse, tout en
cherchant a les corriger ; mais elle n'aime pas qu'on s'ingere
a les lui montrer . Quand, dans les moments d'explosion popuiaire, on lui parlait des doctrines criminelles repandues parmi
son peuple, des aspirations redoutables qui s'y enflammaient, elle
Ils sont si malhleureux n, disait-elle, et sans
excusait encore :
le dire et sans offenser, elle faisait sentir que dans ce temps
d'6galit6 oi nous vivons, on n'avait peut-6tre pas pour les pauvres
toute la charit6 et toute la sollicitude que Dieu recommande.
LES

PAUVRES

ET LES RICHES.

Sa charitd embrassait toutes les miseres : elle eut voulu les
soulager toutes, et elle r6ussissait presque toujours a ce qu'elle
voulait. Si les pauvres avaient besoin d'elle, les riches avaient
aussi leur n6cessit6. Si ce n'est pas le pain mat6riel, c'est le
pain spirituel qui leur manque souvent. Combien d'ames la Soeur
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Rosalie a ouvertes a la grace en obtenant d'abord l'ouverture des
bourses ! Elle cxer,;ait une puissance extraordinaire sur tout ce
qui l'approchait, cette puissance d'un esprit superieur et d'un
coeur animd du seul amour de Dieu. Quand elle demandait
quelque chose, il Ctait difficile de lui refuser, et souvent on n'attendait pas qu'elle demandat. On s'offrait h elle: Quand vous
avez besoin de quelque chose, songez a moi, lui disait-on. La
Soeur se comportait en tout avec une prudence admirable. Elle
ne fatiguait pas ; elle savait demander A propos ; elle demandait
souvent ndanmoins, et quand une fois, on dtait entrn sous sa
puissance, elle menait loin de son monde. On comprend qu'elle
avait des besoins immenses et sans cesse renaissants. Elle
aimait surtout a faire soulager les miseres temporelles par les
miseres spirituelles : elle trouvait qu'il y avait la un double
profit pour les bons anges. Quand elle rencontrait des hommes
qui se disaient incredules, pour peu qu'ils fussent disposes a
donner, elle ne s'inquietait pas d'autre chose; elle les mettait
en presence de n6cessit6s si grandes, si redoutab!es et si cruelles
que la bourse de ces pretendus incrddules s'elargissait tous les
jours davantoge jusqu'A ce qu'enfin, a un jour marque, its se
trouvaient tout a coup inond6s de foi, de connaissance et d'amour
de Dieu ! Tant il est vrai que I'aumone est toute puissante,
qu'elle couvre l'abondance des pechds et qu'elle obtient les graces
les plus pricieuses !
CONCOURS DES C(EURS DANS

LA CHARITE.

La Soeur Rosalie ne se contentait pas du concours des bourses,
elle demandait aussi le concours des cceurs ; elle avait des auxiliaires de toutes sortes pour ses bonnes oeuvres. Les dames, les
hommes murs, les jeunes gens recevaient avec bonheur sa direction : elle stimulait, elle employait leur zele. Elle avait pour cela
un talent merveilleux. II y avait en elle un esprit de gouvernement
admirable. Beaucoup de pratres ont di leur sainte vocation aux
exercices ou la bonne Sceur essayait leur charitd. Des religieux
ont did inities par elle a la pratique des bonnes euvres. La
misericorde indpuisable, toujours en haleine pour ainsi dire, qui
etait comme le fond de son ame, I'autorite qu'elle prenait. au
nom des pauvres, sur tous ceux qui l'approchaient, multipliaient
entre ses mains, on le congoit, les occasions et les ressources des
bonnes oeuvres. Elle ne reculait devant aucune, son coeur etait
toujours pr6t : on avait recours i elle dans les circonstances
les plus 6tranges, les plus pdnibles, les plus honteuses. Sa charit6
suffisait a tout, embrasait tout. Son zble, on le comprend par ce
que nous avons 'iji dit, n'6tait pas borne au faubourg SaintMarceau. Tous les besoins s'adressaient a elle, et elle parvenait
presque toujours a les soulager.
L'ING9NIOSIT9 DANS LA CHARIE.

Esprit pratique et vraiment supdrieur, elle saisissait du
premier coup d'ceil le c6te par lequel il fallait entamer et conduire
une affaire. Elle r6ussissait dans des entreprises qui eussent
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doivcnt leur honneur ! Que de families lui doivent leur paix ! Que
de liaisons honteuses elle a rompues ! Combien de fois les
meres sont venues lui contier les ddsordres de leur tils. et combien
de fois la Soeur a-t-elle arrachd l'enfant prodigue a ses folles
passions ! Rien ne 1'effrayait : elle 6tait en tout de bon conseil.
On la consultait de toutes parts et cile avait toujours 1'esprit
ouvert et pret a saisir et a indiquer ie moyen de vaincre les
obstacles qui s'opposaient au bien. Le nombre de lettres auxquelles elle avait a repondre, de visites qu'elle avait a recevoir
par jour ne se calcule pas ; sa santd dtait perdue et son humeur
et son abord restaient toujours aimables. Dieu etait dans ce
cceur, et elle le ramenait avec une grace ineffable dans tous les
discours et a propos de toutes les affaires. Elle le voyait dans
toutes ses actions ; aussi ne se sentait-elle jamais decourag6e par
la mauvaise conduite des gens qu'elle avait tires de la peine,
places ou quelquefois aides de grosses sommes ; elle s'est trouvde
parfois, cependant, dans de grands embarras quand on lui
manquait de parole. Elle n'6tait pas moins disposee a venir
encore en aide a ces malheureux ; elle excusait ies defauts des
hommes et leurs vices : et tout en sachant les reprendre, elle
n'avait pas la pretention de les avoir rendus parfaits pour les
avoir soulages une fois.
L'INERGIE DANS LA CHARITf.

Dans les grandes crises, elle ddployait une energie et une
puissance inconcevables. On I'a vue pendant les deux choleras
de 1832 et de 1849 ou le quartier Saint-Marceau fut si cruellement
frappe. 11 est inutile de parler de son devouement : elle eut dit
volontiers comme ime autre religieuse A un ancien soldat, effrayd
de l'intrepidit6 qu'elle ddployait aupres des choliriques : a Vous
ne reculeriez pas devant le feu ! La peste est le coup de feu des
Sceurs de Charite ! D. Chez la Sceur Rosalie, outre le d6vouement,
on admirait le calme et la sagacit6 d'un esprit tranquille et
maitre de lui, une industrie merveilleuse a employer toutes les
ressources et une simplicitd incomparable a organiser les moyens
de secours dans les moments de d6tresse extreme. On connait
sa conduite pendant les journ&es de juin 1848 : ce garde mobile
que les insurgds poursuivent et atteignent jusque dans la maison
de la rue de I'Epee-de-Bois et qu'ils veulent fusiller : a On ne
tue pas ici n, leur dit la Sceur, en se mettant entre eux. KNon,
ma mere, non n, r6pondent ces hommes 6gares, . mais nous
allons I'emmener et nous le fusillerons dans la rue ,. <cAlors,
vous me fusillerez avec lui », reprend la Soeur, couvrant toujours
le malheureux de son corps et I'arrachant enfin de leurs mains.
Elle 6tait toujours pour les vaincus. La victoire n'6tait pas
encore assur6e que dejA la Sceur Rosalie obtenait la permission
de visiter tous les lieux oi les prisonniers avaient itd enfermis.
On aime a se figurer cette digne fille de saint Vincent de Paul
apparaissant au milieu des coleres et des rages exaltdes par la
defaite !
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DANS LA CHIRITE.

Nous ne pouvons songer A donner un simple aperqu des
ceuxres de la Soeur Rosalie: ii suffit de dire que douce dune
activite prodigieuse, elle passait toutes ses journees uniquement
occupee du prochain et sans un seul moment de repos, hormis
le temps consacr6e
ses prieres ; encore n'etait-ce pas celui oi
elle travaillait le moins efficacement A son ceuvre quotidienne!
Nous ne parlons que de ses vertus de religieuse, de son
humilite, de son attachement a sa Congregation. A la voir telle
qu'elle s'est manifestee au milieu des hommes, on devine quel
etait le fonds de son coeur et dans quelle abn6gation et quelle
humilit6 cette active charitd prenait ses racines.
LES

CONFERENCES DE

SAINT-VINCENT

DE

PAUL

(BAILLY ? OZAN.M ?).

Elle n'aimait pas seulement les oeuvres qu'elle avait entreprises : elle aimait toutes celles qui pouvaient faire du bien
et elle les aidait toutes. II n'y a pas une seule des oeuvres etablies
a Paris a laquelle elle n'ait participd par ses conseils ou ses
exemples. Elle a 6t6 un des principaux instruments dont la
Providence s'est servie pour asseoir et developper les Conferences
de Saint-Vincent de Paul. Cette ceuvre, nde de circonstances
fortuites, ne saurait reconnaitre un fondateur! Mais s'il fallait
en proclamer un, ce ne serait peut-etre pas celui dont on a
parl6 dans ces derniers temps; ce serait un chretien moins
eloquent et plus obscur, que le Saint-PNre a distingu6 entre ceux
qui ont les premiers participd A cette bonne oeuvre et A qui il
a adress6 un Bref de felicitations. Quoi qu'il en soit de ce
d6tail, aussit6t que la premibre reunion, qui devint plus tard
la Societd de Saint-Vincent de Paul, se fut d6cidee a visiter
les pauvres, on s'adressa a la Soeur Rosalie ; elle indiqua les
premieres families a visiter et conseilla de leur porter les
secours cn bons de pain. C'est a son conseil que les Conferences
doivent ainsi cet usage qui leur a et6 si pr6cieux ! La bonne
Seur fit plus: elle preta pendant longtemps ses bons a la
Conference qui dtait encore bien petite et qui, pour 6conomiser
ses faibles ressources, hesitait devant la moindre ddpensc. La
Soeur Rosalie aimait tendrement les Conferences : on s'attache
aux enfants qu'on a vu naitre ! , Oh ! disait-elle dans ces
commencements, que ces jeunes gens sont bons ! Qu'ils sont
done bons ! , ; et elle ajoutait qu'elle 6tait toute rejouie quand
elle les voyait. La joie de son coeur ne la trompait pas ; elle ne
connaissait pas l'importance de ce qui commengait, mais elle
y goutait I'oeuvre de Dieu; c'est ce qui mettait dans son rme
cet epanouissement oui elle se complaisait !
L'AIDE AUX PETITES S(EURS DES PAUVRES

Quand les Petites Sceurs des Pauvres vinrent s'dtablir a
Paris, la Sceur Rosalie ne fut pas des dernidres A. leur venir en
aide. Un jour, elle apprit que les Petites Sceurs avaient cede
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ieurs lits aux pauvrcs, et qu'elles avaient passe une nuit sur
;e plancher. La Scour Rosalie fut outree. o Ah ! les pauvres Swcurs,
diait-ellc, est-il possible, pendant que nous ne ranquuns de
rien ?). Et aussitot elle envoya aux Petites Sceurs toutes les
literics dont pouvait disposer la maison de la rue de l'Epee-deBois. L'histoire ne dit pas si, le soir venu, la Sceur Rosalie se
trouva dans une position meilleure que celle oh avaient iet les
Petites Sceurs des Pauvres, la nuit precedente.
LA CRECHE ET LES TOUT-PETITS.

La Sceur Rosalie avait cr6e une creche. Si les creches peuvent
etrc utiles quelque part, il faut avouer que c'est dans Ic faubourg
Saint-Marceau. Dans I'amour qu'elle professait pour tout ce qui
est faible et dtnud, on comprend que l'enfance avait une large
part. La Soeur visitait la creche aussi souvent qu'elle pouvait.
Cetait, disait-elle, sa recreation, et rien n'etait charmant comme
son entree au milieu de tous ces petits enfants qui la connaissaient
bien, l'aimaient et se precipitaient vers elle avec transport. On
sait l'intluence que les ames vraiment unies a Dieu, exercent sur
;es enfants. Un jour, on avait amen6 a la creche un enfant
abandonne. C'6tait un tout petit enfant, commengant a peine a
parler. La Sceur etait bien embarrassee et se decide t le mettre
aux Enfants-Trouv6s. On allait le porter. La Sceur veut l'embrasser une derniere fois ; elle le prend dans ses bras, I'enfant
la regarde : Maman, dit-il. AAh ! dit la Sceur, il m'appelle sa
mere; je ne puis plus I'abandonner ,.Elle le garde en effet : il
vient le jour i la creche et on lui a trouv6 un asile pour la nuit.
CHARITE Er CHEVAL.

Cette compassion si facilemcnt emue eveillait comme un
echo dans les autres ames. Nous avons parle du plaisir qu'on
avait a offrir des services t Sceur Rosalie. Un jour, un pauvre
homme pour qui elle avait deja beaucoup fait arrive chez elle.
SJe suis perdu, lui dit-il, mon cheval est mort. Comment ferai-je
pour gagner le pain de ma femme et de mes enfants ? ,.Cet
honmmc c.crn;ait je ne sais quel metier, oi son cheval etait son
instrument de travail. La Sceur le console de son mieux, mais
lepauvrc homme avait l'orcille dure. <zComment ferai-je pour
avoir un autre cheval, ct sans cheval comment donner du pain a
mes enfants ? . II ne sortait pas de lh. La Sceur lui rappelle
tant dc circonstances oil la Providence est venue a son aide.
a Avez contiance, lui dit-elle, priez la Sainte-Vierge, ie penserai
a vous ; revenez dans deux jours ,. Le pauvre homme s'en va,
il sait bien que la Sceur est puissante, mais un cheval, c'est une
grosse affaire ! Aussi la Sceur Rosalie ne I'oublie pas. Elle va
trouver un de ses amis des quartiers lointains. t Vous m'avez dit
d'avoir recours i vous dans une grande occasion, me voici !
-

De quoi s'agit-il ? -

II me faut un cheval ! -

Prenez en un

dans mon ecurie ! - Ce n'est pas la mon atfaire : ii me faut un
cheval de peine, un cheval de travail ! - Eh bien, achetez en un
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a votre guise et je paierai v. La Sceur ne fait pas rdepter : elle
cst prompte dans ses actions. Elle se rend au march6 a3u
chcvaux, ce n'est pas loin de la rue de l'EpIc-de-Bois. Comme
elle a des intelligences partout, elle a bient6t avis6 quelqu'un
capable de choisir ce qu'il lui faut. Le lendemain, des deun
amis de la bonne Sceur, l'un payait le cheval et I'autre le trouvait
dans la maison de la rue de l'Ep&e-de-Bois. Je ne sais pas de
quel c6te la joie etait la plus grande, car bienheureux sont
ceux qui peuvent et savent donner de la sorte ! Mais combien
sont necessaires les intermediaires de pareilles ceuvres i De nos
jours surtout, combien sont indispensables ceux qui retablissent
ainsi entre les pauvres et les riches, ces relations que la libert6
et I'egalite, sans compter la fraternitd, ont troubl6es et perdues.
L'EXEMPLE DE S(EUR ROSALIE.

Aussi pourrait-on justement craindre que la mort de la
Sceur Rosalie ne laissAt comme un vide au milieu des bonnes
ceuvres de Paris.
Mais les chretiens ont des esperances de l'autre monde. La
Sceur Rosalie en quittant cette terre ne s'est separee de rien
de ce qu'elle aimait. Si on peut toujours redouter que les plus
grandes vertus soient entachees de certaines imperfections
devant I'infinie puret6 de Dieu, les suffrages de tous ceux qui
l'ont connue et de ceux qu'elle a secourus, auront bient6t
satisfait pour la vindr6e Soeur ; et une fois dans le sein de la
gloire, elle saura prot6ger et maintenir toutes les oeuvres qu'elle
a aimdes et auxquelles elle a participd sur la terre. Si la foi se
perd dans la claire vision, si l'espirance s'6vanouit dans la possession de Dieu, la charit6 demeure 6ternellement dans le sein
du Pere.
Leon AUBI\EAU.

Leon AUBINEAU. Chartiste passe dans le journalisme. .Ný
Paris le 2 octobre 1815. Peu apres son stage a l'Ecole des Ch'rtSes
(1841), il etait nommi, a Tours, archiviste ddpartemental (24 nai
1843). En marge de ses fonctions professionnelles, il fut un acrif
Conferencier de Saint-Vincent de Paul (patronage, visite des
malades et des prisonniers). II devint bientdt president de la
vivante Confdrence de Tours.
Journaliste de temperament, il dcrivait ddja dans I'Univers
et, dis la fin de 1850, il faisait partie, a Paris, de la redaction
du journal de son ami Louis Veuillot. Plusieurs volumes unt
recueilli des articles de Ldon Aubineau. II publia en outre de
nombreuscs biographies et diverses etudes savantes. II meurr;
Paris le 15 mars 1891. (Cf. Dictionnaire de Biographie franfaise,
Editions Letouzey, tome IV, col. 213-214.)
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CAMBRAI

LES FILLES DE LA CHARITE DE CAMBRAI
PENDANT LA REVOLUTION
Dans ses etudes et son volume sur les Filles de la Charite
d'Arras martyrisdes a Cambrai, le 26 juin 1794, Af. Miserzmont
sest occupd un peu de la maison cambresienue. Voici pour
compldter ces dires et recherches une communication rdcente
(1961) de M. le chanoine Maurice Chartier, lue i ses collWgues de
laSocietd historique de Cambrai (Societe d'dmulation fonlde
en 1804).
En 1702, le Magistrat appela i Cambrai des Filles de la Charite pour assister a domicile les malades. Elles vinrent au
nombre de cinq, chiffre existant encore en 1789 : trois 6taient
a la charge de la ville de Cambrai et deux a celle de l'aum6ne
Lancelot Jonnart.
Les cinq Filles de la Charit6 vivant a Cambrai a la fin de
1789 dtaient Anne Devaux, originaire de Noyer, dans le diocese
de Langres, baptisee le 25 janvier 1717, entr6e chez les Filles
de la Charit6 le 6 juillet 1732 ; Rose Bultd, n6e pres de Saint-Pol,
dans le departement actuel du Pas-de-Calais, baptis6e le 24 decembre 1717, entr6e chez les Filles de la Charite le 21 arril
1736; Marie-Jeanne DImoulin, n6e A Dol, en Franche-Comte,
dans le diocese de Besangon, baptisde le 5 mars 1749, entr6e
chez les Filles de la Charit6 le 11 mars 1773; Suzanne-Doroth&e
Clemenseaux (1), de Ia paroisse Saint-Pierre de Lalande, dans
le diocese de Bordeaux, baptisde le 10 aouit 1753, entree che?
les Filles de la Charit6 le 19 novembre 1779 ; enfin Ursule-CecilGabrielle B6ret, n6e a Saint-MWen, dans le diocese de Saint-Malo,
baptis6e le 31 mai 1768, entree chez les Filles de la Charit6
le 3 mai 1787 et envoy6e k Cambrai en mars 1788 (2). Anne
Devaux, doyenne d'Age et de profession dtait la Sup6rieure
de cette petite Communaut6.
Le 14 avril 1790, dans la crainte de la suppression imminente
des chapitres et des maisons religieuses de qui elles recevaient
aide et assistance appreciables, la Sceur Devaux ecrivit a la
municipalit6 de Cambrai pour lui demander une augmentation
de la pension que la ville accordait a trois d'entre elles.
(1) II y a aussi 1'orthographe Clemenceau.
(2) On doit ces renseignements aux rdpertoires des Filles de la
Charit6 et des Lazaristes. On a pu ainsi pr6ciser, completer, voire
rectifier quant A I'orthographe, les quelques indications donnees par
Pastoors dans son Histoire de la Ville de Cambrai pendant la
Rdvolution, tome I, p. 380.
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Voici Ie texte integral de cette lettre, conservec aux archives
municipalcs. II est, on s'en rcndra aiscment compte, interessant
i plus d'un point de vue :

A Mlessieurs les Maire el officiers municipaux id la ville et
cirt

de Cambray.

Les Seturs de la Charitg residentes en cette ville de Cambray
out I'lonneur de vous representer tres respectueusement, Messieurs, que le vingt-quatre novembre 1784, il lear avail •it
accorde par MAM. du Magistrat et en vertu d'une autorisation
de l'intendant une augmentation de cinquante florins par an a
chactre des trois, parmi les suppliantes qui sont i la charge
de la Ville en considtration de la chertd survenue dans les
denrdes et des services sans nombre que les suppliantes rendent
a I'humanitd soullrante, si bien qu'au lieu de 150 florins qui
d'abord leur avait etd asstur
pour I'hypotheque d'un bien
auijourd'huy passe at I'hIpital g&ndral, elles jouirent des tors
de 200 florins de pension.
Les suppliantes voyant que nonobstant I'augmentation qui
lear avait dte accordee, elles ne pouvaient point encore fourrir
it leur subsistance i cause de la progression inouie daus la
cherrI des denrees de premiere ndcessite prdsenterent de nouveau leur supplique a Messieurs du Magistrat le 5 d&cembre
1785 qui leur accorderent, de I'approbation de M. I'lntendant
tine augmentation de quarante florins, si bien que leur pension a
tre fixLe de ce moment ca 240 florins dont 150 florins etait
pavys c chacune d'elles trois par M. Lussiez, en sa qualirc de
rec'veur de l'lhpital gendral et 90 florins par M. Dimoltiet.
Qu'outre ce traitement il erait encore payd chaque annee auix
suppliantes une somme de trois cents livres pour 1'entretiet et
-rparationde leur maison et il leur etait fourni en sits lITur
provision de bois, charbon, chandelles, sel et savon.
Que les suppliantes, jusqu'a ce jour assistees par le chap~izre
et imaisons religieuses de celte ville qui leur donnaient de I'ar crit
et du bld pour les pauvres, n'ont jamais rien demandd a leuir
commune pour les drogues qu'elles procuraient aux malade' de
cette ville, mais si elles perdaient cette ressource, il leur detiendrait de toute impossibilitd de pouvoir continuer a procurer les
choses ndcessaires aux malades sans une augmentation coisiderable de traitement avec d'aulant plus de raison que depluis
1789 sur la demande de Messieurs des dtats qui leur ont alors
donne une somme de six cents livres, les suppliantes ont ajoult
aux secours qu'elles portaient aux malades des soins aux
infirmes et femmes en couche auxquelles elles procurent du
bouillon et du linge, ce qui est pour elles une augmentation de
depense consdquente.
Pour convaincre de I'impossibilitd oit sont les suppliantes de
continuer a procurer les mdmes soulagements aux pauvres
malades si, sans une augmentation de traitement, elles venaient
a perdre les bienfaits des chapitres et maisons religieuses de
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cetle idle, ii suffira de faire co:mIaitre qe les suppliwutcs
consomnment chaque ann•e deux cent livres de miel, evalue
amIee courante ai dix patards, ce qui porte cent florits par an ;
deux cent cinquante livres de sucre pour les sirops, ii seize
parards la livre, ce qui porte deux cent florins et pour les
eaux vulwnraires, elexire (3), injection et eau de vie canfre
cinquante pots d'eau de vie 2 trois livres le pot, ce qui porne
annuellemnent cent vingt florins. Tous ces objets rdunis, fonrmant
une sonune de 420 florins leur etaient procure chaque annee par
leschapiires et maisons religieuses qui leur procuraient enc re
certaines sommes avec lesquelles elles acquitraient les mdmoires
des droguistes qui se nontent, annee coommune, it une sonmne

de six cent florins.
Les suppliantes, toujours aniniees du ddsir d'dtre utiles aux
pauvres maludes de cette ville, osent se flatter, AMessieur.s que
ovas voudrez bien leur en procurer les facilites en clhrcihant
daus voire sagesse ordinaire les moyens que votre (quite vous
suggerera.

Saeur Devaux, Superieure des Filles de la Charite de Cambra'y.
Cettc rcquete se fonde tout a la fois sur I'accroisscient
continucl du couit de la vie et sur la crainte de voir disparaitre
a brcf dMlai les ressources provenant des libCralites des chapitres
et des maisons religieuses. Et i cc propos, ii ne faut pas oublier
qu'on est en avril 1790. Or, deux mois plus t6t la Constituante
a vote lc projet Treilhard qui supprimait les Congregations et
ordres d'hommes et de femmes a vceux solennels, et a pre'ent
i'Assemble se dispose A discuter le projet qui prcndra Ic nom
de Constitution civile du clerg6 ; et il apparait deja aux Vcux
exerces qu'elle supprimera tres vraisemblablemcnt les benciices
sans charge d'ames, c'est a dire done les chapitres des cath$drales et des collegiales.
Par ailleurs cette requ&te dont on vient de rappeler la raison
d'etre, prisente cet intir6t de nous faire connaitre 1'ctat financier
de la communautd des Filles de la Charite de Cambrai et les
dcpenses diverses qu'elles devaient assumer.
Comment fut-elle accueillic par la municipalite de Cambrai ?
En 1'absence de tout document ecrit, on ne le saurait dire avec
certitude, mais des evenements post6rieurs dont on aura a
parler plus loin donnent a penser qu'elle dut etre I'objet d'un
examen bienveillant.
Rien de special a noter, semble-t-il, depuis lors dans l'existence de la communaut6 des Filles de la Charite de Cambrai
jusqu'au mois d'aout 1792. Le 17 aout 1792 I'Assembl6e ldgislative
supprima les congregations contemplatives et enseignantes de
femmes, mais laissa subsister les religieuses consacrees au service des hopitaux et autres etablissements de charit6. Nos reli(3) On respecte bien entendu I'orthographe du textc, d'un bout
I'autre du document.
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de prendre 1'habit laique, car, au lendemain du decret du
17 aout, une loi vint abolir le costume religieux.
Les choses en 6taient 1a quand, le 10 decembre 1792, en
presence des retards que subissait le paiement de leur pension,
et de la gene qui en resultait pour elles, Soeur Devaux et ses
consoeurs adresserent a la municipalit6 de Cambrai une requite
conservee aux archives municipales et dont voici le texte
integral :
Les Sceurs de Charite de Cambray sont au nombre de cinq.
Leur pension est de 300 francs par tete. Trois sont a la charge
de la ville ; les deux autres, a la charge de l'aum6ne Jonart.
Les pensions des trois Sceurs a la charge de la Ville sont
payees pour une partie par le receveur de l'h6pital general depuis
la reunion d'tine grande partie des biens des pazvres au dit
h6pital qui pour ces trois Sceurs paie 562 francs 10 centimes.
En consequence d'une augmentation de deux supplements
ordonngs par deliberation du Magistrat de la ville du 24 novembre 1784 et du 5 decembre 1785, autorisees et approuvees par
l'intendant, le tresorier du domaine de la ville paye & ces trois
Sceurs pour le dit supplement 337 francs 10, toujours six mois
d'avance. Ces deux articles forment neuf cent francs, faisant a
chacune des Sceurs trois cent.
Ces trois Sceurs n'ont rien touche de cette augmentation
payable par la ville depuis le 15 janvier 1791 pour le semestre
cchu le 25 octobre 1790, n'ayant pu obtenir ce paiement plus t6t,
quoique dans toutes les autres villes o4t pareil etablissement a
lieu 1'on ait continud b payer les pensions d'usage comme i
constate des certificats des dconomes receveur' et superieurs
des dits dtablissements des villes de Pdronne, Saint-Quentin,
Guise, Bapaume, Arras et Douay, qui sont en la possession de la
Sceur Devaux qui offre de les exhiber toutes les fois et quantes
elle en sera requise.
Plus, la ville de Cambray est d'usage de payer pour I'entretien de la maison des dites Sceurs chaque annde 300 francs,
sur laquelle somme elles font faire toutes rdparations. Elles
n'ont pas recu depuis la Saint-lean 1791.
Au resume, it est da par la ville de Cambray aux dites Seurs,
sgavoir :
1* Le supplement de pension de trois d'entre elles, a raison
de 90 florins, ou 112 francs 10 centimes chacune par an, ce qui
fait pour deux ans du 25 octobre 1790 A pareil jour 1792, 675 francs;
2* Six mois du dit suppldment, du 25 octobre 1792 au
25 avril 1793, la ville s'dtant obligde & payer six mois d'avance,
a 168 francs 15;
3* Pour les rdparations de la maison d'annde echue & la
Saint-Jean 1792, 300 francs.
Total 1143 francs 15.

-

137 -

Les dites Sceurs privdes depuis si longiemps de ce revenu
alimentaire, ont itd obligees de faire des emprunts pour subvenir a leur subsistance et entretien. Elles out la confiance de
faire comnaitre leurs besoins aux citoyens le Maire et officiers
municipaux de Cambray, les priant de prendre en consideration
leur juste riclamation et d'en vouloir bien ordolner le pavement.
A Caimbray, le dix decembre mil sept cent quatre-vingt douze,
premier de la Rdpublique Francaise.
Cette requ4te bien claire, accompagnee de chiffres precis, fut
examin6e assez rapidement par la municipalite ; et voici le
lexte integral de la decision qu'elle prit i son sujet le 6 janvier 1793 :
q Vn la petition qui pr&ecde (4) sans avoir egard r tout ce
qui a piu tre fait relativement aux traitements des Sceurs de
Charite avant la Rdvolution, dont les rdsultats en supprimant
les octrois ont 6te a la commune tons les moyens de faire face
a ses engagements anterieurs,
Considdrant que trs utiles aux pauvres par la nature de
leurs services toujours actifs, toujours louables, il importe alx
interits de I'humanite souffrante de les conserver le plus longtemps possible et que pour atteindre a ce but desirable il fant
au moins pourvoir a leur subsistance,
Considerant que la penurie des finances de la commune
est telle que le moindre sacrifice, quelqu'avantageux qu'il soil
lid est absolument impossible,
Voulant neanmmoins venir an secours des suppliantes dont
les besoins sont aussi constans que leur utilite est notoire, et ce,
en attendant que la Convention ait decrete un mode Gdneral
de procedure pour le soulagement des pauvres et des malades,
Le procureur de la commune oti en ses conclusions,
La municipalitd ordonne au citoyen Brunean Courtin de
compter a titre de secours provisoire a la SurPrieure des dames
de Charitd la somme de 750 livres laquelle lui sera alloude dans
la ddpense de son compte particulier en rapportant acte et
quittance.
Fait a Cambray, en la seance du conseil municipal le 6 janvier 1793, 'an premier de la Rdpublique Frangaise,
Guirin, Mabire, Francois, Douay, Durand, procureur de la
commune,
Lallier, secrdtaire ,.
Les sentiments de la municipalit6 de Cambrai sont des plus
clairs : elle d6sire le maintien des Filles de la Charit6 et ne
songe pas h s'en cacher.
Mais quelques mois plus tard, le 9 juin 1793. le d6partement
dr: Nord obligea les religieuses hospitalieres A preter le ser(4) 11 s'agit bien entendu de la requete dont on vient de reproduire
le texte.
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:nint de libcri-cgalite sous pcine de destitution. La plupart
d'cntre dies rifuscrcnt de le faire ; et le 3 octobre un decret
declara toutes ics rdfractaires ddchucs de leurs fonctions et pride Carnbrai
xes de toute pension. Or les Filles de la Chariti
furent des le debut et demeurerent jusqu'au bout des refraciaircs. En consequence, dans la seconde quinzaine d'octobre
llies furent arrnttes et bient6t transferees A Compiigne (5).
Elles y passerent plusieurs mois et c'est seulement apres thermidor que, libur-es de prison, elles regagnerent Cambrai.
Le 4 nivose an 3, trois d'cntrc elles, Anne Devaux. MarieJeanne Dmroulin et Dorothee Clemanseaux (6) adresserent au
Directoire du district de Cambrai la lettre suivante (7).
Ciho'vens administrateurs,

Nous, Saui.s ci-devant tie la Charite, prions I'adminisitriion
de nouts reciettre les papiers et titres que I'on a trouve lors de
noire sortie de notre itaisoin pour le ci-devant Simiinaire et
ensuite pour Coinpiegne.
Depids nlotre retour, nous sommes prdcairement chez des
trratngers randis qul'il ne tient qu'a I'administration de ,'nos
rendre les clefs de notre denmcure. Cette marque de justice ne
cera quc'accroitre notre juste recomnaissance.
Salut et fraternitc.
Au rccu de cette lettre, des le 6 nivose, les administratcurs
deomanderent aux < ci-devant Sceurs de la Charite, pourquoi
dlies desiraicnt rcntrer en possession des titres auxquels elles
taisaient allusion. Elles r6pondirent immediatement en ces
termes :
Nous ci-devant Swuers de la Charit croyons avoir des prerentions sur la nmaison. C'est pour cette cause que nous priuns
Fadiinisirationde nous donner les titres, afin de faire va•oir
ros droits.
Le 9 niv6se les administrateurs au directoire du district de
Cambrai portierent I'arriet suivant (8):
Vu par nous, administrateurs composant le Directoire du
district de Cambrav la petition des ci-devant Soeurs de la Charite, tendant a retirer du Musee les titres qui ont dtd tromrds
(5) Sur tout ceci. voir Pastoors : Histoire de la Ville de Cambrai
pendant la Rdvolution, tome 1, p. 380 et 381, et surtout Peter ct
Dom Poulet : Histoire religieuse du ddpartement du Nord pendant la
Revolution, tome 1, p. 318 et 319.
(6) Comment expliquer I'absence de la signature des deux autres
Soeurs? Peut-etre moururent-eiles a Compiegne. Les repertoires de
la Congregation de la Mission et des Filles de la Charite ne mentionnent ni la date, ni le lieu de leur d6ecs.
(7) Pastoors 1'a reproduite au tome 1 de son Histoire de la
Ville de Cambrai pendant la Revolution, page 381.

(8) Pastoors ne fait nulle mention de cet arr6te.
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chez elles afin de pouvoir faire raloir Ies drois qut'clles pir;,endein avroir,
Ot'i 'agent national, Nous administratcurs susdits avons
arritr el arrdtons que le citoyen Lefebvre se transportera alt
.LfsCe

it ellet d'y retirer les titres provenant de la ci-devant

maison de la charitd et les transporter ar 5- Bureau pour, aprcs
inspection prise, &ire remis aux ci-devant Sceurs de la charit,
sil y a licu.
Cambrai, le 9 niv6se I'an 3 de la Republique lue et tLne indivisible.
Les titres furent-ils remis aux interesses ? On l'ignore, car
ici s'arretent les renseignements que l'on a pu recucillir sur
lhistoire des Filles de la Charit6 de Cambrai pendant la Revolution.
Les repertoires de la Congregation de la Mission et ies
Filles de la Charite nous disent qu'Anne Devaux mourut a
Cambrai, mais ils n'indiquent pas a quelle date. Ils nous
apprennent qu'apres la Revolution Marie-Jeanne Demoulin fut
attachee A la maison d'Autun et mourut le 22 d~cembre 1822,
ige par consequent de 73 ans. Sans indiquer la date et le lieu
de deces de Suzanne-Dorothee Clkmenseaux ils nous font savoir
qu'apres la R6volution elle fut employee successivement a
Bordeaux, puis a Narbonne et enfin a Nimes. Enfin, ils ne
disent rien des Soeurs Bulte et Beret pour la p6riode qui suit
leur depart de Cambrai pour Compiegne i I'automne de 1794.
Maurice CHARTIER.
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LE BIENHEUREUX JUSTIN DE JACOBIS
Prdfet apostolique d'Ethiopie(*)
(Amnales 1960, t. 125, pp. 300-308)

DEPART ET VOYAGE VERS L'ETHIOPIE
Civitavecchia, 24 mai 1839. I. -

Adoua, 29 octobre 1839
CHOIX DE M. DE JACOBIS.

Au debut de septembre 1838, M. Vito Guarini, Procureur
general de la Mission aupres du Saint-Siige, 6crivit A M. Durando,
Visiteur de Turin, ainsi qu'd M. de Jacobis, Superieur de la
Casa dei Vergini, a Naples, pour leur proposer la Mission
d'Ethiopie. Tous deux rdpondirent le 19 septembre, M. Durando
tout en ne refusant pas de partir, exposait diverses difficultes
specialement son age (38 ans) et sa sant6 precaire ; sa rdponse
(*) Abreviations.
Acta = Acta S. Congregationis de Propaganda Fide (annie et
num6ro de la feuille). Archives de la Propagande t Rome.
Annales CM. = Annales de la Congr6gation de la Mission (volume,
annee et page) 95, rue de Sevres, Paris.
A.P.F. = Archives gd6nrales de la Sacree Congr6gation de Propagande Fide, Rome.
Giornale = Journal Manuscrit du bienheureux Justin de Jacobis
(volume et page). Archives de la Congregation de la Mission, 95, rue de
Sevres, Paris.
Lett. Decr. = Lettere e Decreti della S. Congregazione e Biglietti
di Mons. Segretario (annae et feuille). Archives de la Propagande,
Rome.
Lett. Mss. = Lettres Manuscrites de Mgr de Jacobis (volume et
numdro des lettres). Archives de la Congr6gation de la Mission,
95, rue de Sevres, Paris.
Mss. Orient. = Manoscritti Orientali (volume et page). Bibliotheque
Nationale Centrale, Rome.
Propagande= S. Congregation de PropagandaFide.
Recueil = Recueil des principales circulaires des Suprieurs gneraux de la C.M. (tome et page), 95, rue de Svres, Paris.
S.O.R. = Scritture Originali Riferite nelle Congregazioni Generali
(volume et feuille). Archives de la Propagande h Rome.
SR. Etiopia = Scritture Riferite dei Congressi - Etiopia, Arabia,
Socotra (volume et feuille). Archives de la Propagande, a Rome.
Udienze = Udienze di Nostro Signore (volume, annde et page).
Archires de la Propagande, a Rome.
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parut negative (1). M. de Jacobis, lui, 6tait pret A partir, A
condition qu'il y fit dfiment et explicitenient autorisd par le
Superieur general (2).
II semble qu'en octobre de cette meme annie 1838, le Cardinal Franzoni, Prefet de la Propagande, s'dtant rendu a Naples
pour certaines affaires, descendit aux Vergini ofiM. de Jacobis
etait Superieur local: ils ont certainement parl6 de la Mission
ethiopienne (3). Le 8 novembre, Mgr le Secretaire ecrit une
lettre au Supdrieur general, en termes qui n'admettaient pas
un refus (4) et donnait l'impression que meme M. de Jacobis
avait suivi la tactique du fait accompli. Il ne restait au Supericur
gendral qu'a accepter, comme en effet il le fit par sa lettre du
30 novembre (5), oh il priait d'attendre quelque temps, pour
qu'il ait la possibilit6 de remplacer convenablement M. de Jacobis
et de trouver un autre sujet ayant les qualites requises pour
(1) S.R. Etiopia 3, 629 ss.; S.R. Etiopia 3, 628.
(2) S.R. Etiopia 3, 624. Une autre fois d6jih pour certaines voix,
je ne saurais dire, de cette indue promotion, qu'ils ne cessent de faire
il s'dtait senti pouss6 a demander au
courir sur mon compte
Superieur gendral d'etre envoyd dans la Mission d'Algerie. Mais il
lui fut repondu, que pour cette Mission il ne devait pas y penser et,
que s'il eut eu des signes certains de sa nomination probable a un
6vech il vaudrait mieux de se rendre en France, parce qu'il etait
preferable pour la Congr6gation de I'avoir conserve dans les Missions
Quand done vous trouverez les
etrangires que perdu a Naples.
moyens de me faire obtenir les dues permissions de notre Superieur
general, stir alors de la volont6 de Dieu, je volerai, confiant sur ses
puissants secours, & rdpandre encore quelques gouttes de sueur sur
ces artnes africaines a.

(3) Je n'ai pas trouv6 de documents qui prouvent ce fait, mais
toutes les vies du bienheureux le rapportent. LARIGALDIE, Hiraut du
Christ, Le vdndrable Justin de Jacobis Pritre de la Mission, Premier
Vicaire Apostolique de l'Ethiopie, d'apres des documents inedits, Paris,
1910, p. 57. S. ARATA, CM., Abuna Yacob, Roma 1934 (2e edit., 1939),

p. 61, 119-120 ; S. PANE, cM., II Beato Giustino de Jacobis, Napoli 1949,
p. 117.
(4) Voici la traduction de la lettre (Lett. Deer. 1838, 1195): La
Sacrde Congregation de la Propagande qui a maintenant une particulire sollicitude pour la Mission naissante de I'Ethiopie, se rcjouit
d'avoir trouv6 en M. de Jacobis membre de cette respectable Congregation, et maintenant habitant a Naples, un sujet apte a en occuper
la Prdfecture. Pour pouvoir I'envoyer sans retard, il ne vous reste
mon Reverend Pere qu'a m'en faire avoir 1'habituelle ob6dience ; elle
satisfera le Missionnaire qui a manifest6 son intention d'attendre
votre consentement pour sa nouvelle destination. Pour subvenir &
la grande n6cessiti de cette Mission, je vous prie de pr6senter a la
S.C., au moins pour le moment, un autre sujet ayant les qualites
requises qui soit en 6tat d'entrependre bientot le m6me voyage. Le
soin particulier que vous demontrez pour la propagation de notre
sainte Foi, tant conforme A l'esprit de l'Institut, n'atteste que volontiers vous vous pr6terez aux desirs de la S.C., sur 'un et 1'autre
point. En vous priant d'agreer les sentiments de ma particuliere
estime, etc... .
(5) S.R. Etiopia 3, 642.
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cire -n\uoyi cn mi.ion. Dans la Jlttre circulaire du I" janvier 1839 (6), le Superieur general annoncait a toute la Communaute l'acceptation de la nouvelle Mission, sans donner
de details sur les Missionnaires qu'il aurait envoyes.
Sur ces entrefaites, M. de Jacobis par voie indirecte, apprit
que la Propagande l'avait demandd au Superieur general pour
la Mission d'Ethiopie et que cette requ6te avait ete acceptee.
Le 19 janvier 1839 (7), il ecrivit A M. Guarini pour savoir si
cela ttait exact, et en ineme temps:
< Pour vous prier de vous employer ia detruire la prcvention,
que ce fait aurait pit provoquer dans l'esprit de Notre Tris
Honore Pere ; c'est-i-dire le doute que je ne sois pas attachi
a sa suprieme autorite au regard de la realisation de imes destinees, ainsi qu'ai la complete dependance a ses ordres ».
Le 20 janvier M. de Jacobis regut, semble-t-il, des lettres
de Rome et de Paris, envoyees par M. Guarini, auxquelles il
repond le 21 janvier s'excusant du delai dii au mauvais temps
qui retarda le courrier, (8). Probablement on lui disait de se
preparer et de venir au plus t6t a Rome, si possible avec un
confrere.
II. -

PREPARATIFS POUR LE DEPART.

Affaires de famille. - M. de Jacobis r6pondait b M. Guarini:
( Les affaires de famille que je n'ai pu mettre en ordre
jusqu'a present, me demandent un peu de temps, et meme si
je ne voulais pas y penser, les difficultts que j'ai pour trouver
un confrere, sans que ce dernier soit designd par le Superieur
general, me semblent bien grandes et demandent un peu de
temps pour etre surmonties. En tous cas, ajoutait-il, je viens
a Rome et au plus tot si Dieu le veut, et j'y viendrai seld, si
le confrere devait ne pas y etre s.
Les affaires de famille qui le retenaient t Naples, consistalent en une querelle a qui menacait le residu de la propriet&
de la famille
(9), querelle qu'il semble avoir rdussi a
r6soudre, pouvant 6crire que %il ny avait rien A craindre,.
(6) Recueil des principales Circulaires, vol. 2, p. 501 :
Une
nouvelle portion du champ du Pere de famille va nous 6tre conti6e
dans le Levant. Son Eminence le Cardinal Pr6fet de la Propagande
vient de nous annoncer que le Souverain Pontife a jet6 les yeux sur
notre petite Compagnie, pour lui confier la Mission d'Ethiopie. Plein
de reconnaissance pour ce nouveau t6moignage de la bienveillance
du pere commun des fideles, nous nous sommes empress6s de lui
offrir I'hommage de notre soumission et de notre ddvouement pour
cette nouvelle entreprise. Nous esp6rons, sous peu, voir partir plusieurs de nos confreres de Naples pour cette contr6e, oi il parait
facile d'obtenir des fruits abondants de salut .
(7) Lett. Mss. 2, 137.
(8) Lett. Mss. 2, 138.
(9) Lett. Mss. 2, 140.

-

143 -

M. de Jacobis avait aussi un patrimoine personnel, avec lequel
il avait ett ordonnd, et de celui-ci il ne crut pas opportun de
disposer au moment de son depart de Naples, surtout pour le
fait, que 1'on parlait encore de le nommer \evque (10).
En 1841, venu a Rome, il demanda que son patrimoine fit
degag6 et rcmplace par le titulus missionis. Le Pape accorda :
benigne a Lnuitpro gralia, dans son bref du 11 octobre 1841 (11).
En 1845, surgit une contestation au tribunal civil de Naples,
qui exigcait, pour declarer libre le patrimoine, un certiticat qui
attestait que la substitution avait 6tdfaite. Par I'intermediaire
du Nonce Apostolique de Naples, Mgr Antoine Garibaldi, le frere
de notre Justin, Antoine de Jacobis, demandait a la Propagande
ce certificat (12). La Propagande repondait le 14 novembre
1845 (13), que dans I'A.P.F. il n'y avait aucun memoire de l'instance de M. Justin de Jacobis en 1841 ni d'un rescrit analogue.
Mais, reconnues I'authenticit6 du bref et I'honnetete de M. de
Jacobis, on ne comprenait pas les doutes du tribunal civil.
A Rome. - Le 4 fevrier 1839 (14), M. de Jacobis partait de
Naples et se rendait a Rome, pour prendre des accords avec la
Propagande. Ceci etant traite, il eut la chance d'y trouver
M. Antoine d'Abbadie, arrive d'Ethiopie dans les premiers jours
de fevrier. Parti d'Adoua, a la fin de juillet de l'annee precedente
avec trois Ethiopiens, il portait les dernieres nouvelles de
I'Ethiupie et des precieuses lettres de M. Sapeto. Au Caire, il
avait trouve 200 thalers pour M. Sapeto, il en avait deduit 150
pour les ddpenses soutenues au moment du voyage en Ethiopie,
et les 50 autres il les lui avait fait parvenir par voie sire (15).
D'Alexandrie, il s'etait embarqu6, le 30 d6cembre 1838, a bord
d'un vapeur anglais et il parvenait a Civitavecchia dans les
(10) , Mon patrimoine et tout ce qui pourrait m'appartenir reste
parfaitement dans le meme etat dans lequel il est reste jusqu'a present.
Je n'ai dispose de rien. Je dois rester quelque temps i Rome, et il
se pourrait faire qu'entre temps, il advienne quelque nomination
d'v6que que 1'on disait imminente pour les dioceses vacants de ce
Royaume < de Naples qui ne m'oblige a rester encore en Europe.
Le digne Mgr Paglia, et le Ministre d'Andrea pourraient se mettre en
branle a cet effet. Pour ces motifs que je n'ai dit qu't vous, et quant
a d'autres il me convient ne rien donner et ne renoncer a rien .
Ainsi ecrivait-il de Rome. le 11 fevrier 1839 (Lett. Mss. 2, 140) a sa
penitente Dame H6lene dell'Antoglietta des Marquis de Fragagnano.
Certainement cela n'est pas le M. de Jacobis de 1849 qui, plus
d'un an, r6sistera aux instances qui lui seront faites de se laisser
consacrer eveque.
(11) S.R. Etiopia 4, 478. M. de Jacobis par sa lettre du 16 septembre 1841 (Lett. Mss. 2, 183 et 185) avait charge M. Vito Cuarini de
traiter i Rome l'affaire de son patrimoine pour le rendre libre et le
remettre ainsi aux parents.
(12) S.R. Etiopia 4, 477 et 478.
(13) Lett. Decr. 1845, 732.
114) Lett. Mss. 2, 139 : le Giornale 3. 304, dit cinq terrier.
S.R. Etiopia 3, 632 ss. ; S.R. Etiopia 3, 633.
(15)
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premiers jours de fevrier 1839. De lA il s'6tait mis en route
vers Rome en diligence, mais A peine sorti de Civitatecchia,
il fut assailli par des brigands qui lui volerent de I'argent, deux
boussoles, des vetements et des manuscrits de valeur (16). La
police fit de suite son devoir, mais on ignore si elle arriva i
recuperer les objets voles.
M. d'Abbadie dtait venu a Rome, non seulement pour donner
des nouvelles de !'Ethiopie, iais pour presenter au Saint-Pere
le moine Walda Kyros, qui apportait un message verbal d'hommages de la part de I'Etcighi1
(17). Le 18 fevrier, apres le
Consistoire, le Pape les regut en audience, presentes par Mgr le
Secretaire de la Propagande (18). Le jour precedent, le Pape
avait decord de l'Ordre de Saint-Gr6goire le Grand (19), M. Antoine d'Abbadie et le frere Arnaud; decoration qui avait 0t6
demandee par M. Sapcto en signe de reconnaissance pour l'assistance prft6e dans la fondation de la Mission d'Ethiopie (20).
Les deux brefs, contenant la concession de la d6coration, furent
expedies le 7 mars (21) a I'Internonce Apostolique a Paris,
Mgr Antoine Garibaldi, pour les remettre a Antoine d'Abbadie
pour lors en France. L'lnternonce repondait le 20 mars en disant
les avoir transmis (22) et, le jour suivant, M. d'Abbadie envoyait
ses remerciements (23).
Tourment intime. - La coincidence de l'arrivde d'Ethiopie
d'Antoine d'Abbadie avec la presence & Rome de M. de Jacobis
fut certainement providentielle, mais l'ame delicate de ce dernier n'etait pas tranquille. Deja auparavant, lorsqu'on lui
demanda de partir pour 1'Ethiopie, bien que content de satisfaire son d6sir, plusieurs fois contrari6, d'aller dans les missions
etrangeres, il manifesta son regret que cette offre lui fut venue
de la Propagande et non du Supdrieur gen6ral (24). Par surcroit,
avoir donnd son consentement, bien que conditionnd a celui du
Pere gendral, sans 1'avoir auparavant consultS, lui 6tait une
6pine au ceur ; il craignait que le Superieur g6ndral ait pu
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

S.R. Etiopia 3, 652 s. ; 3, 656.
S.R. Etiopia 3, 346 ss.
S.R. Etiopia 3, 654.
Udienze 91 (1839), 136 ss.
S.R. Etiopia 3, 612 ss.; 2, 616.
Lett. Decr. 1839, 192.
S.R. Etiopia 3, 662.

(23) S.R. Etiopia 3, 664 s.

(24) e ...Seulement j'aurais d6sird, que cette demande me vienne,
non de la Propagande, mais du Superieur, auquel j'ai fait vau d'obeir;
bien que 1'autorit6 de 1'Eminentissime Prefet de cette illustre Congrdgation fusse tris grande, il me semblait que ce serait presque une
apostasie de ma Congr6gation, si j'avais r6pondu & un autre appel
qu'k celui de Notre Tres Honor6 Pere. Ces considdrations refr6nerent
tellement les brilants d6sirs, que par dcrit et de vive-voix j'etais
decide & dire: Eminence, je pars, mais seulement quand les ordres
me seront communiqu6s par Paris (Lettre de M. de Jacobis A
M. Guarini, 19 janvier 1839, Lett. Mss. 2, 137). Quelle diffirence entre
cette faSon d'agir et celle de M. Sapeto !
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conserver quelque prevention pour ce fait, car Justin etait
respectueux de son autoritd. voulant totalement d6pendre de ses
ordres. Tandis que M. de Jacobis etait angoisse par ces pens6es,
A Paris, la demande presque peremptoire de la Propagande avait
I'air d'un fait accompli, et done, bien que l'on r6pondit A la
Propagande une belle lettre d'acceptation, a M. de Jacobis on
6crivait dans ces termes :
SQu'il devait aller jusqu'aux extrdmilds de I'Afrique parce
que cela avait etd demande par la Propagande et a la Propagande
on l'a cedd pour ne pas s'opposer a des ordres tellement
a respectables et de plus : qu'il doit partir s'il veut; et se
determinant 4 partir, qu'il se mette d'accord avec la Propagande
quant d l'dpoque, et pour tout le reste * (25).
Par ces paroles se d6voile la contrari6t6 des Sup6rieurs, et
le pen de cas qu'ils faisaient d'une oeuvre aussi importante et
s6rieuse qui semblait 6tre accept6e capricieusement par M. de
Jacobis. Celui-ci, d6sireux d'aller en Ethiopie a avec 1'espoir
d'etre envoy6 par Dieu et avec l'assurance de 1'Ytre par Notre
Tris Honord Pere , lut et relut ces mots; ils lui semblerent
a plus durs que la mort et alors, dans la lettre qu'il 6crivit le
28 janvier 1839 (26), semble-t-il & M. Fiorillo, Assistant g6enral,
il donne libre cours a sa grande douleur :
a Je sais que par ces mots, on veut me dire, que le chagrin
de Notre Tres Honore Pere est si grand pour ce qui concerne
ma conduite en cette affaire, qu'il ne veut plus me considerer
comme sien ; et que la Propagande d'ores et ddjd serait mon
guide; qu'il me croit digne d'etre accable par ce terrible blame ;
pourtant, si cela n'etait pas vrai, avec quel cceur il pourrait
souffrir que je parte sans qu'il me donne les normales instructions, sans m'assurer qu'en quelque lieu oil je doive vivre, mme
pour une heure seulement je devrais toujours etre considedr
comme son fits et fils de la Congregation? Pourquoi m'abandonner sans souci a une Congrdgation qui, comme celle de la
Propagande, je dois vindrer certes, mais non reconnaitre pour
ma Mere? Pourquoi m'abandonner a ulne Congregation, au
Cardinal Prdfet de laquelle au moment qu'il me demandait pour
rEthiopie je repondis ferme: J'irai, mais envoyd par mon
Gindral, mais sous ses ordres, et jamais par personne autre? It
se ddclara content de mes protestations qti sont bien connues de
M. Guarini, que je priais de faire connaitre & Monsieur Notre
Tres Honord Pere. J'esperais qu'il eilt fait, et dans cette certitude,
je m'abstins d'dcrire comme j'aurais d• faire. Qui pourra se
rendre compte de la peine dans laquelle je me vois livrd? Je
prie Dieu humblement qu'il en preserve les autres, et je vous
prierai, mon revdrend Pare, de ne rien dire d Notre Tres Honord
PLre afin qu'il ne ressente la moindre amertume, si je ne devais
vous assurer que je ne rdsiste pas a la douleur, en pensant d'etre
envoye dans une Mission qui ne soit de la Congrdgation, et
(25) Lett. Mss. 2, 138 b.
(26) Lett. Mss. 2, 138 b.
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d'etre sous I'autorite des Officiers de la Propagande, el de ne pas
dtre avec mes confreres ; cette crainte me tue. Je pars immi.
diateient pour I'Ethiopie, je pars en n'importe quel autre lieu,
pourvu que je sois envoye par la Congregation, pourvu que je
sois envoye par Notre Tres Honord PAre. fe dois avouer, que
lorsqu'on me parla de cette Mission, par le desir d'y etre desLine, et par la crainte que en ecrivant le premier ii ne s'en
serait rien conclu, je me contentai de protester clairement et
plusieurs fois que : devant partir, je mettais comine condition
que je ne partiraique sous la dependance de Notre Tres Honore
Perc. Heureux de n'avoir en rien compromis ma conscience,
je m'abstins de vous prdvenir de ce dont il s'agissait, et en cela
j'ai mal fail, et je I'avoae je merite une grande punition : qu'on
me la donne, je I'accepte volontiers, pourvu que ce ne soit pas
celle d'etre chasse de la Congregation. En cette Mission, j'aurai
besoin de !'assistance de notre Saint, et n'dtant plus son fits,
avec quelle confiance je pourrais I'invoquer? je me consolai a
la pensde que l'Afrique etant une terre baignde par les sueurs
de tant de Missionnaires, et Ie sang de MM. Le Vacher, Montmasson et Francillon, j'aurais pit les invoquer conmme confjrres.
Et maintenant ce reconfort m'est enlevd !
q Je proteste donc, que je n'ai jamais demande d'aller en
Ethiopic sous la seule dependance de la Propagunde ; que si
cette Mission nest pas approuvge par te Supirieur general, je
me refuserai toujours a la Propagande; et j'espere de le faire
sans comprometire en rien I'honneur de la Congregation, ni la
parole du Tres Honord PBre. Que 'on me parle clairement;
s'ils veulent vraiment et librement que je parte, je partirai,
mais toujours en Missionnaire ; s'ils n'acceptent pas cela, je
les prie, par amour de Notre-Seigneur Jesus-Christ de me parler
clairement, car 'ai la possibilitg de me refuser sans compromettre personne z.

Des lors M. de Jacobis voyait, comme ii dit, a en toute
cette affaire, beaucoup de tenebres et aucune lumiere , (27). Les
dispositions des Superieurs quelque peu ddguisdes, lui faisaient
comprendre, que lui seul devait examiner la question de faqon
qu'il assume toute la responsabilit6. Mais il avoua humblement
que pour cela il n'dtait guere habile, et que s'il s'en fut occupe,
il aurait fait de grandes sottises, surtout si a cause de la
hite excessive, on ne lui eut pas donna le temps pour tout
peser et examiner.
A Paris. - A Rome, apres avoir pris conseil de Mgr Cadolini, secrdtaire de la Propagande, et du Cardinal Prefet Franzoni,
et a la suite de la bienveillante exhortation du Pape, auquel ils
avaient soumis la question, il avait d6cide de se rendre a Paris
aupres du Sup6rieur general pour recevoir les n6cessaires instructions et lui soumettre les importantes questions sur la
Mission d'Ethiopie (28).
(27) Lett. Mss. 2, 138.
(28) Lett. Mss. 2, 140 b.
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A la tin de fevrier, apres avoir pris quelques lecons d'arabe
qu'un certain M. Tommaso lui donna, ainsi qu'a son confrire,
M. Luigi Montuori (29), ddsigne lui aussi pour l'Ethiopie, il partit
pour Paris avec M. d'Abbadie et deux Ethiopiens. Le moine
Walda Kvros (30) resta au College de la Propagande. Ils s'embarquercnt a Civitavecchia pour Marseille, faisant escaic a
Livourne, ot M. de Jacobis put descendre du vapeur franqais et
aller dire son brdviaire a la Cathedrale. A Marseille, ils s'arretlrent trois jours pour debrouiller les affaires de M. d'Abbadie,
puis en diligence se dirigerent sur Lyon. Ils se rendirent de
suite au Conseil de I'(Euvre de la Propagation de la Foi oh ils
furent admis a une Session qui leur dtait destinde, dans laquelle
M. d'Abbadie toucha tous les assistants par le rdcit de ses
aventures, et les bonnes dispositions des Ethiopiens envers la
religion catholique. M. de Jacobis put ainsi connaitre les
ý29) M. Lnici MOxTLORt naouit i Praiano (Proxince de Salerne.
diocese d'Amalfi) le 17 octobre 1798, entra dans la Congregation de la

Mission le 28 septcmbre 1816, 6mit les Vceux le 13 decembre 1818 et
fut ordonne prdtre le 21 septembre 1822. De 1823 a 1826 il prtcha
beaucoup de missions avec M. de Jacobis dans les dioceses de Oria
et de Lecce. Puis de la Maison de Oria, il passa a celle de Bari oi il
resta iusqu'au 2 novembre 18&4. moment oil ii fut destinte a la
Casa dei - Vergini- a Naples. Ici ii se retrouva encore avec M. de
Jacobis dans les divers ministeres jusqu'h ce que le 4 mars 1839
il partit pour Rome destine t la Mission d'Ethiopie. 11 travailla admirablement dans la Mission. d'abord h Gondar. ensuite, chasse de
I'Ethio"-e par I'excommunication de I'Abouna Salama. a Khartum, oi
il fonda une nouvelle Mission le 20 mai 1842, aide par M. Blondeel,
Consul general de Belgique en Egypte. A la fin de 1844, il partit
pour rentrer en Ethiopie. II travailla pour persuader Sahla-Sellassi6
et Ras Ali de demander a Rome un Abouna Catholique et avec cette
idde, il depassa les limites, et ainsi il risqua de se mettre en opposition

avec ses autres confreres. Pour faire approuver son idee, il se rendit
a Rome en 1848, tandis que d'autre part M. de Jacobis v envovait
M. Biancheri afin que la Propagande put examiner attentivement la

chose et considerer les divers avis. M. Montuori ne revient plus en
Ethiopie. M. de Jacobis avait manifeste ce ddsir a la Propagande uniquement pour le plus grand bien de la Mission de laquelle il 6tait
charg6 ccfr. Lettre de M. de Jacobis au Cardinal Prefet en date du
13 aoit 1848. S.R. Etiopia. 5 : le numero de la feuille n'v est pas). Je

n'ai pu trouver de ses nouvelles apris son depart de I'Ethiopie, exceptd

la date de sa mort, 8 mai 1856 ou 1857. M. SAPErO (Viaggio e Missione
Cattolica fra i Mensa i Bogos e gli HabIb, Roma 1857. p. 468, n. 33)

...Mon ami Montuori, mort le 8 mai h Naples de 1'annee
dit:
courante..., il semble par ces mots que l'annee exacte de sa mort
soit 1856, parce que le 1" janvier 1857 cet ouvrage a et6 dedicace au
Cardinal Barnab,. et on suppose que 1'ouvrage 6tait ecrit avant la

(dans Revue d'Histoire des Missions, 9,
dedicace. Mais le Pere GIMALu•
(1932), p. 132), ecrit : o M. Montuori usa prematurement ses forces,
ii a contract6, dit Mgr de Jacobis. une faiblesse chronique a I'dpine
dorsale qui l'oblige souvent b marcher courb6. II fut plac6 i la Maison
des Pretres de la Congr6gation de la Mission, a Naples, et y mourut
en 1857, tg6 de 59 ans -.
(30) S.R. Etiopia 3, 664 s.
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mcmbres du Conseil et en particulier le President, Comte de
Verne, dont il remporta une excellente impression.
Vers le 12 ou 13 mars 1839 (31), ils arriverent k Paris,
c'cst-a-dire apres quinze jours du d6part de Rome. M. de Jacobis
y resta environ vingt jours durant lesquels, en parlant avec le
Pere gen6ral M. Nozb, il put dissiper tous les malentendus et
recut les instructions necessaires. On cnvisagca aussi d'etablir
les Filles de la Chariti en Ethiopie, question deja soulcvee par
M. Sapeto et traitee par la suite bien des fois dans la correspondance de M. de Jacobis,
mais A tous il a sembli que le
temps de penser a pareille entreprise n'etait pas encore arrive•:
il fallait d'abord se rendre sur place et considerer prudemment
la chose (32). M. de Jacobis fit une excellente impression aux
Missionnaires et aux Filles de la Charite. Ainsi M. Etienne crivait a M. Guarini :
%Nous avons tous etl embaumes par le parfwn de ses
vertus, et avons confiance que le Seigneur benira son entreprise.
Nous ferons ce qui sera possible pour l'aider dans son travail,
et le mettre en condition de faire du bien (33).
En attendant, M. d'Abbadie, d6sireux de se procurer les
instruments necessaires a ses recherches scientifiques, agissait
aupres des Ministeres competents, afin que les communications
avec 1'Ethiopie soient rendues frequentes et durables; pour
cela il obtint m6me une audience de la Reine de France (34).
Ses d6marches etaient entravies par la crise ministerielle qui
ne lui permit pas de conclure jusqu'a 1'election des Ministres (35).
En tout cas, M. d'Abbadie et M. de Jacobis etaient decid6s a
(31) Le ricit du voyage de Rnme & Paris est contenu dans une
lettre crite de Paris par M. de Jacobis le 15 mars 1839 (Lett. Mss. 2,
143). Ce qui est dit de la visite a Lyon au Conseil de la Propagation
de la Foi est interessant. 11 y eut une s6ance tout expres, dans laquelle
M. d'Abbadie emut tous les assistants avec le rdcit de ses aventures, et
des heureuses dispositions des Ethiopiens A embrasser la vrai foi.
, Les origines de cette institution admirable m'6taient complbtement
inconnues. Mais maintenant, je puis vous assurer, que la premiere
idee est due a Mgr Du Bourge (sic), qui dtait Eveque en Am6rique;
et puis, qui 'ont d6velopptc... et propagde sont, a peu pros tous
ccux qui constituent actuellement le Conseil de la Propagation de
la Foi h Lyon. Quels hommes admirables, ce Comte Vernand (?i. par
exemple, si je ne me trompe, actuel Prisident, ce Comte Dercule I?),

ce Monsieur Didier Petit. Chaque session s'ouvre avec la priere, et
avec la priire faite tous ensemble, elle se termine, et pendant la
C.
session, ils s'enflamment de cette foi qui est alimentee par la pritre
(32) Lett. Mss. 2, 142.
133) ARATA, p. 65.

(34) S.R. Etiopia 3, 664 s.

(35) S.R. Etiopia 3, 666 s. Le Ministere pr6side par M. Louis
Matthieu Mole donnait sa demis.ion le 22 janvier 1839, mais restait
;r fonction jusqu'a la convocation de la nouvelle Chambre et done
jusqu'a I'election des nouveaux Ministres, qui se fit le 31 mars 1839.
Le Prdsident du Conseil fut nomrn6 seulement le 12 mai, c'etait
Nicolas Soult, due de Dalmatie.
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partir au plus t6t pour venir en aide A M. Sapeto, qui 6tait
arriv6 A un tel point de misere, de devoir vendre ses habits
pour vivre (36).
De Paris, M. de Jacobis ecrivait A M. Guarini, lui disant que
si tout allait bien il se mettrait en route le jeudi 4 avril.
\Vulant passer par Turin et Genes au lieu de Marseille, ii le
priait de lui faire parvenir un laisser-passer, car it etait charg6
de livrcs (37). A Tunn, il s'arreta chez les Missionnaires, et
M. Durando lui fit lire une lettre de M. Sapeto dans laquelle il
parlait de la maladie qu'il arait djiA contract6e (38).
De nouveau i Rome. - Le 26 avril, M. de Jacobis se trouvait
a Rome et le 4 mai il ecrivait a M. Etienne, lui disant que les
affaires avec la Propagande dtaient presque termindes. II lui
faisait remarquer, que la ddlermination de la Propagande de
ne pas assujettir le Prefet Apostolique d'Ethiopie a la juridiction du Vicaire Apostolique d'Egypte 4tait tres importarte (39). Cette ddtermination avait dtd prise dans la Congrdgation generale de Propagande du 22 avril, dans laquelle avait
eti decidde l'drection du nouveau Vicariat Apostolique d'Egypte,
qui comprenait tout le territoire d'Egypte et d'Arabie, et A la
tite duquel venait d'etre Olu le Pere Perpetuo Guasco de Solero,
a!urs Custode de la Terre Sainte (40). Le Saint-Pire ratiliera
la d6cision le 5 mai (41).
A Rome, M. de Jacobis retrouva M. Montuori qui avait fait de
notables progres dans 1'dtude de la langue Arabe et Ethiopienne,
et certainement lui aussi reprit 1'dtude interrompue par le
voyage i Paris. II insista aupres de la Propagande pour avoir
.d'amples facultis et des moyens ,suffisants pour etre g6ndreux
et faire des dons en Ethiopie ; et en attendant il requt de
M. Etienne le passeport frangais, une lettre de recommandation
pour le Consul de France a Alexandrie tandis que nombre
d'effets pour la Mission etaient arriv6s i Civitavecchia, via
Marseille.
Tandis qu'I Rome on organisait le ddpart des nouveaux
Missionnaires, on cherchait dans la mesure du possible de venir
en aide et d'encourager M. Sapeto rest6 seut, pauvre et malade,
dans 1'impossibilitd de demeurer encore en Ethiopie, et dans
l'impossibilit6 d'en revenir. En fdvrier (42) on lui avait fait dire
de persev6rer dans son zele sans se laisser d6courager par les
difficultes, ni influencer par ceux qui lui disaient de quitter
(36) S.R. Etiopia 3, 640. Sur sa triste situation, il en parle aussi en
une lettre 6crite A M. d'Abbadie le 23 novembre 1838, citee en
S.R. Etiopia 3, 664 s.
(37) Lett. Mss. 2, 144.
(38) Lett. Mss. 2, 161 ; S.R. Etiopia 3, 704.
(39) Lett. Mss. 2, 146.
140) GOLLBOVICH, Serie cronologica dei Superiori di Terra Santa,
Jerusalem, 1898, p. 111-112.
(41) Acta 1839, 85.
'42) Lett. Deer. 1839, 108.

-150]'Ethiopie, car sous peu allaient arriver des compagnons. En
mars (43) on lui annoncait 1'arrivee a Rome de M. d'Abbadie, et
I'excellente impression produite en tous par le zle dont celuidi
etait anime. Bientot avec M. d'Abbadie devaient partir les nou
vcaux Missionnaires et on le priait d'envoyer les nouveatu
manuscrits liturgiques et ses memoires A la Propagande. En
avril (44), une nouvelle subvention de cent 6cus lui fut envoyee,
en suite de l'arrivee & Rome de ses lettres du mois de novembre,
devoilant la tragique situation dans laquelle ii se debattait.
Ccpendant M. Sapeto re;ut les patentes de Missiunnaire et
les premieres lettres sculement le 1" juin 1839, a sa grande
consolation et avec le d6sir de voir bient6t ses nouveaux
compagnons (45).
III. -

DE ROME A ADOCA.

M. de Jacobis et M. Montuori furent regus par le Pape
avant de quitter Rome : a Avant de partir, le Pape lui-meme
nous benit comme ses propres pretres envoyds en Ethiopie (46).
Depart de Civitavecchia. - Apras les achats ndcessaires et
I'expedition des bagages, M. de Jacobis et M. Montuori s'embarquerent le 24 mai 1839 sur le vapeur francais Sesostris, en
compagnie de confreres frangais (trois Antoine) qui se rendaient
en Syrie, a savoir M. Antoine Poussou, Prdfet Apostolique de la
Mission en Syrie, M. Antoine Reygasse avec le frere Antoine
Martin. Ces deux derniers devaient dcceder a Tripoli les 17 et
18 novembre 1876 ! M. de Jacobis avait 6et nomm6 Prefet
Apostolique Ethiopiae et finitimarum regionum, restant ind6pendant de tous les Vicaires Apostoliques- II avait obtenu de la
Propagande deux cents ecus et avec plusieurs livres tres utiles
il requt aussi les trois instructions suivantes, comme il ecrivait
lui-mcme de Civitavecchia au Superieur general (47):
1° Attendre en Egypte M. d'Abbadie pour se rendre ensemble
en Ethiopie.
2° Ticher de trouver en Egypte un bon pr6tie copte catholique pour I'emmener en Ethiopie.
(43) Lett. Decr. 1839, 179. Cette lettre de la Propagande a M. Sapeto
avait ete transmise pour plus de suret6 par le Consul general de
France a Alexandrie, M. Cochelet (Lett. Deer. 1839, 178), lequel avait
tte dicord par le Pape commandeur de l'Ordre de Saint-Grdgoire, le
20 janvier 1839 (Udienze, 91 (1839) 53). M. Cochelet repondait du Caire
le 4 avril (S.R. Ethiopia 3, 679) qu'il avait regu les lettres du 14 mars,
ct que celle pour M. Sapelo, il I'avait remise a un voyageur de
contiance qui l'aurait fait parvenir au Gouverneur de Massa-uah.
(44) La somme de 100 ecus fut transmise & M. Cochelet avec le
vapeur francais qui partit de Livourne le 23 avril 1839, par M. Luigi
Ghantuz Cubbe, correspondant de la Propagande en cette ville (Lett.
Deer. 1839, 331; S.R. Etiopia 3, 674; Lett. Deer. 1839, 424).
(45) S.R. Etiopia 3, 682.
(46) Giornale 1, 287.
(47) Lett. Mss. 2, 147.
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3° Fixer sa demeure a Aden.
Cette ville appartenant aux Anglais, M. de Jacobis priait le
Superieur gendral de lui procurer une lettre de recommandation
de la part du Gouvernement anglais. Dans la meme lettre, ii le
priait aussi de lui donner comme compagnon un mcdecin qui
se trouvait alors en Syrie ; tandis qu'il le remerciait de tout,
ainsi que de la part du Pape qui l'en avait exprcss6ment charg6.
A l'occasion du depart des nouveaux Missionnaires, le Secrdtaire dc la Propagande les recommandait au Pere Cherubino de
Civezza, qui se trouvait a Alexandrie (48). ct au Pere Rcmigiu de
Chieri, Prefet de la Mission des Fr:res Mineurs Reformes dans
ia Haute-Egypte, en residence au Caire (49). C'est a ce dernier
que l'on demanda d'indiquer aux Missionnaires un pr&trc copte
catholique possedant tout ensemble une instruction suffisante,
un veritable et sincire attachement a la Foi catholique, une
grande int6grit6 de mceurs aafin qu'il puisse, si les Missionnaires
le jugeaient a propos, les accompagner a la Mission, en plein
accord avec le Vicaire Apostolique n.
En voyage sur la Mdditerrande. - Ils partirent de Civitavecchia sur une mer agit6e (50).
< Apres presque quaranee-huit hcures environ de bonne navigation, nous arrivames & Malte sans toucher le port de Naples
et sans passer par le phare de Messine , (51).
Ils aborderent a Malte oii quelques pr6tres les comblerent
d'attentions : ce qui leur donna une idde de la prosp6rit6 du
catholicisme dans l'ile. Du Sesostris, ils passbrent sur le vapeur
Scanmandre, autre navire franqais, pour continuer leur voyage.
Mais une mauvaise nouvelle les rejoignit : la peste avait eclat6
a Alexandrie. La nouvelle fut confirm6e, trois jours apres, par
le Consul francais, M. Debois, a Syra, oh ils 6taient arrives en
bon 6tat. Les Missionnaires se trouvercnt dans la plus grande
perplexite, et deciderent de suspendre le voyage.
SApres tout, Alexandrie oi nous devions nous arriter,n'dtait
pas le pays de notre Mission ; nous pouvions lout aussi bien
attendre M. d'Abbadie en Grace plutot qu'en Egypte ; il n'etait
pas prudent d'exposer notre vie en un pays oit nous n'aurions pru
(48) Lett. Decr. 1839, 469. En une lettre du 7 janvier 1839 a la
Propagande, le Pere Cherubino de Civezza (S.R. Etiopia 3, 632 ss.)
s'offrait pour aider les Missionnaires selon ses possibilits : A leur
arrive~, je ferai tout moa possible pour habituer !es Missionnaires
que Votre Eminence promet, je leur procurerai encore qu'ils soient
accompagnes par quelque catholique levantin jusqu'a Massaouah,
confins de 1'Egypte ; cette tache ne devrait pas 6tre trop penible;
parvenu a ce port, ils avertiront le Pere Sapcto qui viendra les
prendre en personne comme ii l'avait d6ja promis .
(49) Lett. Deer. 1839, 470.
(50) M. de Jacobis 6crivait le 24 mai a M. Guarini: , La mer est
inauvaise ; mon estomac l'est davantage ; mais la confiance en Notre
Seigneur Jesus-Christ croit aussi -. (Lett. Mss. 2, 141).
(51) S.R. Etiopia 3, 680 ss.
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exercer notre ministere sacrd : il dtait done plus convenable
d'attendre d'autres nouvelles en dehors du pays infecte,.
Les confreres franqais continuerent leur voyage et proiirent
d'ecrire d'Alexandrie, pour indiquer ce qu'iI convenait de faire.
De leur c6t6, les deux Lazaristes italiens se rendirent de Syra
h Naxos, A quatre heures environ de navigation. LA se trouvait
une petite maison de la Congr6gation habitee par des confreres
vivant de pauvrete, charitd et gentillesse. C'est de Naxos qu'en
date du 5 juin, ils adresserent leur premiere lettre au Secr6taire
de la Propagande, lui demandant son avis sur ce qu'il y avait a
faire. Ils ecrivirent aussi a M. Guarini, et, le 8 juin, A
M. Etienne (52).
M. de Jacobis avait cru plus prudent de s'arr6ter, mais les
observations de son confrere M. Poussou lui avaient gliss6 dans
l'ame le doute de s'etre laiss6 vaincre par la peur. Dans ce sens,
il ecrivait a Mgr le Secritaire de la Propagande :
SSi vous croyez que la decision prise n'est qu'une timiditi
condamnable, nous sommes prets, mon compagnon et moi, d
poursuivre notre route sitOt que nous recevrons votre ordre - (53).
En effet 1'ordre fut donn6 mais quand nos Missionnaires
se trouvaient d6jh au Caire (54).
La halte a Naxos qui dura un mois environ, fut blam6e A
(52) S.R. Etiopia 3, 680 ss. ; Lett. Mss. 2, 148 ; Lett. Mss. 2, 149.
Nous reportons a titre de simple curiositt un passage de la lettre
ecrite a M. Guarini (Lett. Mss. 2, 148) : - Tous les fours de I'Octave,
nous avons eu dans noire tglise la Bdnddiction du Tres Saint-Sacrement ; ce matin, octave de la Fite-DIieu, messe chantde et cet aprSsmidi procession dans tn village oih presque tous les habitants sont
grecs schismatiques. Comme ce sera beau et touchant, de voir les
schismatiques prosternes jusqu'i terre pour baiser l'aube ditpritre
qzi, portera le Saint-Sacreinent. Chiaque annde cet edvnement se renouvelle. Qui aurait cru, qu'dtant au milieu d'un peuple d'hdritiques,
ceux-ci se seraient levds str notre passage et decouverts pour nous
faire la riverence ! Et pourtant ceci est un fait que de telles rdevrences
ne sont pas faites aux Papas. L'ignorance de ceux-ci est inimaginable,
le nom d'un saint grec dcrit en justes caracteres est pour eux aussi
obscur qu'un hieroglyphe gyvptien. Le gouvereneent grec a pris des
mesures pour remddier d cette ignorance en fondant pour les schismatiques un siminaire, et en exigeant que sedus les dleves dudit siminaire pourraient pretendre au sacerdoce. De cela deux bdenfices dans
la suite : is auraient peu de Papas, mais ceux-ci etant plus instruits,
reconnaitraient plus facilement le tort qu'ils ont d'tire sdpards de
nous dtant donne que le schisme est soutenu ici par l'ignorance. Les
icoles publiques que j'ai vues & Syra, et ouvertes par le Gouvernement pour les garcons et les filles sont organisdes avec des
mdthodes d faire honte & de nombrelux pays d'Europe m.
Nous sommes tentes de croire que M. de Jacobis exagere les
conditions de 1'Eglise et de 1'instruction a Syra.
(53) S.R. Etiopia 3, 680 s.
(54) Lett. Deer. 1839, 733. La lettre de la Propagande du 13 juillet
n'arriva a destination qu'en fevrier 1840, quand les Missionnaires se
trouvaient ddja en Ethiopie (S.R. Etiopia 3, 732).
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Paris et le reproche qui s'ensuivit attrista profondement M. de
Jacobis (55).
En Egypte. - Apres plusieurs jours, des bonnes nouvelles
arriverent d'Alexandrie. La peste etait rien de rien (56), et
M. Poussou ecrivait d'Alexandrie: a II n'y a pas de peste...
quelque cas par jour... je vous le dis et vous le repete que vous
etes des poltrons * (57). Ils se remirent tout de suite en voyage,
mais apres une nuit de tempete, ils se retrouverent au meme
endroit d'ou ils 6taient partis le soir auparavant. Ils attendirent
a Naxos pendant trois jours le retour du beau temps. Vains
espoirs. aussi s'embarquerent-ils malgrd la bourrasque, mettant
ainsi de Naxos A Syra seize heures, tandis qu'en temps normal
quatre suffisaient (58).
Enfin, grace a Dieu, ils parvinrent i Alexandric le 4 juillet.
Leur premiere visite fut pour le Consul franqais, M. Cochelet,
qui etait malade. Celui-ci leur remit une lettre de M. Etienne,
6crite le 7 juin, et ii leur promit de faire tout cc qui 6tait en
son pouvoir pour aider la Missioi. (59). A cet effet il leur obtint
un firman du Vice-Roi d'Egypte, Meh6met Ali, qui les recommandait au Gouverneor de Massaouah et qui lcur servit durant
tout leur voyage, jusqu'en Ethiopie (60). En outre le Consul
ieur ddlivrait des lettres de recommandation qui leur resterent
tres utiles au Caire, a Cosseir et a Djeddah. Chez le Consul,
ils trouverent le tableau magnifique repr6sentant 1'Immaculee
et une caisse remplie de magnifiques ornements sacres. calices,
ciboires, livres, etc... envoyes par M. Etienne (61). En ouvrant
la grande caisse qui contenait notamment le tableau de l'Immacuiee uour !e metire dans une plus petite :

a

un jeune Ethiopien qui etait arrivt

en mýme temps qeIL

nous. fut tellement imerveilld de voir cette aimable image de
l'Immaculte qu'il en pleura de joie, et la face contre terre lii
baisa lcs pieds en disant : Ouand ils vous verront eil Ethiopic
tout l!

monde vous aimera. Ce serait vrainenl le plis beau

miracle de la M&daille Miraculeuse ! D (62).
Les caisses furent a nouveau regroupes : 1'on y mit aussi
; iU
les diverses acquisitions de Ruie, de Maltc et d'A'lxand
(55) ARATA, o.c., p. 77 ; PANE, o.c., p. 154 ss. La premiere lettre de
Paris arrivee en Ethiopie fut la reponse de M. Etienne a la lettre
que M. de Jacobis lui avait 6crite de Naxos. La reponse contenait
plusieurs reproches que M. de Jacobis disait - bien m6ritrs m'etant
iloigne de mon chemin n (Lett. Mss. 2, 165). La lettre arriva en mrme
temps que celle de la Propagande du 14 janvier 1840 (Giornale I, 41).
(56) Lett. Mss. 2, 153 bis.
(57) Lett. Mss. 2, 151.
(58) Lett. Mss. 2, 152 et 153.
(59) Lett. Mss. 2, 150.
(60) S.R. Etiopia 3, 676 s.
(61) Lett. Mss. 2, 153.
(62) Lett. Mss. 2, 152 - 153.
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v avait egalemcnt des outils pour ouvriers et des semtnces pour
les paysans (63).
Apres la visite rendue au Consul, les deux Missionnaires
allerent au couvent des Franciscains oa l'accueil fut cordial.
Pour garder I'incognito ils durent s'habiller en civil (64), selon
ics conscils donnes par les Consuls de Sardaigne et de Belgique,
et preccddmment a Paris par M. Etienne et M. d'Abbadie.
Durant les dix jours qu'ils passerent & Alexandrie, tout en
s'adonnant a I'arrangement de leurs bagages et aux visites
necessaires, M. de Jacobis put aussi penser au reglement et A
la question des fonds de la Mission. A Alexandrie, M. Etienne avait
nomme comme Procureur un certain M. Franc, negociant, et
c'est a lui qu'il envoyait les fonds pour la Mission d'Ethiopie.
A son arrivee a Alexandrie, M. de Jacobis trouva a sa disposition chez ce negociant la somme de 10000 francs; en acompte,
il en prit 6000 (65).
D'Alexandrie, ils s'embarquerent pour remonter le Nil, et
apris cinq jours de delicieuse navigation, ils parvinrent au Caire.
La aussi ils rendirent visite aux Consuls, aux religicux et aux
sanctuaires (66). M. de Jacobis, selon sa lettre a M. Guarini du
21 juillet (67), comptait quitter le Caire le 25 juillet, naviguant
lentemcnt sur le Nil et s'approchant ainsi de Cosseir sur la
Mer Rouge, d'oi ii aurait pris le large pour Massouah. Pendant
ce temps il attendait le nouveau compagnon, M. Derodes, qu'on
lui avait destine (68)

et M. d'Abbadie dont ii n'en avail p-, de

63) Lctt. Mss. 2. 153.
(64) Lett.
ss. 2, 150, 151, 152, 153. , Ici plus qu'ailleurs j'ai
ceconnu la nccssiei
de garder comme l'on dit. l'incognito car la
nouvcl-e de notre arrivee tient en eveil tout le monde heretioue. II
est necessaire de prendre des pr6cautions afin que la nouvxlle ne
soit pas divulguce par eux. Pour cela nous nous habillons comme
nos confreres de France, car le costume qu'ils portent est reconnu
par presque tous les Consuls europeens comne dtant le plus a propos.
Mais en Ethiopie nous changerons encore une fois d'habit D (Leti. Mss.
2, 150).
(65) Lett. Mss. 2, 153 et 155. M. Franc, correspondant de M. Dromel
de Marseille, avait requ l'ordre de donner t M. de Jacobis tout
l'argent qu'il lui aurait demand6. Mais il disait que pour ia rigu]arite des comptes, it lui aurait donne la premiere fois 10000 francs.
Ceux-ci terminds, on aurait ouvert le compte pour les autres 10000
(Lett. Mss. 2, 169).
(66) Lett. Mss. 2, 152 et 153.
(67) Lett. Mss. 2, 152.
(68) M. Derodes etait un simple agr6ge a la Mission d'Antoura
du Liban, et exergait la profession de mddecin. M. Poussou, arrive
a Antoura le 21 juin avec M. Reygasse, (Annales C.M. 8 (1842) 299-308),
le pria d'aller en Ethiopie, et lui qui ne se trouvait pas bien k
Antoura, et s'etant d6ja plaint aux Sup6rieurs Majeurs, conscntit
sans difficult6 et 6crivit a M. de Jacobis qu'il serait bient6t arriv 6.
M. Derodes icrivit une lettre de Cosseir a M. Etienne le 14 septembre
1839 (Lett. Mss. 2, 422) ou il dit :
J'ai quitt6 Antoura pour des
raisons que vous connaissez. Je puis done vous assurer que tout ce
que je vous ai dit, par rapport a la discipline et autres infractions
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nouvelles (69). En effet M. de Jacobis avait requ l'ordre d'attcndre
en Egypte M. d'Abbadie, et de s'arranger pour trouver un bon
pre'-.' copte catholique afin de l'emmener avec lui. L'attente de
M. d'Abbadie se prolongeait, mais il etait necessaire de patienter.
Pour passer le temps, les deux Missionnaires accepterent lu
Pere Cherubino de Civezza, de pr&cher les Missions au peuple
durant la Neuvaine de l'Assomption. Voici ce qu'en dit le Pere
Cherubino dans sa relation:
o Invitis par moi, a prdcher les Missions pendant la Neuvaine
de I'Assomption dans notre Eglise, ils le firent tres bien et
a'ec gzrande edification des chretiens ; ineie ceux qui ne les
comprenaient pas etaient emereilles de leur zele. Le nombre des
auditeurs depassa toute espirance. M. de Jacobis surtout se distin~u4a par ses meditations. Parlant paternellement ii laissa une
reputation de saint, de savant, de prudent et habile ouvrier de
la vigne du Seigneur (70).
A cette
et qui etait
le 5 juin,
partir tout

date la lettre de la Propagande datee du 13 juillet (71)
la r6ponse de celle de M. de Jacobis ecrite de Naxos
n'6tait pas encore arrive ; elle portait I'ordre de
de suite pour 1'Egypte :

aux devoirs generaux de la Maison, sont exacts et vrais dans toute
I'accoption du terme. Du restc. j'ai quitte ces M.cs-ieurs sai-

aucune rancune : M. Calvi (Michel) est venu m'accompagner jusqu'au
bateau B vapeur . II s'est arretd a Alexandrie pour quelques jours.
pour acheter des remedes et autres choses qui pouvaient lui etre
utiles (Lett. Mss. 2, 153 bis). Ensuite ii rejoignit les
au Caire vers la mi-aout. Pour aller d'Antoura a
requ 30 ecus de M. Poussou auquel il fallait
M. Dcrodes ne remit la lettre a M. de Jacobis

deux Missionnaires
Alexandrie il avait
les rendre. Mais
qu'apres le ddpart

du Caire et ainsi il ne fut pas possible d'acquitter la dette. M. de

Jacobis dcrivit de Cosseir h M. Etienne ainsi qu'a M. Guarini afin
qu'ils se chargeassent de penser a cette petite affaire.
M. de Jacobis estimait beaucoup M. Derodes et I'appelait: < Homo,
vraiment, missus a Deo (Lett. Mss. 2, 155), et dans une lettre qu'il
ecrivit a Mgr le Secrdtaire de la Propagande le 20 aoiit (S.R. Etiopia 3,

686) ii dit : - Lui qui abandonna la France uniquement pour des

motifs de charite ivangdlique, c'est-d-dire pour soigner les pauvres
diu Levant, il se trouva contrairement a son desir, trbs occ:up a
soigner les riches et les grands de ce pays, et a demande et obtenu
du Supcrieur gindral de venir en Ethiopie oi les rois mnines sont

pauvres. A I'habilete de la mddecine, il joint celle de la musique,
dont les harmonies si elles sont benies par Dieu equivalent, comnme
nous lisons dans les histoires des Missions t une partie de I'Apostolat.
De plus, c'est un homme d'exquise pidtg, et meme ne filt-il pas, le
fait de rester simple laique, nous est une garantie contre n'importe
quel mal que sa presence pourrait causer a la Mission (cfr. dgalement PANE o.c.p., 166 ss.).
(69) Lett. Mss. 2, 152 et 153.

(70) S.R. Etiopia 3, 692. Peu de temps avant cette Mission ii avait

prech6 aux quelques chritiens qu'il y avait en un village musulman.

Le 2 aouit il I'avait ecrit

b la marquise Helene dell'Antoglietta (Lett.

Mss. 2, 154).
171) Lett. Deer. 1839, 733.
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.. Et de se procurer au plus vite le permis d'entrie en
E:hiopie sans attendre M. d'Abbadie qui devait encore tarder,.
Le 20 aouit, en informant le Secr6taire de la Propagande de
son depart du Caire, M. de Jacobis 6numerait toutes les precautions prises pour la securite du voyage et il ajoutait :
SA tous ces avantages il manque celui que la prdsence de
Al. d'Abbadie aurait pu nous donner ; mais ie ne crois pas qu'il
faille t'atiendre encore puisque voila deux mois qu'il aurait dfi
e·re lit. Avec I'assurance de votre approbation,Monseigneur, ainsi
que de celle de Son Eminence dont nous baisons, mes compagouns et moi, la pourpre %acree.je vots prie de continuer a

nous benir et c'est au nom du Seigneur que nous reprenons
noire route D.

Au Caire, ii n'y avait plus rien h faire puisque les a frais
consid6rables D dont parle le Pere Cherubino dans la lettre citre,
eraicnt termin6s, et en outre il etait impossible d'obtenir un
pretre de 1'Eveque copte catholique, qui pourtant avait demontri
beaucoup d'interet pour la Mission (73).
Vers I'Ethiopie. - Le 23 aout les Missionnaires et M. Derodes
partirent du Caire pour I'Ethiopie. Is 6taient accompagnes par
un certain Joseph Mousa, domestique des Peres Franciscains,
qui leur servait de guide ; c'6tait une personne habile qui avait
deia accompagn6 plusieurs autres Missionnaires. Us quitterent
le couvent des Franciscains, tres satisfaits de I'hospitalit6 reque
et de la v6n6ration manifestde par ces bons Peres. Le Pere
Cherubino relatant I'excellente impression laiss4e par tous,
surtout par M. de Jacobis, 6crivait :
< M. de Jacobis devrait etre le grand Ap6tre de cette pauvre
ination, la grace du Seigneur semble le favoriser et I'appeler
dans ces regions oit la presence d'un bon pretre tel que Al. de
Jacobis serait si ndcessaire (74).
Is naviguerent pendant quinze jours sur le Nil, ofi ils
purent voir les Missions fond6es en Haute-Egypte et les magni(72) S.R. Etiopia 3, 686. En cette lettre M. de Jacobis informa
aussi la Propagande de la faqon de se comporter du Patriarche Copte
herctique : A peine arrivd en Egypte, des personnes loyales, me
firent remarquer les nombreux motifs de craindre sur la conduite

que le Patriarche copte schismatique aurait pu tenir en rapport a
notre Mission, si bien que nous avons pris tous les moyens potlr
rester inconnus. Ensuite, le sdjour de presque un mois au Caire m'a
fait clairement voir que de ce c6te il n'y avait rien a craindre. Le
Patriarcheconsidere les Ethiopiens comme des excommunids indignes
de ses soins, ce sont ses propres paroles ,. Dans la lettre pr6c6dente

du 26 juillet (Lett. Mss. 2, 153 bis) M. de Jacobis dit que le
Patriarche auquel il avait demande pour quels motifs ii .tait separe
de I'Eglise catholique avait r6pondu: c Je le suis, mais en fin de
compte, il appartient au Pere de rappeler le fils 6gard . Et M. de
Jacobi. suppliait de lui envoyer un bref, ou quelque signe d'affection
qui servirait A le rappeler.
(73) Lett. Mss. 2, 153 bis.
(74) S.R. Etiopia 3, 692.
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tiques ruines de Thibes. Ils toucherent Kena, derniere ville sur le
cours du Nil ou il y avait des catholiques et apris avoir traversd
le descrt, ils rejoignirent finalement Cosseir, sur la Mer Rouge.
Dans ces deux villes ils furent favorisds par les Consuls frangais (75). Avant de s'embarquer, les Missionnaires sentirent le
besoin d'ecrire encore quelques lettres. M. de Jacobis dcrivait
a M. Etienne le 14 septembre pour lui donner les dernieres
nouvelles et pour lui recommander les deux Consuls frangais de
Kena et de Cosseir qui les avaient si bien accucillis et qui, dans
la suite pouvaient leur 6tre utiles pour 1'echange de la correspondance entre 1'Ethiopie et 1'Europe. Ils n'avaient pas encore
recu la patente de Consul de la part du Minist6re des Affaires
etrangeres de France ni I'autorisation de hisser le drapeau
tricolore (76). I1 6crivait aussi a M. Guarini pour l'avcrtir que
la voie la plus sfire pour l'envoi de la correspondance etait de
Le premier a
passer par les Consuls franqais qui sont :
Alexandrie, le deuxiýme au Caire, le troisieme a Kena, le quatrieme a Cosseir, le cinquibme a Djeddah D. II suffisait de
l'adresser au Consul general d'Alexandrie le priant de la faire
parvenir jusqu'a Djeddah (77).
M. Derodes dcrivait aussi le 14 septembre de Cosseir une
lettre a M. Etienne (78), oi il lui donnait de ses nouvelles et le
mettait au courant des projets pour I'avenir. II se proposait de
s'occuper premierement de la medecine avant m6me des soins
spirituels, de soigner tout le monde sans se meler de leurs
affaires, de vivre une vie silencieuse et cache ; c'est par
lexemple des bonnes moeurs et la tranquillit6 morale qu'il ferait
plus de bien que par le bruit. II se proposait de fonder un petit
h6pital qui rendrait service a toutes les tribus, assure ainsi
d'obtenir 1'am6lioration des Ethiopiens. La Mission sera une
des plus importantes, et la France y gagnera. Sa puissance
morale ddej si 6tendue en Orient, acquerra une ample expression
et son pouvoir politique de m6me etendra son influence en
Ethiopie. En suivant cet ordre d'iddes, ii se demandait si un
Consul d'origine frangaise n'aurait pas etd tres utile pour favoriser 1'elan religieux des Missionnaires dans toutes les contrees
de 1'Ethiopie ; pour maintenir le pouvoir commercial dans des
(75) Lett. Mss. 2, 157 et 158.
(76) Lett. Mss. 2, 158.
(77) Un alinea de la lettre 6crite en reponse a la nouvelle que lui
donnait M. Guarini, que quelques personnes faisaient des intrigues
pour avoir la Mission 6thiopienne est fort int6ressant : Ce que
vous nm'crivez concernant I'empressement que I'on fait pour avoir
notre Mission (je ne saurai ni de quelles ni de combien de personnes) ne me trouble point, au contraire j'ai considedr tout cela
comme un effet de la divine Misericorde, qui ioulant 'enrtiere conversion de 1'Ethiopie donne itbeaucoup de ses dignes ministres, le
desir de s'occuper de cette ceuvre, et nous serons toujours egalement

heureux d'dtre ou seuls ou accompagnes dans nos fatigues apostoliques, pourvu que la croix de dJsus-Christ, dans laquelle reside

notre gloire et notre emulation, triomphe" (Lett. Mss. 2, 157).
(78) Lett. Mss. 2, 422.
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justes limites, et favoriser l'influence francaise, entravant ainsi
1'Angleterre dans le commerce et dans la propagation du protestantisme. Mais ii etait ntcessaire de trouver un Frani;ais religieux, ferme, doux et capable. Le seul moyen pour y arriver
etait de choisir, selon V'avis de M. de Jacobis et de M. Montuori,
une personne bien devou&e aux Missionnaires, en un mot, de le
choisir lui-meme. Si done il le crovait capable d'occuper ce
poste dignement il le priait d'en parler au Ministre (79). Apres
cet expose et ces considerations, il demandait plusieurs objets
utiles pour lui-meme et pour la Mission; entre autres les
meilleurs ouvrages sur 1'Ethiopie, une lunette d'approche et
m6me un violon...
Le 13 septembre a Cosseir, nos Missionnaires louerent la
barque qui devait les transporter a Dieddah, mais i)s ne parent
partir que le 16, a cause du temps qui regnait sur la mer (80).
(79) De Massaouah, M. de Jacobis en ecrivant a M. Etienne, le
15 octobre (Lett. Mss. 2. 160) recommandait cette affaire comme
chose tres importante pour le bien de la Mission, et le priait de
faire son possible pour la mettre a execution.
(80) M. Montuori decrit le voyage de Cosseir a Aassaouah dans
une lettre ecrite d'Adoua, le 7 septembre 1839 (S.R. Etiopia 3, 711):
SLe 16 septembre done, nous quittdmes ladite ville (Cosseir) et nous
nous enrbarqudmes pour Djeddah sur une barque arabe qui chargeait des sacs de bli pour le Gouvernement d'Egypte au prix de
25 colonnats. Notre voyage, certes, fut penible it cause de Ja petitesse de
la barque et de sa charee extraordinaire; de l'excessive chaleur provoquant une soif ardente : malgre cela nous avons conserve notre
gaietd et notre joie en pensant & notre heureuse destinEe. Apres une
journde et demie de voyage nous arrivdmes au milieu de la ler
Rouge oh nous chantdmes avec joie et tendresse le beau cantique
de Moise -

Cantemus Domino, gloriose, etc... -

Que de pie:ses

et belles pensees me vinrent a I'esprit pendant ce chant !
SApres trois jours de voyage de Cosseir, nous abordames sur
les c6tes de l'Asie et precisenent en Arabie Petree que nous trouvdmes sterile, denude, sablonneuse et presque man uant de vegitation. Quelle difference avec nos belles et agreables c6tes d'ltalie !
Sur ces rivages je fis une belle petite collection de coquillages choisis
entre les diverses especes de nacre : tres gracieux is pourraient
compldter ou tout au moins augmenter une collection du genre.
Apres peu de jours nous arrivaimes a Jambo, miserable ville qui est
considerie comme le port de Medina, devenue celebre a cause de
la tombe du c faux prophete Mahomet et par consequent tres
vendree par les musulmans. Apr&s trois fours de voyage de Jambo,
nous touchdmes Djedahh, ville qui se trouve a douze heures de
distance de la si fameuse La Mecque, cite sainte de 7'slamisme oil
naquit Mahomet... Nous nous arritdmes deux jours a Djeddah et
nous partimes sur une barque arabe, que nous loudmes pour
40 colonnats seulement, grdce aux recommnandations que nous eitmes
au Caire. Le trajet de la Mer Rouge, de l'Asie a I'Afrique que nous
dunies refaire nous pris seize jours au lieu de huit ou dix en temnps
normal, et cela a cause des vents contraires et des furieux ouragans
qui nous mirent trois fois en peril de couler a pic ; nous demandions
timidement impressionnds au capitaine arabe et aux marins, mais
ils nous repondaient en musulmans fatalistes, avec sang froid et la
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M. de Jacobis se sentit mal pendant la traversee (81), mais enhn
ce fut i'arrivee h Massaouah le 13 octobre 1839.
A Mlassaouah. - M. de Jacobis, a peine eut-il mis le pied A
terre, s'occupa de trois choses : Avoir des nouvelles de M. Sapeto,
arranger ses bagages et pr6parer la caravane pour le voyage
Massaouah-Adoua, et s'assurer quelques appuis pour I'6change
du courrier avec 1'Europe (82).
Par quelques n6gociants, il apprit que M. Sapeto se trouvait
toujours a Adoua. Pour le transport des bagages ils louerent
onze chameaux et pour eux-m6mes ils durent se contenter de
se faire porter a sur les d6testables selles de mulets encore
plus detestables o. VoilA comment M. de Jacobis put assurer la
correspondance :
SLe Consul general de France a Alexandrie, M. Cochelet,
qui nous combla de faveurs, aurait encore la bonte de faire parvenir lettres, argent, etc.. en mains propres de M. Fresnel, lnouveau Consul frangais t Djeddah. Celui-ci est en relation avec
le Gouverneur de Massaouah qui nous temoigne de grands
honneurs pour le firman de Mdhenet Ali que nous hid avons
prdsentd. II nous rendit visite deux fois, nous offrit I'hospitalitd
dans les maisons du Gouvernement et nous promit de protdger
notre correspondance, conservant prds de lid les papiers et tout
ce qui pourrait arriver a notre adresse, jusqu'au moment oil
nous les enverrions prendre (83).
Les affaires de la Mission devaient 6tre plac6es dans de
petites caisses, ne d6passant guere 15 kg, pour faciliter leur
transport sur les montagnes 6thiopiennes (84).
Quand tout fut arrang6, le 15 octobre, ils prirent la route
vers l'interieur du pays, et 6crivirent en Europe pour dormer
des nouvelles de la traversde, pour renseigner sur M. Sapeto,
sur I'organisation du service pour la correspondance et le
voyage qu'ils dtaient en train d'entreprendre. Probablement ils
pipe it la bouche : - Tout est etabli, si nous devons couler a pic nous
irons, en cas contraire, nous n'irons pas. - Nous voyant en danger,
nous entonndmes 1'Ave maris stella et te Magnificat, pendant que je
jetais en mer une Mddaille Miraculeuse de Paris et i'en suspendais
une autre a l'arbre de la barque, criant a haute voix et avec grande
foi: 0 Marie concue sans pdche priez pour nous qui avons recours
t Votus. 0 prodige de notre bonne M&re ! en tin instant facta est
tranquillitas magna le vent cessa de souffler, la tempete se calme et
tout rentre dans l'ordre jusqu'd notre arrivie a MassaouahP.

(81) M. de Jacobis en parle dans une lettre (Lett. Mss. 2, 159):
SMoi seul i'eus une fdcheuse et dangereuse maladie, qui est presque
e
terminde grdce i la terre ferme -, maladie qui 1'avait extrminement
affaibli , comme il disait dans une autre lettre du 2 d6cembre (Lett.
Mss. 2, 161, S.R. Etiopia 3, 704).
(82) Dans sa correspondance il ne parle pas de 1'ordre requ a son
depart par la Propagande, de s'6tablir a Aden. On doute alors que
M. de Jacobis ait compris Aden au lieu de Adoua.
(83) Lett. Mss. 2, 159.
(84) Lett. Mss. 2, 160 et 162.
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remirent leurs lettres au bon Joseph Mousa qui les avait
conduits sains et saufs a Massaouah, et qui maintenant les
quittait pour rentrer en Egypte. Voulant le d6dommager pour
ses services, M. de Jacobis, dans sa lettre & M. Etienne, le pria
d'obtenir pour lui et sa famille une particuliere protection
de ]a part du Gouvernement francais (85). L'unique regret 6tait
de n'avoir encore requ aucune nouvelle de 1'Europe; dans ce
sens, il 6crivait a M. Guarini :
SDes lettres et des nombreux papiers que nous attendions,
rien n'est arrive. Je crains que les Missionnaires d'Ethiopie, qui
ont besoin de rout, ne soient bien vite oublids par l'Europe
enriere (86).
De Massaouah ii Adoua. - C'est une longue et belle lettre
que M. de Jacobis expedie a M. Guarini le 2 d6cembre (87):
il nous y donne la description du voyage de Massaouah a Adoua.
Nous ne noterons pourtant que ce qui nous interesse.
Ils partirent dans la matinee du 15 octobre (88) avec les
lettres de recommandation du Gouverneur de Massaouah pour
le Nayb d'Arkico et arriverent dans cette localit6 par mer. Durant
le court trajet, M. Derodes fut pris d'un vomissement convulsif
qui faisait craindre un empoisonnement, mais ce fut peu de
chose. Courtoisement regus par le Nayb, ils furent hdberg6s
dans sa pauvre maison pendant deux jours : le temps n6cessaire
pour mettre en ordre la caravane qui, en plus des Missionnaires,
comprenait betes, guides et hommes armes qui n'eurent cependant pas besoin de se servir de leurs armes durant le voyage (89).
La route se faisait par 6tapes : quelque cinq heures de marche
le matin, suivies de quatre heures de repos ; deux heures de
marche dans 1'apres-midi et repos jusqu'au lendemain matin sur
le tard. Le jour apres le d6part d'Arkico, ils parvinrent au carrefour du Taranta, oh ils devaient se presenter au Sultan de la
montagne qui, d'apres la lettre confie par le Nayb, devait procurer aux Missionnaires tous les moyens pour gravir la montagne, car les chameaux qui ne pouvaient le faire, devaient
reprendre le chemin d'Arkico. Ils durent s'arreter 1l pendant
deux bonnes journdes sans rien faire. Dans la matin6e du troisieme jour, ils se remirent en route et arriverent au pied du
(85) Lett. Mss. 2, 160: voir Post-scriptum.
(86) Lett. Mss. 2, 159.
(87) Lett. Mss. 2, 161; S.R. Etiopia 3, 704. II faut noter que
cette lettre commenc6e le 2 decembre 1839 d'apres 1'ent&te, a et 6
terminde le 5 decembre selon ce qui est 6crit a la fin. M. Montuori
meme fit brievement la description de ce dernier voyage dans sa
lettre du 7 d6cembre (d6jA citde) (S.R. Etiopia 3, 711).
(88) C'est ce que dit du moins, la lettre dcrite par M. de .acobis
a M. Etienne le 15 octobre (Lett. Mss. 2, 160).
(89) En une lettre 6crite le 8 d6cembre & M. Guarini, M. de
Jacobis dit que <bien que munis d'armes et accompagnes d'hommes
armes, nous n'avons pas rencontrd des points pdrilleux
(Lett.
Mss. 2, 163).
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dura six longues heures et finalement, malgr6 les chutes multiples des mulets et des anes charges de bagages, ils arriverent
an sommet d'ou l'on jouit d'un magnifique panorama. Ils y
passerent la nuit. Le soir suivant, ils se trouvaient a Diksa, premier village chrdtien de l'Ethiopie, li ils s'arretýrent pendant
deux jours et eurent la visite de 1'Anglais Coffin qui, de simple
marin 6tait devenu seigneur de plusieurs villages. M. Coffin,
Seut la complaisance, dcrit M. de Jacobis, de preparer les esprits
de ceux qui devaient nous donner d'autres animaux pour continuer notre route. Nous diimes donner 50 thalers (dits de la
Reine) qui est l'unique monnaie en cours, tandis qu'auparavant
Ss s'dtaient contentes de 34 .
Nos Missionnaires distribuirent ensuite A tous, les premieres
M&dailles Miraculeuses qui soient entr6es en Ethiopie.
Entre temps M. Sapeto, qui avait ddjh ecrit en Europe qu'il
attendait l'arrivde des Missionnaires pour aller i leur rencontre,
et les aider a entrer dans le pays et qui, d'autre part, avait
etW informs par M. de Jacobis par une lettre envoyde de
Massaouah, ne donnait aucun signe de vie. Et c'est alors que
M. de Jacobis prit la r6solution
Squi parut hardie a nes compagnons, mais qui restait
'unique a prendre : me ditacher de leur compagnie et, avec
l'aide de bons mulets, les preceder de quelques jours a Adoua ;
pour avoir le temps de considerer le parti i prendre au cas o4i
je n'aurais pas trouve M. Sapeto et avant que l'arrivee des
bagages n'eut mis la ville en mnoi. Persuade qu'en cela iln'y
avail atucun danger et qtd'il n'y avait aucune raison d'exposer
mnes compagnons, je me sdparai d'eux et avec I'aide du Seigneur,
j'eus le bonheur, sans m'en douter, d'embrasser M. Sapeto &
Adoua. Ce dernier ayant ite malade ne put venir a notre rencontre. ni rdpondre de suite itnotre lettre >.
Apres quatre jours de route par 6tapes, en compagnie d'un
domestiquc M. de Jacobis arriva a Adoua, le soir du 29 octobre (90). Sa rencontre avec M. Sapeto est touchante :
SA quelques lieues de distance d'Adoua, vers quatre heures
de l'apres-midi du 29 novembre (il faut lire octobre) t un
tournant de route je me trouvai tout d'un coup en face d'un
homme blanc qui venait itmoi monte str un intdet. II etait petit
de taille, d'un certain embonpoint, pcle, avec zune petite barbe
rousse qui ltiallait des temnpes au menton, il mtontrait un front
carre, des petits yeux vifs sous des sourcils blonds conmte ses
iongs cheveux. II avait le inanteau blanc abyssin sur ses habits
d'Europcen et la tete couverte par le tarbouche arabe. De prime
abord il me dit : - < Etes-vous le domeslique de M. Lefebvre,
Ni I'un ni l'anttre >. Alors je repondis :
ou M. Montuori ? -Etes-vous .1. de Jacobis ?...
<Etes-vous M. Sapeto?.... (90) La lettre originale porte la date du 29 novembre, mais c'est
M. dc Jacobis.

ividemment une crreur qui a dchapp6e
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Alors je sautui a lerre et j'dprouvai l'indicible consolation de
qui retrauve et embrasse un cher frdre inconnu stir ine terre
etrangere, apres les perils et les fatigues d'un long parcours. Que
le Seigneur, auteur de toute consolation, en soil beni eternelle
ment ! Et c'est au milieu des deux Messieurs Franfois,
Lefebvre et Petit, qui eurent la complaisance de venir d ma
rencontre, que je renrai a Adoua avec un drap sur la tete et
les epaules. selon I'usage du pays, pour ne pas etre reconra.
Dcux iours apres, le 1" nuvembre, fete de la Toussaint, les
compagnons arriverent avec les bagages, et M. Sapeto alla B leur
rencontre (91).
Relour d'Antoine d'.bbadie. - Le long voyage qui dura
cinq mois et huit jours 6tait termini. Le retour de M. d'Abbadie
qui 6tait rest6 en arriere intiressait grandement la naissante
Mis-iun 6thiopienne. Le 15 octobre, dans une de ses lettres,
M. de Jacobis ecrivait a M. Etienne, qu'il fallait remercier Dieu
d'avoir permis I'arriv6e des Missionnaires avant M. d'Abbadie,
parce qu'ainsi les affaires de la Mission ktaient mieux assurdes (92).
II est difficile de comprendre pourquoi M. de Jacobis ecrivait
ainsi. Voulait-il exprimer sa complete soumission a la Divine
Providence, sans se confier a l'oeuvre humaine, ou bien voulait-il
cacher quelque chose de peu favorable i M. d'Abbadie ?
M. d'Abbadie arriva de France a Civitavecchia, seulement le
14 septembre (93) avec les deux Ethiopiens qu'il avait emmenes
avec lui. 11 fit une course a Rome pour y chercher le moiae
Walda Kyros, qui avait abjure A Rome. Le Cardinal Prffet
ne permit pas le depart du moine parce que la validite des
ordinations sacr6es, reques en Ethiopie, n'etait pas encore
definie (94).
(91) S.R. Etiopia 3, 711.
(92) Lett. Mss 2, 160.
(93) S.R. Etiopia 3, 694.
(94) A Rome, il y avait un pr6tre 6thiopien nommn Georges
Galabadd, recteur de I'eglise de Saint-Etienne des Maures, qui se
trouve derriere la basilique Saint-Pierre. Ce Pere Georges traite
avec le moine Walda Kyros, et certainement c'est lui qui I'a pr6par6
a rentrer dans I'Eglise catholique par l'abjuration. Dans un entretien
avec le Pere Georges, le moine aura certainement parl6 de son
ordination ; et le Pere constatant de sorieux indices de nullit6, en
aura inform& la Propagande. Cette relation, mise en due forme,
fut envoy6e a la Congr6gation du Saint Office le 14 aouit par le
Cardinal-Prefet (Lett. Decr. 1839, 922), afin qu'elle d6cide, si 1'ordination du susdit moine itait nulle ou non.
Le 21 aoit, les Cardinaux Inquisiteurs GAndraux se r6unirent pour
examiner la relation du Cardinal-Pr6fet de la Propagande, mais ils
decidtrent que - par suite de la relation, les choses essentielles pour
constituer la validite manquant... iuxta exposita constare de nullitate
ordinationum de quibus agitur . La decision fut communiquie par
lettre de I'Assesseur du Saint Office le 23 aoiat (S.R. Etiopia 3, 688).
Apres cette sentence, la Propagande voulut aller a fond de la chose,
et charger le Pere Georges GalabadA de faire des recherches ultrieures sur l'ordination au diaconat de Walda Kyros, et sur les pr6
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Tres contrarid, M. d'Abbadie s'embarqua a Civitavecchiii le
24 septembre, et de Malte, oiu it arriva le 26, ii adressa une
lettre importante a Mgr le Secretaire (95), recommandant de ne
pas tardt:r A envoyer Walda Kyros. Vers la mi-octobre M. d'Abbadie se trouvait i Alexandrie et il remit au Consul fran;ais,
M. Cochelet, une lettre de la Propagande. Par 1'intermediaire de
ce dernier, il obtint une recommandation de Mehemet Ali pour
le Gouverneur de Massaouah atin de lui faciliter son entree en
Ethiopie. M. d'Abbadie ne put cacher sa peine au Consul pour le
depart de M. de Jacobis qui ne l'avait pas attendu. Entre temps
il requt des nouvelles d'Ethiopie. Deux Missionnaires protestants,
Isenberg et Krapf, avaient pendtr- dans le pays venant d'Aden ;
cedentes ordinations (Lett. Deer. 1839, 933). Le 16 septembre une autre
relation fut communiqu&e au Saint Office au sujet de l'ordination diaconale du moine, et 1'on ajoutait qu'il ne connaissait aucune autre ordination en dehors du diaconat et pr6trise (Lett. Deer. 1839, i042). La
relation passait a l'examen des cardinaux du Saint Office le 25 septembre et le 27, I'assesseur, Mgr Silvestro Belli, communiquait a la
Propagande la rdponse suivante : , In Congregatiwie Gen. S. Ronm.ac.

et Universalis Inquisitionis habita in Conventu S. Mariae Supra
.Iinervam, proposita supradicta instantia, E.mi et R.mi D.D. decre\erunt, ilxta exposita, constare de nullitate collationis Diaconatus
S.R. Etiopia 3. 696 et 697).
A la suite de la d6claration de nullitd de toutes les ordinations
de Walda Kyros, le Cardinal-Prefet de la Propagande, en date du
1" novembre (Lett. Deer. 1839, 1190) demandait au Cardinal Vicaire
l'Exercenda pour pouvoir lui conferer au plus tot la tonsure et les
Ordres sacres en rite latin. II l'avertissait aussi que le Pape avait
accurdd au inoine la facult6 de recevoir les ordres en rite latin sans
les dimissoires et avec 1'exemption de 1'examen. Dans la suite le
moine Walda Kyros retournerait en Erhiupie arcc M. de Jacobis.
(95) Nous donnons ici un rdsume de cette lettre (S.R. Etiopia 3,
690): L'Ethiopien Gabra Ogziabher, compagnon de voyage de M. d'Abbadie, avait dit que Walda Kyros ne desirait rien tant, que retourner
dans sa patrie. On ne peut done plus compter sur Gabra Ogziabher
pour timoigner que le moine reste volontiers aupres de la Propagande.
On lui avait dit que Walda Kyros serait envoye a Alexandrie avec le
vapeur qui partait de Civitavecchia le 14 octobre, il suppliait done de
ne pas retarder d'un seul jour, car M. d'Abbadie avait promis
d'emmener cet ecclesiastique a Jerusalem et de le ramener avec lui
a Gondar. Si maintenant il retourne seul, tous les Ethiopiens l'accuseront d'avoir vendu ou laisser perir un des plus chers serviteurs
de I'Etceghie, et au lieu d'avoir la possibilitd d'envoyer des eleves
pour le College de la Propagande, il devra subir la colere du peuple et
des pretres. II avait 6et tentd de solliciter de Sa Saintet6 une permission qui lui avait et6 refusde par la Propagande, et c'est uniquemeat pour ne pas deplaire au Cardinal-Prefet et a Mgr le Secretaire,
qui 1'ont toujours accueilli avec tant de bonte, qu'il s'en est abstenu.
II supplie done encore une fois que le moine soit envoyS le 14 octobre.
I1attendra vingt jours au Caire, et apres cela il sera oblig6 de se
remettre en chemin et faire son possible pour envoyer de 1'argent
I son frere.
(96) Lett. Deer. 1839, 986. C'etait une lettre de remerciement pour
ce qu'il avait fait pour la Mission dthiopienne en date du 22 septembre 1839.
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la Mission de M. Sapeto progressait loujours; le frere Anauld
Ctait estim6 par Ras Ali ct par Degiazmatc Goscio du Goggiam.
Le 22 octobre, Antoine d'Abbadie quittat*Alexandrie pour le
Caire oil it s'arretait quelques mois. C'est seulement vers e
debut de 1840 qu'il continua sa 'rte pour rEthiopie et arrivait,
a Adoua, vers la tin du mcis . mars ou les premiers jours

d'avril 11840j.
Louis BETTA, c.m.

TEHERAN
COLLrGE SAINT-LoLIS
(15 mars 1961)

Remise de la Legion d'honneur
M. Hcnri Rocx, Ambassadeur et M. Joseph
Visiteur (voir pius haut, pp. 39-42).

LE CtIDER,
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PALATINAT
LES LAZARISTES A MANNHEIM (1781)
ET LA PROVINCE DU PALATINAT (1791-1796)

Lors de la suppression des Jesuites en 1773 le probleme de
leur remplacement se posa un peu partout dans le monde et
l'Eglise. Ainsi, dans le Palatinat, sur les bords du Rhin, pour
1'Lniversite d'Heidelberg le Prince electeur adressa de-ci de-la
de vains appels. Enfin, apres de multiples tractations et sur
les conseils et ddmarches de 1'abbe Maillot de La Treille et de
lex-jesuite Francois-Joseph des Billons, le Prince electeur put
obtenir le concours des Lazaristes. Enfin, les trois premiers
_:-irent de Paris a Manheim, le 27 novembre 1781. C'etaient
'1\1. Theobald, Schuler et Redding. D'autres les suivirent.
Sur cette nouvelle fondation, des 1782, les Superieurs gene:-Lx, dans la Circulaire du premier de I'an ont consacre quelques
iignes annuelles sur la marche des evenements rhenans. 11 y a
intret a grouper les paragraphes que, sur cette fondation, nous
fournissent les pages du tome II des Circulaires des Superieurs
,exeraux. (Voir en annexe, ces textes officiels.) (Cf. Annales,
:. 72, p. 455 ; t. 73, p. 431 ; t. 77, p. 117 ; t. 75, p. 500.) Evidemment
,comme en tout temps) ces quelques informations se tiennent
dans un survol serein des evenements. Cela s'impose.
Pour cette quinzaine d'annees d'histoire du Palatinat lazariste,
-olume longlemps attendu vient de paraitre, en 1960, a frais
,in
iauteur: it est dit au savoir et aux recherches patientes de
\12r Alban Haas, du diocese de Spire. En fait, depuis 1793, une
publication tapageuse (un pamphlet anonyme) avait resume, pour
numbre d'historiens locaux, la marche des evenements et Ihistoire
des Lazaristes. Mgr Haas a repris 1'etude de la question de ces
activites lazaristes au Palatinat.
De son ouvrage en allemand, appuyv de nombreuses notes
ct documents, M. Jean-Baptiste Meyer a dresse, avec joie, une
copieuse vue d'ensemble, un r6sume frangais, sur cette histoire
des confreres en ces trois maisons lazaristes d'Heidelberg,
.lanheim, et Neustadt. Tous ces efforts furent emportes par le
remous et les m6faits de la Rdvolution. On les suit dans le volume
de Mgr Haas et dans les pages de M. Meyer qui tous deux ont
droit au confraternel merci des Annales..
Fernand COMBALUZIER.
Observons que, dans les textes imprim6s du
P.S. xvrie siecle, 1'on 6crivait alors Manheim (avec un seul n) alors
que la graphie actuelle allemande presente Mannheim (avec

-

166-

dcux n)... 11 rcste inopportun de corriger... Mais, point plus
important et plus suggestif, i .cQnmient de rapprocher du traiail
de Mglr Haas les pages sofigcuses BieM. Girard sur 1'Hisioire
de la Congregation en Lorraine dans Annales 1951, pp. 321-368;
1952, pp. 96-145, 377-408 ; 1953, pp. 209-244, 465-501. Un esprit
avcrti et attentif observe un rapprochement de situation, de
:ncntalit6 et de difficults : par-dessus les frontieres, en Lorraine, esprit de 1'Encyclopedie, au Palatinat, ferment de
]Auýkliirzng, etc...

PALATINAT
(d'apres les Circulaires des Superieurs generaux).
Jacquier, Ic 1• janvier 1782.
: L Allen:agne ourre un vaste champ i notre vzle. Son Altesse
sciclissime le Prince electeur du Palatinat et de Baviere nous

Sjailt I'honnelr de nous inviter de venir i Heidelberg et a
\lanheim, pour y remplir les fonctions qu'exergaient les Jesuites
dals ses Etats ; et afin que nous puissions rien opposer a ses
dtisirs, cc Prince religieux a eu t'attention d'aplanir les difficulies
qiui se prcsentent naturellement i I'esprit sur des objets si
importants. et qui supposent des talents superieurs. 1° I ne
demiande, pour le present, que trois pretres, dont un sera
superieur et aura I'inspection sur le sdminaire et les colleges
d'Heidelberg et de Manheim ; 2* II veut que tous ceux qui ont
des places dans le seminaire et dans les collkges les conservent
roujours ; 3- 1I consent que nous drigions un siminaire d
Heidelberg pour recevoir des jeunes missionnaires allcmands, et
leur donner une education qui les rende propres & remplacer,
quand it y aura des places vacantes, les directeurs et professeurs
qui sont maintenant en exercice. Le traitl fait avec la Congregation a ete signe par Son Altesse sdrdnissime le Prince electeur
et son Altesse serenissime le Prince des Deux-Ponts, son heritier
presomptif.
SLes trois pretres demandds par ce Prince se sont rendus
au seminaire d'Heidelberg et c'est M. Theobald qui est superieur. Nous ne devons vous laisser ignorer que M. I'abbd Maillot,
conseiller intime du Prince, a montr4 tout le zele possible pour
le succes de cet etablissement : ce qui lui donne les droits les
plus inviolables pour notre reconnaissance. Vous sentez bien,
Messieurs et mes tres chers freres, que la Congregation n'ayant
que trks peu de suiets allemands, ilne m'dtait jamais venu dans
l'esprit qu'on pit jeter les yeux sur elle pour travailler dans le
Palatinat; mais le concours de tant de circonstances inattendues
nIous a fait impression ; nous avons juge qu'a I'exemple de
saint Vincent, nous devions nous abandonner i la Providence
divine qui parait vouloir se servir de nous. Joignez-vous done
a nous ; prions tous ensemble notre divin Maitre de rdpandre
sur nos confreres ses benedictions et d'envoyer pour la moisson
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des ouvriers selon son cceur. C'est ia lui seil qu'il appartient de
les donner, et c'est i nous a les demander avec toute la ferveur
dont nous sommes capables (pp. 150-151).
Jacquier, le 1" janvier 1783.
. M. Theobald qui est a Heidelberg, a dejai reo
quielques
pritres allemands de bonne esperance, et nous lui avons envoyv
deux bons sujets fornns sous nos yeux. 1 s'est presente avec son
vetit troupeau devant Son Altesse serenissime le Prince dlecleur
du Palatinat et de Baviere, et ce Prince a eu la boztd de lui
temoigner sa satisfaction, en voyant que l'dtablissement qu'il
a fornt coimnence a prendre de la consistance. Le jeune pretre
i qui nous avons confie la direction du nouveau sedinnaire
interne qui a et~ ouvert ii Heidelberg, au inois d'octobre dernier,

nous mande qu'il a ddjit nieuf deves qui font espirer qui'ls
seront de dignes enfants de saint Vincent ; il ajotte qu'il sen
presente nombre d'autres i (p. 157).
Jacquier, le 1" janvier 1784.
SI! v a deja plusieurs mois que nous avons envoyj M. Holleville dans le Palatinat pour prendre une connaissance particuiiere de I'etablissement que nous v avons. Nous I'avons fait
suivre par trois bons sujets, MM. Saligot, Salhorgne et Bassompierre. Ce dernier est Allemand. M. Allesse est alld depuis pen
a Heidelberg pour prendre soin du temporel dont le maniement
demande zin homme experimente et tris intelligent dans les
affaires. M. Holleville qu'il nous tarde beaucoup de revoir a
Paris, nous mande : 1" Que Son Altesse sdrenissime le Prince
eecteur I'a combld de bontds et qu'elle continue de nous
honorer de sa protection puissante ; 2° Que M. le Prdlat Maillot,
conseiller intime de Son Altesse, parle hautement en notre faveur
dans toutes les occasions qui se presentent ; 3° Que, dans
le smninaire interne dont M. Allioz est le directeur, il y a neuf
elives qui annoncent les meilleures dispositions pour la pietd et
les sciences (pp. 161-162).
Jacquier, le 1" janvier 1785.
itaitalid
- M. Holleville est enfin arrivd d'Allemagne, oil il
pour les affaires de la Congrdgation. Depuis longtemps nous
desirions son retour et nous i'avons revu avec la plus grande
ioie. II a rempli l'objet pour lequel nous I'avions envoye. Son
Altesse sdernissime I'dlecteur palatin, due de Baviere, qui nous
honore d'une protection speciale, lui a accordd toutes ses
demandes. Que de titres ce souverain n'a-t-il pas pour exiger
de nous le tribut de la plus vive et la plus respectueuse reconnaissance ! Unissons-nous pour prier le Roi de tous les souverains
de I'univers, de rdpandre sur lui ses benedictions, de lui donner
ces graces precieuses qu'il destine i ses elus, une santd parfaite,
une longue suite d'annees et un heureux succes dans toutes ses
entreprises. Nous devons aussi infininent ia M. le Prelat Maillot,
conseiller intime de Son Altesse ; ii nous a rendu dans toutes
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les occasions et ii continue de nous rendre des services essen
tiels (p. 166).
Jacquier, le 1" janvier 1786.
o Nous apprenons d'Heidelberg que trois seminaristes on;
fait les vaeux, et qu'il y a sept sujets de bonne esperance dans
le seminaire interne. Son Altesse sirenissime I'electeur palatin
de Baviere nous donne souvent des marques de sa protection.
Ce sont de nouvelles obligations de nous intdresser i la gloire
de ce souverain, de demander au Seigneur qu'il prolonge ses
jours, et que ses annees egalent la duree des siecles: Dies
super dies regis adjicies. N'oublions pas M. le Prelat Maillot,
qui nous aime ct qui ne demande qu'd nous faire plaisirv (p. 172).
Jacquier, le 1" janvier 1787.
- Les lettres qui nous sont venues d'Heidelberg sont trIs
satisfaisantes. M. le Prelat Maillot nous a fait I'honneur de nous
ecrire qu'il avair interrogd sur ce qui nous concerne les personnes les plus distingudes par leur naissance, par leur rang et
par leur savoir, que toutes, sans en excepter une seule, lui avaient
repondu que nos confreres ai Manheim et i Heidelberg s'acquittaient de leurs devoirs avec honneur et avec distinction.
d M. Allioz, directeur du seminaire interne, nous marque qu'il
a sous sa conduite douze sujets qui promettent beailcoup par
leurs moeurs, par leur piete et par leurs dispositions pour les
sciences.
- Nous ne pouvons trop nous louer des bontes dont nous
honore Son Altesse srdenissime I'lecteur conme palatin, due de
Baviere. Ne metions pas de bornes ai la vivaciti de notre reconnaisance. Prions souvent avec ferveur que les annees de ce bon
Prince surpassent celles de ceux que le Seigneur a conservis le
plus longtemps sur la terre, pour I'accroissement de la fof et le
bonheur des peuples » (p. 184).
Pertuisot, le 1" janvier 1788.
Eloge de M. Holleville, second Assistant de la Congregation,
alla notamment en Allemagne, Assistant de la Maison-Mere depuis
vingt-cinq ans.
, Les lettres d'Heidelberg et de Manheim nous annoncent
que nos dtablissements y sont sur le meilleur pied et que nos
confreres y travaillent avec succes. Nous avons eu I'honneur de
recevoir, Fannee derniere, M. le Prelat Maillot qui nous a
singuliErement edifids. Son Altesse dlectorale, Mgr I'dlecteur
palatin de Baviere nous continue toujours sa puissante protection : redoublons nos vceux pour la conservation et la prosperiti
de ce Prince, non moins cher it la Congregation qu'aux Etats
dont il fait les ddlices (p. 189).
Cayla, le I" janvier 1789.
SJ'oubliais de vous parler de notre colonie du Palatinat.
Par les soins infatigables et la haute sagesse de M. Saligot, elle
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prend de la soliditd et de la consistance. On a refu quantitd de
bons sujets, et en peu d'annees nos confreres d'Allemagne se
suffiront d eux-mimes. Son Altesse dlectorale qui continue a nous
honorer de ses bontis, nous a charges de l'observatoire de
Manheim. le viens d'y envoyer un de nos confreres qui s'est
forme•ialastronomie sous M. de la Lande i (p. 220).
Cayla, le 1" janvier 1790.
4 Nos confreres du Palatinat viennent d'eprouver un bienfait
signald de la munificence de Son Altesse electorale : ce Prince
a bien voulu s'occuper de nos besoins et il a rigle lui-mme les
fonds necessaires itnotre dotation. Nous devons sans doute cet
arrangement a la bontd de son caeur, et la reconnaissance doit
itre proportionnde au bienfait ; mais n'oublions pas le zdle
que nous a marqud dans cette circonstance, M. le Prelat Maillot,
et les ddmarches qu'il a faites pour disposer le Prince en notre
faveur, Les nouvelles publiques vous ont appris que le fameux
P. Desbillons, jesuite, avait fait present a notre maison de
Manheim de sa bilbliotheque, infininent interessante, pour la
lintrature, par les livres rares qu'elle contient. Ce don pricieux
hdidonne in rang distingud parmi nos bienfaiteurs > (p. 225).
Cayla, le 1" janvier 1791.
. ..Je les reclame aussi (vos prieres) pour le roi, la reine, la
jamille royale, et pour tous nos bienfaiteurs, et specialement
pour Son Altesse electorale palatine. M. le Prelat Maillot qui
nous a rendu de si grands services en Allemagne, est tomnb
depuis quelque temps dans un teat d'infirmite qui doit nous le
rendre plus cher, et nous inspirer des v'eux les plus ardents
pour son bonheur » (p. 233).
Cayla, Circulaire du 14 novembre 1791.
Erection de la Province du Palatinat.
< ..Aprs avoir pris I'avis de mon Conseil (je me suis
dtermind) a executer le plan que j'avais forne, if y a quelque
temps, d'driger notre mission palatine en prorinc ede l Congregation: et i y dtablir par consequent des suiperieurs en titre et
un Visiteur. J'ai dedj envoyd aux supdrieurs de differentes maivo:s
fe me flatic qu•
sons !eurs patcntes, et, & cetcgaid,
applaudirez aux choix que j'ai faits. L'emploi de Visiteur dans
ce nouvel ordre de choses ne pouvait convenir qu'& M. Saligot,
qui s'est rendu si recommandable parmi vous par ses talents et
ses vertus. Je vous l'annonce done en cette qualite , et je vous
demande pour lui les 9gards et les sentiments qu'il mnrite personnellement, et qui lui sont dus a ce nouveau titre , (p. 234).
Cayla, Circulaire, dat&e de Manheim, le 1" janvier 1794.
, ..Echappd par un bienfait singulier de la Providence a la
fureur et au couteau des assassins, j'ai erre pendant quelque
lemps dans la Flandre. L'dpuisement de mes fonds et de mes
ressources et surtout le desir de me rapprocher de mes confrbres,
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no)nt fait prendre la route du Palatinat, oit j'ai le bonheur de
vivre dans une maison de lt Congregation avec MM. Brunet et
Freris, deux de nes assistants * (p. 245).
S...P.S. - Eir vous parlant des trois pritrcs franfais morts
a Heidelberg, j'aurais dii vous dire que M. Saligot, superieur
de nos trablisscnteents dans cette contrde, est malheureusement
du numbre. C'est une perte irreparablepour nous dans ce pays-ci.
II joignair de gr•odes vertus i des talents tres distingues. It
soutenati cet etablissenlent chancelant, par la sagesse de son
goulrerlnemeint. son adresse dans le maniement des affaires el
par mille bcltes qualitis qui lui avaient mnrite la faveur de
Snm Alte:sse electorale. f. Alig, professeur d'histoire ecclesiasrilqu, et M1.Thomnas, directeur du Seminaire de Nancy, sour tes
dcttx autrles prtres decddes iaHeidelberg - (p. 247).

L'ASTRONOME JEROME DE LALANDE ET LES LAZARISTES

Ne a Bourg (Ain), le 11 juillet 1732, Lalande s'adonna a
l'asironoinie. Des 1751, il est envoy6 a l'observatoire de Berlin
pour v etudier le parallaxe de la lune. Malgrd sa jeunesse il
tut reCu a l'Academie berlinoise. En 1753, rentre6
Paris, ii y
cst aussitot elu a 1'Academie des Sciences. En 1793-1795 il est
Directeur de I'Observatoire de Paris, et meurt A Paris le
4 avril 1807. Ecrivain f6cond et varie, ii publia, en 1803, un
cupieux volume: Bibliographie astronomique avec l'Histoire de
I'astronomie depils 1781 jusqu'd 1802... Dans ses souvenirs personnels, ii consacre plusieurs paragraphes A divers Lazaristes,
sce anciens te1&es : Hanna, Barry, Henry, Ungeschick... A titre
documentaire nous inserons ici ces divers passages qui interesscnt aussi le Palatinat. (Voir Louis Amiable : Le Franc-Mafon
Jromne Lalande, Paris, 1889.)
BARRY

ET HENRY.

SM. Hanna partit pour la Chine. MM. Barry et Henry allerent
i Mainheim, ci il y a un grand observatoire et d'excellents insIrunents. M. Ungeschick se prdparait pour aller aussi dans le
Palatinat.La seule Congregation de Saint-Lazare nous fournit ces
quatre proselytes. M. de Cayla, Supdrieur gendral de la Mission,
s'y portait avec un zdle qui faisait honneur ia ses lumieres :
ainsi les Missionnaires de Saint-Lazare savaient augmenter par
le merite des etudes celui d'une Institution partout respecree
pour la pidtW et I'idification *, p. 687.
SL'Electeur palatin nous accorde aussi des augmentations
importantes dens son observatoire de Manheim. M. Barry, Missionnaire de Saint-Lazare, fit elever des pilliers pour porter une
excellente lunette miridienne de Ramsden qui n'avait point
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ii'ont fait prendre la route du Palatinat, oi j'ai le bonheur de
vivre dans ine cmaison de la Congregation avec MM. Brunet et
Frrris, dcux de mes assistantsi (p. 245).
- ...P.S. - En vous parlant des trois pretres frangais morts
i Heidelberg, j'aurais dt vous dire que M. Saligot, superieur
dte nos etablissements dans cette contrde, est imalheureusement
d(uiornbre. C'est une perte irreparablepour nous dans ce pays.ci.
II joigltait de grandes vertus i des talents tres distingues. 1
soutenait cet etablissement chancelant, par la sagesse de son
gotuvernelenlt. son adresse dans le maniement des affaires et
par mille belles qualites qui ltd avaient neritd la faveur de
Son Al.iesse eleciorale. M. Alig, professeur d'histoire ecclisias:iqiue. et .11. Thomas, directeuzr du Seminaire de Nancy, sont les
dii'teI

autres prctres decedds it Heidelberg

(p. 247).

LASTRONOME JEROME DE LALANDE ET LES LAZARISIES
*
Nc a Bourg (Ain), le 11 juillet 1732, Lalande s'adonna a
a 1'observatoire de Berlin
lastronomie. Des 1751, il est envoyv
pour y etulier le parallaxe de la lune. Malgre sa jeunesse il
fut requ B 1'Academie berlinoise. En 1753, rentr6 a Paris, it v
cst aussitat elu h l'Academie des Sciences. En 1793-1795 il est
Directeur de I'Observatoire de Paris, et meurt a Paris le
-I avril 1807. Ecrivain f6cond et varie, ii publia, en 1803, un
copieux volume : Bibliographie astronomique avec 'Histoire de
I'astronotmie depuis 1781 jusqu'a 1802... Dans ses souvenirs personnels, il consacre plusieurs paragraphes a divers Lazaristes,
scs anciens telees : Hanna, Barry, Henry, Ungeschick... A titre
documentaire nous inserons ici ces divers passages qui interesscnt aussi le Palatinat. (Voir Louis Amiable : Le Franc-Maqon
Jerome Lalande, Paris, 1889.)
BARRY

ET HENRY.

.. M Hanna partit pour la Chine. MM. Barry et Henry allerent
a Manheim oh ii y a un grand observatoire et d'excellents iltsirutments. M. Ungeschick se preparait pour aller aussi dans le
Palatinat. La seule Congregation de Saint-Lazare nous fournit ces
quatre proselytes. M. de Cayla, Supdrieur general de la Mission,
sy portait avec un ztle qui faisait honneur a ses lumieres :
minsi les Missionnaires de Saint-Lazare savaient augmenter par
le merite des dtudes celui d'une Institution partout respectee
pour la pidtd et 1'edification *, p. 687.
< L'Electeur palatin nous accorde aussi des augmentations
importantes dans son observatoire de Manheim. M. Barry, Missionnaire de Saint-Lazare, fit Clever des pilliers pour porter une
excellente lunette meridienne de Ramsden qui n'avait point
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encore etc employ e et it fit placer inleux le graad secteur pour
observer at z:enilh, et rcndre ulie de plus ent plus cet observatoire, I'un des mteilleirs qui existent ,, p. 696.

SAt. Barry, deputs deux ans. iait i la lte tede 'observatoire
de .IManheim, ii y fut joint par AI. Henry, autre Missionnaire de
Saint-Lazare, qui avait travaille egalement au College de France

en 1788, et qui etait deja excrcc:

aux observalions et aux calculs

astronotniques; et je /us temoin en 1791 de leIr assiduitr et de
leur succes, qui W'ont dte interromptis que par la guerre

de 1794 ,, p. 701.
MM..
l

Barry et

Henry,

.\is.sionariiires de

Saint-Lazare,

attaclhes i cet observatoire (tie Manheiir) se dotaunient roues les
peines necessaires pour lirer parti des excellent's instrtmienlts qui

lear etaient confies ; its mn'envoye~ent en 1791, quatre mille
hauteurs de 350 &toiles principales du c6te di mi'li, pour seconder
le travail que j'avais entrepris du cote du nord. Je m'emipressai
d'aller applaudir ii leur zele. les encourager et concerter avec

eux la suite de cc travail. Mon voyage a Alanleimi fut aussi
agrdable qu'utilc ct jc vis avec une extramle saltisaction quie, de
iros les grands observatoires de IEurope, il n'y en avait aucun
oit Ion travailldt avec plus d'assiduite, d'intelligence ct de fruit :
il n'y avail que ceux de Paris. Gotha, Milan et Palerme que I'on
put lui comparer. Cette activite dura jusqu'en 1793 : it cette
Apoque, les mnallhcurs de la guerre firent abandonner l'observatoire. lHenry alla i Petersbourg d'oit il revint en 180i. Lorsque
jallai ii Gothra. en 1798, j'eus le regret de voir i Manheim l'observatoire disert, et les marques de vingt coups tie canon qui
'avaient endommagd ;
M. Barry n, p. 706.

nais

la

paix

de

1801

y

at

ramene

<, M. Barry, astronoine de I'Electeuir palatin, in'envoya aussi
(en 1793) 600 ddclinaisons d'etoiles detcrminees avec le grand

mural de Manheim D, p. 726.

, A Petersbourg, I'astronomie parut reprendre quelque activite : il etait meme question de bdtir un noiuvel observatoire.
En attendant, M. Henry qui etait parti de Manheim, le 7 juin
1794, pour aller visiter les observatoires d'Allenagne, poussa
jusqu'a Pdtersbourg, et ayant Itd reui ii I'Academie par la
protection de M. Bacounin, it parvint, en 1797, a placer le grand
mural et la lunette mdridienne dans I'observatoire qui est a la
pointe de File appelde Vasili-Ostrof, dans un des bdtiments de
I'Academie, Kunst Kammer. Ce beau mural de Bird etait restd
en caisse, et M. Ramousky avait ndglige de I'en tirer. Le neuvieme
volume des Nouveaux MImoires dtait pres de paraitre. L'lmpdratrice Catherine avait fait venir d'Angleterre un telescope de
dix pieds, et M. Ramousky lui faisait voir les astres it SarkoeSelo : ii en requt meme, ia cette occasion, une mnontre i
diamantsm, pp. 791-792.

- Le citoyen Henry est appeld i Munich "en 1801!
carte de Bavibre, mesure des triangleso, p. 858.
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Pierre Ungeschick, astronome de I'Electeur Palatin, Missionnaire de Saint-Lazare, naquit i Hesperange, dans le Luxembourg,
diocese de Tr&ves, territoire de France, le 3 juillet 1760. It
entra i Saint-Lazare le 3 janvier 1779. Au mois d'octobre 1784,
on l'envoya dans le Palatinat, oil sa Congregation etait chargie
des etudes. Son goit pour les math~matiques fit qu'on le destina
a diriger le bel observatoire de Manheim, en qualitd d astronome
de i'Electeur ; mais it voulut se preparer a ces nouvelles fonctions, en visitant les grands observatoires de France et d'Angleterre ; et le 5 novembre 1788, il vint habiter avec ioi au College
de France. 11 y demeura jusqu'au 10 mnai 1790. 11 prit part i mes
travaux et a ceux du C(itoy)en Le Francais, mon neveu, et if
coopera aux observations de 8000 dtoiles boreales observges a
l'Ecole Militaire, comme on le voit dans la Gazette de France
du 22 septembre 1789. Plusieurs lois, il passa les nuits dans mon
observatoire ; if travaillait jusqu'i se rendre malade. En mime
iemps ii calcula beatucoup d'observations d'dclipses et de planktes
ca meridien : ii s'occupa aussi des dlements de la troisi6ile
Conmete de 1770, decouverte par miss Caroline Herschel.
Le 10 mai 1790, il partit pour I'Angleterre, oi ii fut refu par
M.Af. Shepherd, Maskelyne, Ramsden, Herschel, etc., avec les
egards qu'il meritait ; iI preparait la construction d'lu grand
equatorial qui ianaquait a l'observatoire de Manheim, lmis qid
n'a point Etd executd.
Le 28 septembre, ii revint a Paris, et en partit le 12 ociobre
pour aller remplir ses fonctions & Manheim. II passa it Luxembourg pour y voir sa famille. Sa mtre et sa sceur tonberent
malades ; il les serrit avec le zile du coeur et celui de la
Religion, au pdril de sa vie. En effet, cette maladie, d'une
espice contagieuse. dont elles moururent l'une et I'autre, le
saisit bientot lui-mncne, et it mourut au commnencelment de
novembre. II fut regrettl dans son pays, dans sa Congrdgation,
et dans tous les endroits oit ii avait etd connu. II s'etait colncili
I'affection de ma famille et la mienne, att point que nos adieux
furent accompagnes de nos larnes ; et cependant nous elions
loin de penser que c'etaient les derniers adieux d'un ami que
nous allions perdre pour totijours, er qui nous etitt si cher.
Jer6me de Lalande : Bibliographieastronomique (p. 701).
LES LAZARISTES AU PALATINAT
*
EsSAI DE RtHABILITATION

Un livre de haute importance touchant I'histoire de la
Congr6gation en Allemagne (au Palatinat) vers la fin du
(1) Die Lazaristen in der Kurpfalz, Beitriige zu ihrer Geschichte ;
aktenmiissig dargestellt von Alban Haas, 1960, Selbstverlag des Verfassers (A Neustadt (Weinstr.), Winzingerstr. 41, Ulrichsheim) ; Druck:
Pilger-Druckerei, Speyer ; 120 Seiten.
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xvIiI e siecle a et6 publid en 1960
I'occasion du tricentenaire de
la mort de saint Vincent (1). L'auteur, Mgr Alban Haas, a
entrepris un vrai travail de rehabilitation de nos confreres de
la premiere heure en terre palatine. Apres avoir expliqud qu'ils
oat ceuvrd dans des conditions extremement difficiles, mais
d'une maniere fructueuse, comme chacun peut facilement s'en
convaincre en lisant son livre ou au moins 1'extrait de cet
ouvrage, ici insr6, Mgr Haas montre comment leur reputation
a etd ternie par un pamphlet, publid en 1793. Comme ii est
rappeld dans ce livre, le plus regrettable est que la tache ainsi
causee et les calomnies toujours repetees par certains historiens
sont demeurdes jusqu'a nos jours, parce que personne n'a tent6
de les examiner et refuter definitivement. Mais Mgr Haas a enfin
pris la plume. Apres avoir fouill6 dans diverses archives et
refute les injures lancees contre nos premiers confreres, ii
expose clairement I'ensemble du probleme en question a l'aide
de divers documents qui n'ont jamais etd utilises. Tous les
confreres qui prennent interet a l'histoire de la Congregation
se r6jouiront certes de ce courageux et serieux essai de rehabilitation.
L'IDEE DE CE TRAVAIL ET SES SOURCES.

Tout d'abord, Mgr Haas nous raconte qu'il y a environ
trente ans de cela, un professeur allemand lui avait pose la
question: c Que pensez-vous des Lazaristes qui ont joud un
r6le si douteux au Palatinat ? Ils paraissent avoir dtd des gaillards
tem6raires . N'ayant pu donner une reponse satisfaisante, a
ce moment-li, et apres de vaines recherches x pour y voir clair ,,
I'auteur se d6cida, malgre son age, i puiser aux sources memes.
Et pour garantir a un exposd impartial >, il laisse parler cellcs-ci,
autant que possible.
Quelles sont ces sources ? D'abord le Badisches GeneralLandes-Archiv, a Karlsruhe, source principale, ou I'on trouve
des rapports manuscrits et des copies de documents sur les
Lazaristes. Ensuite la bibliotheque de I'Universite de Heidelberg
qui a fourni trois textes exceptionnels, dont on n'a jamais
tird profit jusqu'L pr6sent. Dans la Section scientifique de la
bibliotheque de Mannheim, I'auteur a recucilli egalement de
riches informations. Les archives d'Etat de Spire ont apport, et
mis quelques autres a sa disposition. Quant a la situation d'alors
de Neustadt a.d. Weinstrasse, au moment oti les confreres v
travaillaient, les archivistes de la paroisse < Sainte-Marie,, ont
donnc d'importants details. La bibliotheque du Grand Seminaire
de Spire a fourni la source principale dc nature negative, c'estA-dire le pamphlet anonyme sur les Lazaristes. Dans les archives
de Munich, I'auteur a decouvert dans les archives secretes d'Etat
(Leourodstrasse 57) la collection des lettres adrcssdes au baron
(et les reponses de sa partti et en outre
«von Obenidorff
plusieurs documents de grande importance, intdits jusqu'ici.
Maiheureusement les documents, autrefois si nombreux, des
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ALBAN HAAS
-

N le
I 29 invicr 1877 a Diemantstcin (Baviire) : son pere, maitre
d'ecule.
- Etudes secondaircs et un an de philosophic a Augsburg : Gymnasium OSB (1SS7-18,7).
- Etudes de theologic ct ordinations au Georgianmn : Universite de
Munich (1897-1900,.
- Ordination saccrdotalc, a Munich, le 11 juillet 1900, par Mgr Pierre
HOETzr, O.F.M., dvcquc d'Augsburg (- 10 mars 1902).
- Vicariat raroissial - GCinzburg (1900-1904).
- Charge de prddications et de di\ers enseignements a Notre-Dame
de Gurnzburg (1906-1913).
-A
Spire, i I'Ecole Normalc d'Etat bavarois ; professeur de litt6rature et d'histoire (1913-1923).
-A
Neusladt-Weinstrassc. protcsscur de religion au Lvcee d'Etat
(1923-1933) (Justification du litre honorifique Oberstudienrat).
- Depuis Noil 1938, retraite d'Etat ct Prelat domestique de S.S.
- Etudes ct publications sur I'histoire de Neustadt-Weinstrasse
« Boutgeois d'honncur >.
- Affiliation a la Congregation de la Mission (14 decembre 1959).
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archives particuliires du Prince dlecteur < Carl Theodor, (Arcisstrasse 12) ont disparu, par suite des bombardements et
incendies de la derniere guerre mondiale. MM. les directeurs des
archives de la cathedrale et du diocise de Mayence ont fourni
a l'auteur des avis pr6cieux. Entin citons comme source les
registres paroissiaux de Heidelberg. Quant a la France, il faut
mentionner, en premier lieu, les archives de la Maison-Mere ;
M. Fernand Combaluzier a volontiers transcrit des indications
sur les confreres en question du xvviIe siecle. dans la mesure
oit elles furent trouvables dans les quelques registres conserves
de la Congr6gation. Tres pricieux egalement les renseignements
envoves par M. 1'abb6 J. Eich, professeur au Petit Seminaire de
Montigny-les-Metz, sur les confreres qui ont 6eten rapport avec
le Seminaire Sainte-Anne, Metz.
UX P:MIPHLEF

ET SES FRLITS.

En 1793, un livre anonyme intitule Les Pedagoglues franfais
en Allemagne ou I'histoire du lazarisme au Palatinat, Bethanie,
edition Saint-Lazare (2), 24 chapitres, 376 pages, fit grande
sensation. D'un bout a l'autre, il y a dans ce pamphlet (car c'en
est un), des demi-vdrites, des falsifications, des calomnies. de
veritables mensonges contre la Congregation. L'accucil fait a ce
livre fut tvidemment divers: d'une part les confreres et leurs
amis, d'autre part leurs adversaires. Les premiers etaient indignes.
on le comprend ais6ment. L'un d'eux. Joseph Sigmund Feneberg.
professeur d'art po6tique au lvc6e electoral de Heidelberg,
n'hisita pas a repousser energiquement I'humiliation incroyable
de la Congrdgation. Sa r6plique Pro menoria itI'adresse de
l'auteur de l'histoire du lazarisme, 1793, est conservn aujourd'hui
dans un exemplaire unique A l'Universitd de Heidelberg (3). Un
ex-jesuite, le R.P. Alexander Keck, directeur du studium niusicum
a Mannheim, ne prit pas au serieux le vilain pamphletaire, mais
fait de lui plut6t une caricature dans son petit traite plein
d'ironie mordante, publid en 1793 en latin et conservd egalement
en un seul exemplaire dans la bibliotheque scientifique de
Mannheim. En voici le titre et quelques vers (4):
Diogene et sa lanterne (4).
(2) Die franzmsischen Pidagogen in Deutschland oder die Geschichte des Lazarismus in der Pfalz. Bethania, im Vcrlag des heiligen
Lazarus, 1793.
(3) Pro Memoria an den Verfasser der Geschichte des Lazarismius,
von Joseph Sigmund Feneberg, Professor der Dichtkunst an dem
Churfiirstlichen Gymnasium zu Heidelberg. Gedruckt mit Wiesers
Schriften, 1793.
(4) Alexander Kecki Prolusio: Diogenes cumn Laterna.
At tu doctorum Germania foeta virorum
Plaude ! alter Cynicus - plaudito ! - vivit adhuc.
Diogenes - Laetare ! - Novum Heidelberga veretur,
Cui in meridie caeca laterna manu.
Si caput excipias, non est sapientior illo,
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SPour toi, Germanie, terre feconde en hommes doctes,
applaudis ; un second Cynique (bats done des mains) est encor
parmi nous. Rejouis-toi, car Heidelberg venere un nouveau Dio
gene qui, en plein midi, manie sa lanterne aveugle (sourde),
En exceptant sa t1te rien n'est plus sage que lui; aucune autrt
plus brillante lumiere ne fut jamais dans tes 6coles. Dans sa
main, il tient la lanterne, mais elle est aveugle et done, pour
des aveugles, tout a fait adapt6e pour leur 6clairer le chemin.
Et voila voyageur ce qui suscite ton etonnement quand tu vas
de-ci de-la, parcourant nos places : la lampe est totalement brise
et la lanterne donne toute sa lumiere. Mais qui done la brisa?
Satan, le mortel ennemi, I'a fracassde: il rugit parce qu'i
nouveau il a perdu sa reputation. Tel est notre actuel Diogene.
Germanie, pleure done, quand ii parle; rejouis-toi, quand il
se tait et s'en va .
Mais le pamphldtaire attaque ne tarda pas A riposter. II
publia un second livre intituld : Le Lazarisme au Palatinat en
41 questions, par l'auteur de I'histoire des Lazaristes. B6thanie,
1793 (5), oil il exprime le d6sir qu'on lui r6ponde. En effet, la
reponse ne se fitpas longtemps attendre, I'auteur nous est rest6
malheureusement inconnu. L'auteur d'ailleurs dchoua, parce que
fade, peu claire, vague,.
sa reponse fut decidement trop
(Le bouclier contre coup et blessure ou Lazare a B&thanie. Protestation contre l'histoire du lazarisme avec refutation, en forme
de lettres de I'Elysde, publiees par Razal, edition de l'auteur,
Bethanie, 1793) (6).
Quclques exemplaires seulement de toute cette litterature
pour ou contre le soi-disant lazarisme au Palatinat - exceptes
ceux de I'histoire du lazarisme lui-m6me - ont survecu a la
Revolution francaise et sommeillaient tranquillement dans la
bibliothique de Heidelberg. Ce n'est qu'apres le Congres de
Viennc, alors que la vie scientifique reprit lentement, que les
historiens du Palatinat du xixe siecle allaient prendre des
renseignenints sur nos confrires presque exclusivement, hdlas !
dans le livre anonyme deji cite : Histoire c'u lazarismie ill
Palatinat. Qu'il sufiise de mettre ici, en bas de la page, les
Lux clara in cathedris non fuit ulla magis.
Laternam tenet illa manu, sed lucis cgentem,
Caeca est et caecis apta parare viam.
Quodque magis plateas obiens mirare viator,
Orbiculis fractis tota lucerna patet.
Quis fregit? Fregit Satan male perditus hostis,
Qui, quod famain iterum perdidit, ore fremit.
Talis Diogenes nunc est. Germania luge,
Dum loquitur; gaude, dum taciturnus abit.
(5) Der Lazarismus in der Pfalz m 41 Fragen. Vom Verf. der
Laz. Ges.h. Bcthanien, 1793.
(6; Der Schild gcg. Hieb u. Stich od. Lazarus in Betha :en.
Protest gg. die Gesch. des Lazarismus samt deren Widerlegung. In
Briefen aus dem Elysium. v. Razal. Verl. ds. Verf, Bethania, 17"3.
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car, au fund, ils ne font que se copier et disent ce qu'affirme
le premier d'entre eux (8) contre toute verite historique, en
copiant sans critique et d'une fagon impardonnable une phrase
centrale du pamphlet : Apres la suppression de I'ordre des
esuites, les Pretres de la Mission, appelds commundment Lazaristes, atlxquels le Prince electeur Carl Theodor a confid les
chaires de professeurs el d'dglise ainsi que les confessionnaux
des Jesuires, entrerent en possession des idifices et revenus de
notre college (a Neustadt) ; mais is les ont nmal girds, voire
gaspilles en partie *.
LES

PREMIERS

SUCCESSEURS

DES

JESUITES,

DES DIFFICULTES, UNE COMMISSION SPICIALE.
Pour remedier aux graves pertes au point de vue personnel
(93 Jesuites) dans le domaine du corps enseignant, soit a l'Universit6 de Heidelberg, soit ailleurs, pertes provoquees par la
suppression de la Compagnie de Jesus, en 1773, le Prince electeur
Carl Theodor fit d'abord appel aux Dominicains, Carmes, Franciscains, aux ex-Jesuites et enfin au doyen de 1'Eglise de la
cour de Mannheim (9). II 6tablit trois nouvelles chaires dans
(7) Dr Ludwig Hausser, Prcf. der Geschichte an der Univ. Heidelberg 1845, II, S. %9 ff. - Friedrich Jacob Dochnahl, Chronik von
Neustadt a.d. Hardt, 1867, S. 219. - Johann Friedrich Hautz, Geschichte der Univ. Heidelberg, 2. Bd., Mannheim, 1864, S. 267, Anm. 38.
- Franz Schneider, Geschichte der Univ. Heidelberg im ersten Jahre
nach der Reorganisation durch Karl Friedrich (1803-1813), S. 5. Cet
historien, tout en denigrant les Lazaristes, se garde tout de meme
de leur imputer toutes sortes de defauts et de vices. - Theodor
Palatinus, Heidelberg und seine Universitat (Freiburg i.Br., 1886).
C'est le scul historien qui se soit place du c6te de la Congregation.
Il justifie le Prince Electeur Carl Theodor, en disant qu'il eut raison
d'appeler des professeurs etrangers, atin que les etudiants et eleves
catholiques ne fussent pas livres a des professeurs frivoles et sans
conviction qui, a cette epoque, ne manquaient pas aux Facult6s de
theologie d'Allemagne meridionale. Mais on cherche en vain dans
le livre de Th. Palatinus une analyse du pamphlet contre les confreres
Professor
et encore moins un jugement clair et convaincant. Dr Friedrich Walter, auteur d'une Geschichte Mannheims, 1. Bd.,
S. 657. Cet historien n'ose se prononcer r6solument ni pour ni contre
les Lazaristes. II lui suffit de dire, par maniere d'excuse, qu'il n'avait
pas eu en main les dlements pour pouvoir verifier les affirmations du
pamphlet en question. - Certes, des le d&but, il doit v avoir eu des
adversaires des attaques injustifices contre les confreires. C'est en
ce sens qu'un ami anonyme de la v6rite ecrit (Bavr. Geheim. StaatsLa teneur du livre de Mathy, ce ne
archiv, Miinchen K 270/3) :
sont pas des faits pour la plupart, mais des considerations et pensees
que Mathv s'est faites sur les Lazaristes, la plupart du temps d'une
facon iniuste . (Cf. Les Lazaristes au Palatinat, p. 12.)
(8) Franz Xaver Remling, cure a Hambach, plus tard chanoine de
Spire: Urkundl. Geschichte der ehem. Abteien u. Klister im jetzig.
Rheinbavern, 1. Teil, Neustadt a.d. Hardt, 1836, Seite 309.
(9) Winkelmann Eduard, Urkundenbuch der Uniersitiit Heidelberg, 1886, Nr. 2230.
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la Facult6 de thdologie catholique (Droit canon, Ecriture sainte,
Langues orientales), le 14 janvier 1774, et y nomma des titulaires a titre provisoire (10), presque tous des religieux. Mais
les choses ne devaient pas se regler facilement. Plusieurs diff
cuites ne tarderent pas a surgir. Tout d'abord, vu i'origine s
difflrente des divers professeurs religieux, il fut impossible de
mettre sur pied immddiatement, & la Faculte de theologie de
Heidelberg, un corps professoral homogene. En outre, il y avait
souvent divergence d'opinion entre 1'Universit6 et les nouveaut
professeurs d'une part et d'autre part la Commission spciale,
fondee par le Prince electeur, a la suite de la suppression de
la Compagnie de Jesus (11). Mais la plus grosse difficulti
d'alors vint de la gestion des anciens biens des Peres Jdsuites.
On a constate que le Prince e6ecteur lui-meme et la curatelle.
suivant les besoins, se sont empares plus d'une fois des revenus
des anciens biens j6suites (cf. Les Lazaristes au Palatinat, oia
Mgr Haas mentionne plusieurs cas de ce genre, pp. 15-16). On
comprendra alors aisement que l'une des inevitables cons&
quences fut la diminution consid6rable des revenus des legs.
Enfin, vu cet 6tat de choses, et pour d'autres motifs encore
(cf. Les Lazaristes..., p. 16), le Prince Carl Theodor constitua, le
16 mars 1775, une a Commission speciale immndiate - (c ohnmittelbare Spezial-Commission ) de trois membres, chargee des
anciens colleges des J6suites a Mannheim, Heidelberg et Neustadt
ainsi que de tout ce qui en fit partie. Sept ans durant, de
1775 a la fin de 1781, cette haute Commission electorale, an
gre de son Prince, s'efforga de surveiller les multiples affaires
d'ordre administratif. Mais finalement on constata un si grand
nombre de ddfectuosit6s, que le bienveillant Prince soumit ses
soucis a un petit groupe d'amis, hommes de confiance, afin
d'avoir leur avis.
LES LAZARISTES SONT INVITlS
PAR LE PRINCE C. THEODOR,
OUI DILIBERE AVEC SES AMIIS
SA PARENIT
S'Y OPPOSE;
ATTITUDE

DES

IVtQUES

COMPETFNTS.

Malheureusement on ne trouve, de nos jours, ni documents
ni lettres concernant les debats qui avaient eu pour objet de
regler a nouveau la question des ecoles secondaires au Palatinat.
Ouelques faits ont 6tt relates seulement. Ils supposent beaucoup
de deliberations au sein des amis du Prince electeur. Mais qui
6taient ces amis et conseillers? C'dtait avant tout ]'abbe Nicolas
Maillot de la Treille, originaire du diocese de Verdun, esprit
fin et cultiv6 et pritre habile. 11 appartient a l'entourage du
Prince a partir de 1756, comme chapelain surnumbraire et
bibliothdcaire. C'dtait, en second lieu, un compatriote et ami de
(10) Ibidem, Nr. 2234.
(11) Ibidem, 2242.
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labbd Maillot, l'exjesuite Desbillons, n6 le 8 janvier 1711 a
Chiteauncuf-du-Cher (Cher), latiniste distingu6, que le Prince
C. Theodor accueillit A bras ouverts en sa residence, grand ami
des Lazaristes A qui il leguera sa belle bibliotheque de 23000
volumes en 1789 (12) et a qui ii d&dicia ies distiques suivants,
qui en disent long (13) :
SPlein de gratitude et me ressouvenant que Dieu m'a
concedd une telle collection de livres, je la lui restitue en
entier, afin que, par les mains sacrees et religieuses des Lazaristes, ils la conservent fidelement et en bonne place dans leur
College de Mannheim ,.
Ce sont ces deux hommes qui ont conseille a leur bienfaiteur
de faire venir an Palatinat les Lazaristes pour succeder aux
Peres Jdsuites, etant donne qu'aucune Congregation religieuse en
Allemagne ne s'y elait montree disposee. Quant a la correspondance entre Paris et Mannheim (elle serait fort interessante
aujourd'hui !) et dont Mgr Maillot etait charge, rien ne nous
est rest6 par suite du pillage de Saint-Lazare en 1789. M. Pierre
Coste seul (14) relate quelques difficultds concernant la prise
de possession de la succession des Peres J6suites, difficultes,
transmises de vive voix, consistant principalement, en ce que
ies confreres d'alors n'avaient pas la formation n6cessaire pour
etre A meme de se charger d'un tel travail. Finalement on se
mit d'accord sur les points suivants : trois confreres viendraient
d'abord au Palatinat pour preparer les voies; un confrere
aurait, en tant que sup6rieur, le droit de visiter le seminaire
(Konvikt) et les colleges de Heidelberg, on erigerait immediatement un seminaire interne pour y preparer de jeunes allemands
a remplacer plus tard le corps enseignant de la premiere heure.
Se souvenant, avant I'admission definitive de nos confreres
au Palatinat, de ses obligations envers les agnats de sa maison,
C. Theodor invita son cousin Charles II, duc de Zweibriicken,
a donner son consentement < en vue de la cession des fondations en faveur de la Congregation de la Mission >,.Sur quoi
ce dernier repondit, en 1781, poliment, mais 6vasivement (15) :
ne connaissant ni les Regles et Constitutions, ni la discipline
intericure de la Congrdgation, etc. De son c6t6 la Chambre
ducale s'explique clairement dans un Pro Memoria plein de
(12) Walter Friedrich, Gesch. Mannheimts, Bd. 1.
Marrnnheim, 1913.
(13) Fcige Paul, Kirchengeschichtliches iib.
Hinc porro gratus et benememor quan Deus.
Tantam librorum multitudinem dedit.
Restituo tatam per venerabilium sacras
Et religiosas Lazaristarum manus.
Hanc ut fideliter in suo Collegio
Mannheimensi, commodis senerlt locis.
(14) Coste Pierre, La Congregation de la Mission de Saint-Lazare,
Paris, 1927.
(15) Bavrisches Geheimes-Staats-Archiv in Miinchen, K. blau
Nr. 416 9a, fol. 1-26!
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sur laquelle on n'avait pas deliber6 auparavant de part et
d'autre. Dans un c avis incompetent
(r ohnmassgebliches
Gutachtenc) du 28 novembre 1781, le Gouvernement de Zweibricken va jusqu'a rejeter le projet d'appel de professeurs
etrangers et ii fait allusion a la valeur des donations qui s'eleve
a des millions ; a voila pourquoi le Prince electeur voudra bien
s'assurer suffisamment avant d'appeler des 6trangers 5 des
postes si importants v. Mais le Prince C. Theodor imposa sa
volontd.
Et que pensaient les trois ev6ques compdtents ? Somine toute,
ils usaient, eux, a de grande reserve avec les Lazar;s'es, ces
nouveaux venus non annonc6s %.Chargd par le Princ- electeur
C. Theodor de l'installation de nos premiers confreres, 1'abbe
Maillot (16) les aida fraternellement h Ocarter les difficultes
qu'ils trouveraient du c6t6 des autorites eccldsiastiques. En
leur faveur, il adressa une supplique a 1'archev6que de Mayence
et y ajouta une petition du P. Guillaume Theobald, premier
Lazariste du Palatinat, ainsi qu'une copie des Bulles et Brefs
pontificaux concernant la Congrdgation, un exemplaire des Regles
Communes et une vie de saint Vincent. Mayence fit parvenir
le tout a son Vicariat a Worms, avec priere de lui presenter un
parere. Le rapporteur de Worms rdpondit en priant de tenir
compte, entre autres, des points suivants : l'obeissance stricte
envers un Superieur gendral rdsidant a l'etranger ; la question
de l'exemption et autres points semblables. A la fin de son
rapport il recommande de faire signer par le P. Theobald, au
nom de la Congrdgation, un engagement tres detaille atin de
garantir les droits episcopaux. Puis, il est d'avis que les questions
pendantes devront &tre soumises a l'administration episcopale.
non pas par I'abb6 Maillot, mais par le ministere palatin ou
le Gouvernement. De son cote, le rapporteur de Mayence mieme
se prononce a propos du partre de Worms de la manicre
suivante : dtant donnd que, pour le Prince electeur de Mayence,
seule la mission de Nieder-Ingelheim entre en consideration, il
se borne i souligner les droits de la curie episcopale par rapport
t cette mission, ajoutant en homme prudent qu'il pourrait etre
recommandable de renoncer a l'exigence de la presentation des
listes de biens et de lettres de fondation. Pour dviter de grands
prejudices, il suggere fortement de c6der la possession c.es
fondations a ]a Congregation sans approbation prealable des
curies dpiscopales. II n'est pas inutile de noter en passant que
les observations critiques du rapporteur de Worms produiront
des consdquences graves, en ce sens que, plus tard, les adversaires de la Congr6gation s'en rapporteront a celles-ci lans
leur attitude haineuse. Et les dveques eux-mEmes ? Ils abordent
toutes ces questions avec plus de circonspection et de prudence
que leurs rapporteurs. Le prince-v&que de Spire interroge
(16) Erzstift Mainz, Dom-und Diozenanarchi,
Kasten 56, Fasz. 2. Nr. 31: Lazariner.

Mainz, Generalia,

-

181 -

dabord 1'archeveque de Mayence, a s'il n'y a pas de reserves
ou de memoires a faire dans le cas des Lazaristes u. Au bout
de deux mois environ, le 19 fevrier 1782, I'archeveque de
Mayence lui cnvoya ses conclusions, disant qu'il avait approuvd,
apres examen prealable de la curie episcopale de Worms, trois
membres de la Congregation provisoirement pour un mois ;
qu'il avait I'intention de les incorporer prochainement par document episcopal formel dans le clerge de Worms ; qu'il voulait
les protger, etc. Du rcste, les principes des trois pretres admis
a un examen n'auraient excit6 aucun soupcon, observa-t-il. Apres
que les trois confreres J. W. Thdobald (Superieur de la Province
palatine), H. Schuler et J. H. Reding avaicnt signe un revers
formel le 8 dicembre 1781 pour garantir leur future ddpendance
des curies 6piscopales, l'affaire 6tait terminee pour celles-ci. Ces
trois confreres etaient deji arrives A Mannheim le 27 novembre 1781.
LE PREMIER SUPI:RIEER :
M. JEAN-GUILIL'UME THEOBALD;
DEVOIRS ET DROITS DES LAZARISTES ;
REVENMUS,

DEPENSES

ET

DETTES.

M. Theobald naquit en 1726 a Petersacker, diocise de Trevcs,
localit6 du Palatinat, en ce temps-la ; entr6 dans la Congregation en 1746 ; suprieur du Seminaire Sainte-Anne, a Metz
en 1776. C'est lui qui prendra en main la fondation de la premiere
Province d'Allemagne au Palatinat et I'administration de l'heritage des Peres Jesuites, le 12 octobre 1781. Le 7 novembre suivant, S. E. le Prince 6lecteur adressa une lettre tres detaillee
en quatorze points au chef de son Gouvernement, par laquelle
il lui fit savoir c la donation et cession de tous les biens de
I'ancienne Compagnie de J6sus aux Pretres de la Mission, en vue
(17). A peine les forde l'erection d'une Province palatine
malites de la cession de ces biens furent-elles terminees, vers
!afin de 1'annee 1781, que les fonctionnaires charges jusquc-la
de leur administration s'empresserent de se decharcer entierement d'un fardeau aussi lourd, accessoire et indesirable. C'est
peu apres (2 janvier 1782) en effet, que les deux fonctionnaires
en question donnerent leur demission (18). Leurs lettrcs nous
fournissent du reste la preuve, que la Congregation n'a pas
usurpe les nouveaux travaux au Palatinat.
Sans tarder, M. Theobald se mit a elaborer un plan de
travail - plan malheureusement perdu - d'apres lequel les
travaux de ses confreres dans les dtablissements scolaires surtout
devaient etre entrepris. C'est Mgr Maillot qui recommanda au
Prince electeur d'accepter ce plan. Celui-ci y consentit, en effet,
le 5 aolit 1782, et fit notifier au baron de Oberndorff, chef de
son Gouvernement a Mannheim, les d6cisions suivantes prises
par lui : 1° Le Prince dlecteur approuve de son autoritC supreme
(17) B.G.L.A.K. Pfiilzer Generalia 3447 Nr. 77 6270.
(18) B.G.L.A.K. Generalia : Stifter u. K16ster 67 6224.
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1eut
le plan concu par la Congregation de la Mission. 2" I1
que ce programme des 6tudes soit adopt6 par tous les colleges
et etablissements d'instruction du pays. On doit y inviter aussi
les precepteurs des families riches. 3* Les Pretres de la
Mission ne rcleveront que du Ministere et ne recevront d'ordres
d'aucune autre administration. 4* Les Pr&tres de la Mission
obtiendront les chaires de philosophie, de thoologie catholique,
d'histoire ecclesiastique et de droit canon dbs qu'elles seront
vacantes, pourvu que les candidats soient prets a observer tous
les reglements de I'Universitd et qu'ils passent les examens de
capacitd qui y sont en usage (19).
Quant aux revenus, on pouvait mettre en doute, des le
debut, la rdalisation du nouvel ordre des choses. Car, s'il est
vrai que les Peres Jesuites ont reussi a se tirer d'affaire, en
se contentant uniquement des revenus des fondations, il faut
prendre en consideration qu'ils n'avaient a r6mundrer aucun
membre de leur Compagnie, tandis que nos premiers confreres
avaient a leur charge non seulement plusieurs exjesuites, mais
encore d'autres personnes, en sorte qu'une somme considerable
des revenus des fundations n'etaient pas a leur disposition, ce
qui allait leur suscitcr bien des ennuis financiers.
Bient6t le P. Theobald comprit aussi que les d6penses depasseraient les revenus, comme il d6couvrit 6galement des denes
dont il n'avait pas etC question auparavant. VoilA pourquoi il y
cut deja.h la fin de la premiere annee. un consid6rable deficit
dans Ic bilan. Qui en etait la cause? Personne autre que la
Chambre des linances de la Cour electorale. Voici pourquoi!
C'ctait dans le budget d'Etat qu'auraient dO figurer les pensions
des J6suites retraits ; helas ! la Chambre des finances s en
d6chargea allegrement sur la Congrdgation. D'apres une liste
incomplete, datee du 11 octobre 1783, signee par M. Holleviile,
Visiteur, et M. Theobald, Suplrieur, et present&e au Prince electeur, douze pritres et six frires lais de l'ancienne Compagnie
de Jesus, ainsi que deux laiqucs, touchaient pensions et traitements aux depens de la Congregation. Mais comment se fait-il
qu'il y cut deux laiques parmi ces pensionnaires? En voici
I'explication. Le Gouvernement electoral avait confisque les
batiments de I'ancien college des J6suites h Mannheim pour y
loger deux Cours supdrieures de justice. La Congregation aurait
di rccevoir a titre de dedommagement le loyer annuel de 900 fl.
Mais le Prince electeur, rdsidant alors a Munich, avait ordonn6
que la Congregation payerait la meme somme comme pension
aux deux laiques mentionnes plus haut. En outre, le rigime
douanier, en vigueur en ce temps-la, causa d'6normes embarras
au P. Theobald. Au Palatinat en particulier, de rigoureuses prescriptions douaiiires reglaient 1'achat, la vente, I'exp6dition du
vin, etc. Pour 6chapper a ce a rdseau de barbels , en vue du
transport des produits de plusieurs biens-fonds, que la Congrel19)B.G.L.A.K. Pfalz Generalia 77/6277.
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gation poss&dait, par exemple A Stift Neuburg, M. Thdobald
adressa une suppiique au Prince electeur le 29 decembre 1781,
done avant I'acceptation de l'administration des biens en question. Quelle fut son argumentation? Autrefois les Peres Jdsuites
jouissaient d'une situation privilegide, en ce sens qu'on leur
avait permis de transporter, entre autres, les < biens consomptibles , (Haus Consumptibilien), de meme la quantitd cxigde de
vin, en toute franchise douaniere, venant ou se rendant a Heidelberg. Or, ayant heritd des memes privileges au moment oil
ils prirent possession des anciens colleges jdsuites et autres
biens de la meme Compagnie, nos confreres devaient, juridiquement et raisonnablement, jouir, comme it 6tait convenu, des
memes exonerations. Par consequent, M. Thdobald pria le
Prince C. Theodor de lui accorder cette meme franchise douaniere. Mais la Chambre dlectorale qui avait a decider dans ce
cas n'v consentit jamais, en sorte que M. Theobald fut oblige
de presenter une p6tition pour chaque cas particulier et d'aller
mendier, pour ainsi dire, aupres de cette Chambre, durant des
anndes entieres, afin d'avoir Ic strict n6cessaire au point de
vue aliment:iire en faveur des &coles et instituts de la Congrdgation. Encore de nos jours, on trouve beaucoup de p6titions de
ce genre a Karlsruhe. Finalement la situation financiere empira
tellement, que le Prince electeur, le 16 aoilt 1783, accorda pour
Iamortissement des dettes trouvees a l'arrivee de nos confreres,
un pret gratuit de 11000 fl. et \u le nombre des pensions et
des charges de l'institut un versement supplementaire de 2 800 fl.
par an.
LES

PREMIERS COMPAGNONS

DU PcRE THEOBALD.

Avec M. Theobald deux confreres arrivercnt a Mannheim :
M. J. H. Schuler et M. J. H. Reding.
Apres avoir travaill6 a Lyon (1769), Toul et Nancy (plusicurs
fois a partir de 1774), M. Schuler (ne h Belfort en 1738) semble
avoir etd placd a Heidelberg comme directeur des jeunes clercs.
Ne sachant pas l'allemand, il parla forcdment latin avec eux. II
en prit plus tard pretexte pour rentrer en France. Retournm
en Aliemagne par suite de la Revolution, nous le trouvons A
Augsbourg (1805), oUi il publia un poeme latin en 2150 hexametres intituld La Tobiade. II y raconte l'histoire de Tobie, en y
joignant des rdflexions morales. Revenu 5 Heidelberg, en 1808,
il est de nouveau a Nancy en 1810, et plus tard du c6td de
Belfort. Meme le pamphlet porte un jugement favorable sur lui,
disant qu'il 6tait a un homme tout a fait honn6te et loyal .
M. Reding, le deuxi6me collaborateur du P. Thdobald, dont
nous ignorons la date de naissance, etc., etait procureur a
Heidelberg. Quoique ce confrere se soit bien donn6 de la peine
dans son office, le reviseur de la Chambre des finances obsenra
-

a tort -

- que M. Reding n'entcndait pas bien les affaires >.

Humilid par ce jugement, M. Reding donna sa demission. Par
ailleurs, ce que le pamphlet lui reproche (gaspillage !) n'est que
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sot bavardage, comme Mgr Haas le prouve excellement dans
son livre. Malheureusement M. Reding tourna le dos h la
Congregation.
Un pretre seculier, vraiment z616, fut l'abb6 Johann Christoph
Glockle (n6 a Neidenfels pres de Neustadt en 1732) ; cure de
Leimersheim au Palatinat, ii seconda avec empressement nos
premiers confreres au moment oi ils s'engagerent dans les
delicats travaux de leurs 6coles a Heidelberg. Le pamphlet
affirme hardiment que ce pr6tre a et6 superieur (c'est controuve !) et qu'il s'est jete dans les bras de saint Vincent a
cause de ses dettes. Bien au contraire : l'abb6 Glickle se charged
d'un grand sacrifice lorsqu'il confia alors sa paroisse a un
vicaire qu'il etait oblige de retribuer lui-meme. Ayant eti
regens Seminarii Heidelbergensis pendant deux ans, il s'adonna
de nouveau (1784) au ministere dans sa paroisse, ou il fit bon
accueil a des pr&tres chasses de France, au cours de la premiere
phase de la R6eolution. Il mourut doven de Herxheim.
Un pretre d'une %aleur exceptionnelle entra, a cette epoque,
en relation avec nos confreres : c'6tait M. J. F. M. Sambuga (nl
en 1752 a Walldorff pres de Heidelberg). D'abord directeur du
petit s6minaire de Heidelberg, il devint plus tard precepteur
du futur roi Louis I et mourut a Nymphenburg, en 1814. D'apres
le pamphlet, M. Sambuga se serait brouill des le debut avec
ses coliaborateurs. Mais une collaboration avec des collUgues
d'une mentalit6 non-sacerdotale lui etait insupportable. Voilk
pourquoi il quitta Heidelberg. II n'cst pas sans int6ret de dire
ici que M. Sambuga redigea, en 1782, probablement sous le coup
de la situation ou il se trouvait a Heidelberg, une Apologie en
favenr dit cilibat des ecclesiastiques.
Faut-il s'utonner que le P. Thdobald d6sirat vivement voir
autour de lui, dans ces circonstances, des confreres de la
Congregation qui possederaient la langue allemande? Le Pere
Michel-Louis Allioz (nde
Neubreisach, en Alsace, en 1760, diocese
de Bale, entr6 au s6minaire interne a Paris en 1779), etait
alors l'homme qu'il fallait, puisqu'il avait appris I'allemand des
son enfance. D'abord directeur du s6minaire interne (fonde en
1782, avec neuf s6minaristes), puis directeur des 6tudes, avec
cela pretre prichant d'exemple, enfin professeur d'histoire ecclesiastique a l'Universite de Heidelberg... h6las ! pendant deux ans
seulement (20), car il mourut en 1793.
On ne peut passer sous silence M. Antoine Holleville (n6 a
Lanchere, diocese d'Amiens, en 1711, entre dans la Congregation
deja pretre, en 1740), Visiteur de la Province de Champagne
et Assistant de la Congregation (1763). Le pamphl6taire croit
devoir mettre en evidence que M. Holleville 6tait tres ag6 (il
avait alors 72 ans !) : il ne savait parler allemand, il n'6tait pas
(20) II ne vaut mime pas la peine de mentionner ici un 6venement
insignifiant touchant cet excellent confrere et auquel le pamphlet
consacre plusieurs pages.
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initid aux us et coutumes de notre pays. En tout cas, le
P. Hollexille, que M. Theobald avait prie de venir examiner
les grandes difficult&s auxquelles il se vit expose a ce moment-la,
put se convaincre que le fardeau impose a la jeune Province
de la Congregation 6tait insupportable. Aprts avoir examinde
Iond la situation oii se trouvaient ses confreres, il prit a coeur
de faire placer des collaborateurs de premier ordre au Palatinat.
En effet, sous peu, devaient arriver MM. Salhorgne et Saligot.
Enlin notre 6numeration serait incomplete sans le nom d'un
confrere de grand m6rite dans le domaine pedagogique :
M. Francois-Antoine Zimmermann. Apres avoir d6ja exerce les
fonctions de professeur a la facult6 de philosophie a Heidelberg,
il se ddcida a entrer dans la petite Compagnie afin d'etre professeur au Collegium Carolinum, a Heidelberg. On lui est redevable d'un traitd instructif sur Die Einrichtung und Verbesscrungsanslalt im Karlischen Konvikt (1782). D'apres ses prudentes
mesures, tenant le juste milieu entre l'antique et le moderne,
Ic college dcvint un etablissement d'instruction et un pensionnat
distinguis. Sur le programme de cet etablissement de premier
ordre figuraicnt aussi des representations scdniques et des
C.ances musicales. Le pamphidtaire, qui se plait a dechi .er
belles dents son confr&re et collegue M. Zimmermann, denigre
cvidemment avec une extreme vigueur les representations sc6niques au coliege en question ; et pourtant elles dtaient dans
Ic gout du temps et sont restees jusqu'A nos jours en vogue, vu
leur valeur pedagogique. Mais le mauvais critiqueur fut seul A
les condamner, cela se comprend. Denonce probablement par
le mrme , bon ami ,, aupres des autoritds universitaires, pour
avoir fait imprimer un programme en allemand (non pas en
latin, comme c'etait alors la coutume), M. Zimmermann obtint
gain de cause et fut autorise par elles a continuer.
M. TIl•OBALD, SUPERIEUR ET CURI A NEUSTADT A. D. HARDT.
Pour I'historien, il reste evident qu'il y eut de trop frdquents
changements, au sein du corps enseignant de Heidelberg. Des
professeurs allcmands entrerent dans la Congregation pour la
quitter au bout de quelques annees. Des confreres francais les
remplacerent sans y rester longtemps. II n'y eut que le P. Thdobald, le premier et digne Lazariste du Palatinat, homme plein de
generosite, qui resta a son devoir pendant toute la R6volution.
Mais les difficultes financibres a Heidelberg le tourmentaient a
tel point, qu'il jugea a propos de prier le Prince 6lecteur de
le placer a Neustadt, ville plus paisible, oh il fut install cure,
en 1785. Chose remarquable: il s'efforca d'y implanter la
devotion a saint Vincent (21). II ne fait pas de doute qu'il etait
bien dote, pour pouvoir payer de ses ressources les deux
Vicaires M. Franqois Stroehl et M. Antoine Pfister.
Au moment ob la Compagnie de Jesus fut supprimbe, le
college catholique de Neustadt cessa egalement d'exister. Sur
(21) Staatsarchiv Speyer, Hochstift Speyer XVIII.
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ce, des fonctionnaires catholiques et d'autres citoyens de la
tille protesterent contre cette mesure de suppression aupres du
Prince electeur C. Theodor. Des lors M. Pfister fut charge d'y
enscigner la grammaire latine pour les deux premieres classes.
De cette facon, le cours pour debutants, du reste pcu frequentS,
continua ses services, surtout lorsque le P. Philipp Holdenrieth
y fut plac6.
Apries le depart des deux Vicaires mentionnCs plus haut,
il n'y avait plus a Neustadt que deux pretres : le P. Theobald
et le P. Simon Bassompierre (Alsacien, exjesuite, entr, dans la
Congregation et bon procureur, malgre l'opinion du pamphletaire
qui s'avise de le d6peindre comme un homme reveur ct de peu
de valeur). I1 6tait inevitable que le mauvais coucheur en vienne
a denigrer le P. Thdobald et ses confreres d'alors. II le prend
de tres haut avec cux. D'apres lui le P. Theobald, le P. Doepp,
!e P. Bassompierre son procureur, et son vicaire, le P. Rheinfeld,
lui aussi Lazariste, auraient tous et6 de a fideles partisans des
sottises monacales, des <cadherents des opinions demodCes , des
gens qui n'auraient voulu aucun rapport avec des rdformes et
auraient prefere vivre et mourir sots et tranquilles plutot que
d'etre raisonnables et troubles. Ce jugement se termine par une
phrase cruclle : a Et de tels hommes, je les revere, dit le
P. Depp >. (En allemand le mot Depp signifie lourdaud.)
Peu de temps sculemcnt, le P. Theobald put vaquer au
salut des ames dans une atmosphere de paix exterieure. A
l'approche des troupes revolutionnaires, beaucoup de pretres
s'enluirent du Palatinat et franchirent le Rhin. Le P. Theobald
fit de rnmem, ne voulant pas preter le serment de ficdditd a la
nouvclle Constitution francaise. II est vrai que les jeunes
confreres s'accommoderent de telle situation, ainsi M. Doepp et
M. Rheinfeld, qui surgirent, des que la tempete se fut apaisce,
et disparurent devant un nouveau peril. Quelle 6tonnante fidelit '! Et cela bien que la Congrigation ait ete supprimec en
France, en 1790, et que [a jeune Province du Palatinat ait subi
des pertes sensibles, en son personnel en 1793. Apres avoir
sacrifi~ sa sante au service de la Congregation, particulieremcnt
dans son office de procureur. le bon P. Bassompierre mourut
extnu6 a Heidelberg, le 7 fft'rier 1796.
Revenu a Neustadt en 1795, M. Theobald trouva beaucoup
de ruines. Mais il se mit au travail courageusement, prenant en
main la direction de sa paroisse autant que les circonstances
le permirent. Deux ans plus tard, on lui donna deux pretres
seculiers pour vicaires. Helas ! en 1796 la Congregation cessa
d'exister au Palatinat et par la aussi le superiorat du P. Thobald. L'ann6e suivante, il preta serment, parait-il, avec la plupart de ses confreres A la Constitution francaise. Mais d6ej un
an plus tard, il est mis i la retraite, vu son Age avance. Retraite,
1808, ii se
il tourna ses pas d'abord vers Heidelberg. Mais en
avril 1816,
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le
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M. Theobald etait un homme d'honneur, un pretre de caract&re
irreprochable, au point que l'auteur du pamphlet ne trouve pas
de raisons graves de l'accuser ; ii lui reconnait meme un bon
cwur. Avec raison on peut dire de lui: il fut un digne disciple
de saint Vincent ,.
LE

DEUXIIIME

M. JEAN-AXDRE

SUPERIEUR

A

HEIDELBERG :

JACOB.

Ne i Beziers en 1740, entre dans la Congregation en 1755
et superieur a Rochefort de 1774 & 1784, le P. Jacob etait
I'homme energique qu'il fallait pour mettre de 1'ordre dans les
atfaires, si compliquees, de la jeune Province. II semble qu'il
se soit adresse plusicurs fois non pas a qui de droit a Mannheim,
mais immediatemcnt au Prince electeur, a Munich, pour le
detromper au sujet de l'etat precis des choses au Palatinat. Le
souterain interposa la-dessus, en effet, son autoritd en faveur
de la Cungregation par un ordre que le chef du Gouvernement
de Mannheim publia le 18 decembre 1784 (22). On voit par 1a
que les deux premiers sup6rieurs le P. Theobald et le
P. Jacob - attirerent I'attention du Prince sur ie fait que les
revcnus des fondations electorales ne suffisaient nullement pour
aticindtre le but; le Prince le comprit aisement du reste. Voilk
pourquoi il fit I'dloge de nos confreres en consideration de leur
ictivit cet voulut les subventionner plus que par le passe. Par
consequent, il confirma les droits accordes jusque-lk ; et qui
plus est, il accorda 9 300 fl.
pour leurs frais d'entretien personnel.
D'autre part il demanda que, chaque annie au mois d'octobre,
un compte rendu detaille lui soit remis de la part des divers
offices : quant aux dons destines a I'entretien des confreres, it
lui suftit de presenter un bilan gendral. Les points 5, 6 et 7 de
la lettre princi&re ont trait a des transactions aupres de la
caisse generale et de I'administration ecclesiastique dont la
valcur s'elevait a 11366 fl., aux dettes de 11000 fl. que Mayence
tlectorale avait h amortir depuis longtemps, conformiment aux
fondations et selon une reclamation du baron von Schleifros,
inspecteur des forets, pour laquelle les colleges 6lectoraux s'dtaient
porits garants. Pour toutes ces operations financieres si compliqu6es, les documents qui pourraient les eclaircir font d6faut.
11 cst extremement regrettable que de la part d'hommes jaloux
aux confreres d'alors, ces dettes contractees par d'autres, aient
fait, surtout au P. Theobald, la reputation d'avoir e6t des dissipateurs. Mais lorsque C. Theodor eut connaissance de ces
affaires embrouillees, il jugea sans parti pris, et promit magnanimement aux confreres de les ddcharger et de leur frayer le
chemin par lequel ils pouvaient 6tre en mesure d'amortir en
majeure partie les dettes qui pesaient sur leurs biens, en
vendant du vin, du bois et une maison. De meme, pas de
remboursement pour un ancien prit, jusqu'A ce que soient
payees les dettes les plus on6reuses. Cependant, la Chambre
(22) B.G.L.A.K. Pfltzer Generalia 77/6277.
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ldectorale des finances, ou plut6t les fonctionnaires n'etaient pas
pressds du tout de prdsenter les confreres en tant que victimes
innocemment persecutees. De fait, le Gouvernement ne ddcida
rien et la calamitd financiere traina encore quelques annees.
Qui pourrait 6tre dtonnd d'apprendre que M. Jacob ait perdu
courage ? II quitta le Palatinat, en effet, et fut nomm6 supdrieur
a Versailles, le 8 juillet 1785, tandis que la direction des
finances mit sur pied un mtmoire justificatif, se rapportant
aux r6clamations de M. Jacob (23), modele du style de chancellerie, qui brouille toutes cortes de choses pour les prdsenter
dans leur ensemble, de faqun que le lecteur ou 1'auditeur ne
se rende pas compte de la situation reelle mais, en tout cas. la
Chambre des finances s'dtait prononcee !
Malheureusement un jeune confrere, diacre seulement,
Jeror . Christof, nd a Saint-Mihiel en 1761, professeur des
mathematiques en 1784 et procureur a Stift Neuburg, s'dgara sur
le chapitre moralite. II quitte la Congregation et en vient a
apostasier et a passer a I'Eglise reformee pour disparaitre
finalement en Suisse. Les archives ne possedant aucun document
sur ce malheureux confrere, on se trouve reduit aux dires du
pamphlet.
LE TROISII-ME

M.

SUPERIER :

PIERRE-ANTOIXE

SALIGOT ET SES COLLABORATEURS.

Nous savons peu de chose au sujet de M. Saligot, homme
doue d'dminentes qualitds, qui joua un grand r6le dans 1'histoire de la Congrdgation au Palatinat. Nd le 24 avril 1749, a La
Chapelle, diocese d'Amiens, il avait, selon le pamphlet, une
sant6 delicate. II fut nommd professcur d'Histoire ecc!dsiastique
en 1783. Et le pamphltaire se croit obligd d'dcrire mdchamment :
Saligot est, et du cdte de la tWte et du cotd du ceur, tout a
S
fait apte a jouer le rdle d'un superieur religieux rusd, intrigant,
lhpocrite, seduisant, audacieux jusqu'ii I'insolence sous les dehors
de la timiditd, dominateur et despotique >. En outre ii lui
reproche d'avoir etd a Francois pur-sang n et d'avoir parld latin
en donnant ses cours. Disons ici simplement qu'il n'dtait que
conforme au reglement universitaire de l'dpoque qu'un professeur
donne ses cours en latin. Du reste, le P. Saligot possedait cette
laneue comme sa langue maternelle, comme ilsavait I'allemand,
au bout d'un certain temps, d'une impeccable fagon : a preuve
le
les documents officiels conserves, emanant de sa plume. Si
le
pamphletaire nous raconte, sans en fournir la preuve, que
dimesurement
malles
.
des
lui
avec
pris
avait
P. Saligot
et des
lourdes D, dans lesquelles il devait y avoir de l'argenterie
de
permis
est
it
France,
en
rendait
se
il
quand
prix,
de
objets
plus
ni
gratuite,
affirmation
repondre que ce n'est lA qu'une
ni moms.
En m&me temps que M. Saligot, M. Dominique Salhorgne,
futur supdrieur gdndral, vint au Palatinat. Professeur de thdologie
(23) B.G.L.A.K. Pfalzer Generalia 77 6277.
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deux ans durant. Les notes historiques de la Congregation rapportent que I'Universite de Heidelberg lui delivra au bout des
deux ans de professorat un certificat tres flatteur. Le futur Sup6rieur general ne rentra pas alors en France, ou le temps 6tait
deja a I'orage dans le domaine politique, mais il se rendit en
Saxe, ou il put vaquer aux 6tudes et a l'enseignement.
Presque en meme temps, M. Jean-Guillaume Ahlesse, ne en
1735 a Reichweiler, diocese de Mayence, arrive & Heidelberg.
C'est un procureur fort z6e1. II est impossible de controler
aujourd'hui les achats et ventes dont a son sujet il est question
dans le pamphlet. Ce qui est sir, c'est que les documents
officiels ne se seraient aucunement tus sur des manipulations
incorrectes dans ses fonctions, s'il y en avait eu. M. Adrien-Joseph
Flamment, nd en 1758 a Fruges, diocese de Boulogne, n'avait que
vingt-cinq ans, lorsqu'il fut placd
Heidelberg, oil il resta
comme directeur des clercs fort peu de temps. Le pamphletaire
le loue et le blame, somme toute, pour des riens. M. AntoineJoseph Patou, ne en 1751 dans le diocese de Boulogne, est
professeur de thdologie dogmatique a Heidelberg de 1786 A
1798. Le pamphl6taire relate de lui seulement qu'il s'etait
brouille avec ses auditeurs au cours d'une dispute. Mais le
P. Patou vivait de nouveau en bonne intelligence avec eux,
lorsqu'on eut fait des avances de part et d'autre. M. Francois
Petitdidier, nd en 1745 a Nancy, succdda au P. Salhorgne comme
professeur de theologie morale en 1785, et fut nomm6 doyen de
la Facultd de thdologie l'ann&e suivante ; en outre il fut charge
de la direction des clercs. Le censeur, tout en lui reconnaissant
bon cceur, le trouve ridicule en toute chose. Par exemple, quand
il fut regu docteur, il affirme qu'il fit compiler, par un intermddiaire, un certain nombre de phrases et se serait, en outre,
soustrait au d6bat public a cette occasion. VoilU une perfide
diffamation, incroyable dans une Universiti et son organisation !
M. Jacques-Antoine Lesueur, nd en 1746 a Lignbres-Chatelin,
diocese d'Amiens, charg6 du cours d'histoire ecclesiastique h
1'Universitd de Heidelberg en 1785, dtait plut6t d'une nature
paisible et vivait retire. Et le pamphlitaire de lui attribuer d&s
lors un savoir mediocre. M. Jean Gallois, n6 en 1756 A Longeville, diocese de Toul, professeur d'histoire eccl6siastique en 1787,
fut successeur du pr6cedent. Au bout de deux ans, il ddmissionna
pour raison de sante et retourna en France. Pour la meme
raison le P. Louis Nool, nd en 1758 a Contrecourt, diocese de Toul,
enseigne la theologie dogmatique et morale de 1788 a 1790
seulement. Le censeur critique sdverement son professorat. En
1'absence du P. Saligot, c'est M. Jean-Baptiste Barbout qui le
remplace et dirige la jeune province pendant un an. On
fait mention de sa piet6. II va sans dire que le critiqueur
s'abstient de toute louange a son endroit. Au sujet de M. JeanJacques L'Heremite, nous savons uniquement qu'apres avoir 6t6
professeur au diocese de Metz, il devint bibliothecaire, probablement a Heidelberg. Enfin M. Antoine Sar, n6 en 1747 a
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Metz, fut professeur de dogme (1791-1807) et plusieurs lois
doyen de la facult6 de thdologie h Heidelberg. Selon le pamphlet,
il publia une these intitul6e : Discursus de vera religione Christi.
Apres y avoir 6td professeur de philosophie et de frannais a
partir de 1807, il meurt L Heidelberg en 1817.
NOS TROIS CELEBRES ASTRONOMXES.

Le pamphletaire adresse aux membres de la Province du
Palatinat le reproche d'une improductivit6 absolue dans le
domaine scientifique. Il est done a propos de tirer de l'oubli
les noms et faits des confreres qui ont pris une part active
aux travaux scientifiques de l'observatoire de Mannheim.
II faut mentionner en -emier lieu M. Pierre Ungeschick,
n6 h Hesperingen, au Grand Duch6 du Luxembourg, diocese de
TrOves, en 1760. Professeur de mathrnatiques a l'Universitc de
Heidelberg en 1784, il jouit, selon le pamphlet, de 1'estime de
ses collegues et de la veneration de ses 6leves, ce qui aurait
pris fin, lorsqu'il remplaca M. Saligot tombe malade. Apres avoir
Wetnommd astronome de la Cour a l'observatoire de Mannheim
(1788), le savant crut de son devoir de perfectionner sa formation scientifique. II alia done en Angleterre et en France. A
Paris, il logea deux ans (1788-1790) chez un astronome celebre,
M. Joseph-Jr6rme de la Lande, qui fut pour lui un maitre
bienveillant. Ils observerent ensemble 8000 6toiles septentrionales dans l'observatoire de 1'Ecole militaire et faisaient beaucoup de calculs. Au mois de mai 1790, le P. Ungeschick se rendit
encore en Angleterre, oii il fut bien recu par les astronomes
Maskelvne, Herschel, Ransdan et Shepperd, d'oii il rentra a
Paris au mois de septembre. Hl6as ! avant de s'en retourner h
Mannheim et d'y entrer en charge, il poussa une pointe vers sa
patrie, oil une maladie contagieuse exergait ses ravages. Arrive
chez les siens, il trouva sa mrre et sa sceur a l'agonie. En esprit
de sacrifice, il multiplie ses soins fraternels b cette derniere,
apres la mort de sa mere, pour succomber lui-meme quatre
jours plus tard, le 20 octobre 1790, victime de l'horrible epidemie.
Amis et adversaires proclamerent a sa gloire : a C'tiait un genie
mathdmatique, assidui ai'etude, d'une assiduite de fer ; ii avait
entretenu une correspondance d'un style elevd avec les astronomes les plus celkbres D.
Le P. Roger Barry, nd en 1752, requt sa formation scientifique 6galement i Paris a 1'6cole de I'illustre maitre de la Lande,
avant d'etre nomm6 lui-meme astronome de la Cour i
Mannheim en 1790. Quant a son activite en cette ville, nous
possidons deux sources qui se contredisent. La premiere, le
pamphlet, reproche au P. Barry nombre de faits invraisemblables
qu'il ne vaut pas la peine d'6num6rer ici. La deuxieme source
et
est repr6sentee par un certain M. Kliiber, conseiller d'Etat
intens'occupait
Barry
P.
le
que
assure
de cabinet, qui nous
sivement de son observatoire et que le celebre astronome de
la Lande chanta les louanges de notre confrere A juste titre.
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Dans sa Bibliographic astronomique ce savant dcrit : - MM. Barry
et Henry se donnent beaucoup de peine, afin de tirer profit des
instruments mis a leur disposition. Its m'envoyerent en 1791
quatre mille hauteurs de Irois cent cinquante dtoiles principales
du Sud. Je n'efforce de loner leur zZle, de les encourager. Mon
voyage ii Mannheim fut aussi agrdable qu'utile. Je fus extrimement content de voir qu'en aucun des grands observatoires
d'Europe on ne travaille avec plus de perseverance, d'intelligence et de profit. II n'y a que les observatoires de Paris,Gotha,
Milan et Palerme qu'on puisse comparer avec celui de
Mannheim >Y. De meme I'academie tlectorale des sciences de
Mannheim rendit justice au P. Barry, en le nommant membre
extraordinaire en 1792. Plusieurs astronomes contemporains faisaient egalement son eloge, selon Kiibler: x Son registre de
beaucoup d'etoiles et de leurs aberrations et de leurs mutations
serait un monumentum aere perennius ) de 1'observatoire de
Mannheim >. En 1793, les travaux du P. Barry furent interrompus
brusquement par la Revolution. Six ans durant les instruments
etaient embaiids dans des caisses au rez-de-chaussee de I'observatoire. Pas une seule observation des astres 4 l'aide d'instruments fixes n'a pu etre faite. Mais le zele du P. Barry n'dtait
nullement paralys6. Car pendant les ann6es de guerre il s'absorba
avec son assistant, frere Henry, dans le calcul des 6toiles et
de leur mouvement. Les deux astronomes ne firent pas moins
de 9000 planches bonnes a tirer, qui se trouvaient dans I'observatoire.
Juste avant la Pentec6te 1799, le travail paisible du P. Barry
fut brutalement interrompu, car il fut arrete et retenu en
prison pendant six semaines par les troupes francaises sous le
commandement du g6ndral Collard, sans jamais savoir pourquoi.
Le jour mcme de la mise en libert6, il quitta Mannheim pour y
retourner seulement au moment oil l'archiduc Charles chassa
ces memes troupes. D'ailleurs il ne toucha pas d'appointements
pendant quatre ans et dut se tirer d'affaire comme il put, le traitement d'alors s'dtant 1levd a 780 fl. par an. Ce n'est qu'en 1801
que le P. Barry put deballer ses instruments. Immddiatement il
se mit au travail. Par la suite, il put observer des milliers d'etoiles
dans toutes les constellations du ciel, diabora des listes et 6tait
en relations scientifiques avec beaucoup d'observatoires d'Europe. MWme apres la suppression de la Congregation et la mort
du P. Saligot, le P. Barry resta astronome de la cour. C'6tait avec
I'assiduit6 d'une abeille qu'il continua a travailler jusqu'a ce
que la mort frappa ala porte de son observatoire et rappela le
contemplateur fervent du firmament terrestre a la patrie c6leste,
le 25 octobre 1813. Apres sa mort, I'activite scientifique languit t
l'observatoire qui existe encore de nos jours et qui conserve
le souvenir du grand astronome.
Frere Maurice-Henri Henry, ne a Sauvigny en 1763, m6rite
egalement d'etre mentionne ici avec 61oge. Eleve du cdlebre
de la Lande, lui aussi, en 1788, il se r6fugia aupres du P. Barry
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cette ville, se berqant de 1'espoir d'obtenir une chaire de
professeur des mathematiques & Metz, mais force de retourner
a Mannheim par suite de la Revolution, ii y fut, trois ans durant,
le zdl collaborateur du P. Barry jusqu'h ce qu'il y fut nomm6
astronome en 1793. Malheureusement la Congregation commenga ddjia se desorganiser petit a petit en 1794 en Allemagne.
Etant simple frere coadjuteur, il dtait libre et se rdfugia en
Russie, ou il devint precepteur de deux jeunes Russes. C'est
en 1795 qu'il fut nomme membre de 1'Academie des Sciences &
Petersbourg et astronome de l'observatoire de la meme ville.
Nous Ie trouvons a Munich en 1800 ; ii y coop6ra, en tant qu'ingenieur, A l'arpentage trigonometrique de la Baviere ; plus tard
en France et en Suisse et finalement a Strasbourg, oh il fut
colonel du g6nie imperial.
Conclusion : Si le pamphlet pretend que nos confreres
n'aient fourni aucun travail scientifique, les astronomes de la
Congregation ddmentent nettement une telle accusation.
LE P. SALIGor ET LE SIECLE DES LUMIIRES.
SES ADVERSAIRES : MM. JACQUES KOLLER
ET ARNOLD MATHY.

Au declin du xvIv' siecle, alors que tous les principes philosophiques et theologiques admis jusque-la furent 6branlds (Kant
et sa philosophic, siecle des lumieres, les archev&ques rhenans
eux-m6mes flechisscnt a cet cgard, les centres de formation catholiques de Heidelberg ont des adeptes enthousiastes de Kant),
M. Saligot se d6clare partisan de la - philosophia perennis , et ne
flanche pas dans sa fidelitd envers l'Eglise.
Le P. Jacques Koller, hclas ! n'etait pas un esprit de cette
trempe. Nd en 1764 a Flexburg (Alsace), attachd i la philosophie
de Kant qu'il professa, il dut quitter la Congrdgation. Readmis,
il est nommd professeur de dogme. Mais ne pouvant plus renoncer
i ses idees rationalistes, il prdfera demissionner et devint curd
constitutionnel Alsace, mort en 1845 (24).
Qui est 'auteur du pamphlet? Les soupcons se portaient
tout d'abord sur MM. Faber et Koller, mais i tort. On s'est
demande : Qui, apres tout, peut en &tre l'auteur? On constata:
1) Cc ne peut etre qu'un pretre qui connait a fond les maximes
et la discipline de l'Eglise, les principes dogmatiques et philosophiques et qui est iui-meme membre de la Congrdgation.
2) Un pretre qui dtait au Palatinat et qui y collaborait avec les
confreres tout le temps, de 1782 a 1793. 11 connait toutes les
personnes de cc laps de temps. Quant aux dates, on ne peut pas
trop se fier A lui; or ni M. Faber ni M. Koller, ex-lazaristes,
n'entrent ici en ligne de compte, parce qu'ils arrivrent plus
tard et quitt6rcnt plus t6t. 3) lUn prctre qui est en contradiction
avec les principes de philosophie et de thdologie de l'Eglise.
Archives de l'Eglise d'Alsuce, tome VII (Hans Fessmeyer).
)242
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c'est lui seul qui fut t6moin des ann6es 1782-1793 parmi les
contemporains actifs de cette epoque. Mais il y a mieux que
cela ! L'auteur du pamphlet se rdvele par sa vanit6, car il ne
trouve absolument rien de bon a toutes les personnes dont il
est question dans son livre, exception faite pour lui. D'apres son
livre, M. Mathy est parfait a tout point de vue puisqu'il y
donne de sa personne un portrait biographique absolument
irreprochable. Enfin, des parents (et de bons amis) confirment
avec fierte la paternite litteraire de leur aieul (25). 11 est done
suffisamment prouv6 que M. Mathy est 1'auteur du livre qui a
tant fait de bruit.
I1 :I'est, certes, pas sans un certain intiret pour les lecteurs
de cet article d'apprendre quelques details sur un personnage
qui, si regrettablement, s'est 6cart6 du bon chemin. Ne a Brey,
petit village vis-a-vis de Braubach-sur-Rhin, en 1755 (alors territoire palatin), eleve des Jesuites a Heidelberg, il est ordonne
pretre en 1781. Le jeune pretre s'enthousiasme surtout pour la
nouvelle philosophie de Kant ; docteur en theologie honoris
causa en 1786 ; professeur au Convictum Carolinum a Heidelberg
en 1782. plus tard il y est professeur de lyc6e. Bient6t il y a une
profonde discordance entre lui et M. Saligot parce qu'il donne
des cours de philosophie selon les principes de Kant qu'il
defendit. La suite en est so- cong6diement comme professeur
et rmem le renvoi de la part de la Congregation. II semble que
M. Mathv ait &t6ordonne pretre sans avoir eu la vraie vocation.
II souffre des le debut du c6libat et des autres a moineries ,
comme il dit, et persevere dans son orgueil jusqu'au bout. Un
de ses petits-fils dira plus tard : , Lorsqu'il ridigea son histoire
des Lazaristes, il 6tait deja protestant reform6 dans son coeur.
Sa conversion ta 'Eglise reform6e ne fut que le dernier pas...
conversion qui eut lieu conjointement avec sa menagere et
fiancee le 20 octobre 1805 >. Mathy contracta mariage le 1" novembre 1805, a Mannheim, et eut huit descendants, parmi eux
son fils Charles, ministre liberal de la justice du pays de Bade.
Le malheureux confrere fut encore professeur des mathdmatiques a Mannnleim en 1807, pour prendre sa retraite en 1817 et
v mourir le 18 novembre 1825.
(25» Voici les ecrits publiCs par la parente et les amis de la
famille Mathy : Mathy Lud\ig : Regierungsrat (Rohrbach) : Mathy.
In AMte Alatnnheii er Familien Sechster Teil, herausgegeben von
Florian Waldeck. Selbstverlag der Familiengeschichtlichen Vereinigung
Mannheim, 1925.
Mathy Ludwig, Geheimer Regierungsrat a.D. : Professor Dr. tleol.
Arnold Miath. Zum Andenken an seinen hundertjiihrigen Todestag,
18 November 1925, in Mannheimier Geschichtsblattern, Monatsschrift
fiir die Geschichte Altertum und Volkerkunde Mannheims and der Pfalz.
Herausgegeben von Mannheimer Altertumsverein 1927.
Freytag Gustav : Arnold Maathly aus Karl Mathy. Geschichte eines
Lebeis. Leipzig, Verlag S. Hirzel, 1870.
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Soit dit encore en passant : L'exjesuite Alexandre Keck prit
fait et cause pour le P. Saligot et rendit des services tres appreciables a la bonne cause par son excellente plume.
M. PIERRE FABER, SUPERIEUR A MANNHEIM,
VICTIME DE LA REVOLUTION.

Invite par M. Saligot a venir le rejoindre au Palatinat, le
P. Faber (ne h Urbach, Alsace, en 1740), plac6 auparavant au
Seminaire Sainte-Anne, a Metz, en 1780, se rendit a I'invitation
de son ami en 1784 et fut nomm6 superieur a Mannheim et
econome provincial apparemment, parce qu'il etait charg6 de
l'administration des biens temporels de la nouvelle Province.
Bien qu'il eut encore d'autres charges, ii est prouve qu'il avait
un grand usage des attaires. Mais son orgueil pr&cdda sa
chute ! En effet, ii se brouilla peu a peu et tellement avec le
P. Saligot par rapport A I'administration des biens de la Province, qu'il y eut un proces entre eux, sans qu'une sentence
ait ete rendue en faveur de l'une ou l'autre partie. En tout cas,
le P. Faber dut dimissionner a cause de son opiniAtrete, demission qui Ic froissa profondement. Avant de quitter Mannheim,
il etablit un bilan final qu'il soumit a l'autorite civile. Celle-ci
lui delivra une lettre de louange, le 26 fevrier 1791. Rentre dans
sa patrie, le malheureux pretre preta serment sur la constitution
a la cathedrale de Metz (1791), fut nomme econome du Seminaire
Saint-Arnould, preta le serment de fidelite a la Revolution (1792)
et fut nomme curd constitutionnel de Remlingen (1793). De
nouveau a Metz vers la fin de la meme annde, puis de nouveau
dans son ancienne paroisse, il finit par ( rompre toutes ses
chaines,>, apostasia a Bitsch, contracta mariage, affirma par
serment sa haine contre la monarchic (1798) et mourut a Bolchen. ou il s'6tait 6tabli, le 16 decembre 1799.
LE P. SALIGOT RI-GLE AVEC SLCCUS
LES QUESTIONS FI\NACILRES PEND.\IIS.

On n'a pas manqud de rcprocher maintes fois au P. Saligot
et aux autres confreres d'alors le pretendu gaspillage ct la mauvaisc gerance des affaires. Ccpendant, ccux qui les inculpent de
la surte ne sont pas h mnmc d'apportcr les preuves de leurs
incurpations. Ils ne font que repdctr des accusations sans en
avoir ni fourni une seule prl-uvc. piece justificative. Pourtant,
il v avait, " ce moment, des fonctionnaires qui suncrillaicnt officielIement ct d'une manierc scrupulcuse, la gestion 6conomiquc
des Lcnfr&res. Sans aucun doutc. la Chambre des finances de la
Cour Olectorale 6tait, dans I'ensemble, dans la possibilitd d'embra-ser d'un coup d'coil, dans ec petit Etat du Palatinat, les
reXnus et d6penses des Lazaristc-. Par ailleurs, l'cxamen de
tou'c les finances et de 1'Yconomic rilevait d'un financier special,
M. Lionard. I1 est patent que Ics lois ctaient si rigoureuses et si
mc~quines que les produits du payL nI pouvaient tIre transportes
d'un endroit a I'autre, au dedan' mnime du pays, sans Iautorisarion de la douane. Les confrerec, d'autre part, etaicnt len
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aux Pires Jesuites, dont ils etaient les successeurs. Les employes
control6rent severement tous les biens en question et aucun
procureur n'aurait jamais ose tirer avantage de ces affaires a
leur insu. II n'y a que les ignorants qui puissent parler de
gaspillage; ils n'ont pas connaissance des pieces justificatives
qui existent encore de nos jours. Qui plus est : pourquoi les
fonctionnaires ne soufflent-ils mot ? En effet, dans les documents
aucune observation officielle concernant la soi-disant supercherie
et le gaspillage. Ces messieurs s'etaient imposes une telle rdserve,
sachant bien qu'il fut impossible de subvenir aux ddpenses
moyennant les revenus insuffisants qui ddpassaient de beaucoup
les limites de la justice et de l'dquite. VoilA pourquoi le P. Saligot
s'imposa le travail ddsagr6able et p6nible de ddmasquer toute
l'etendue de 1'injustice dont on avait surchargd les confreres
et de la venger courageusement. C'est ce qu'il entreprit avec
succes, suivant les documents que Mgr Haas nous prescnte au
chapitre dix de son livre, qu'on ne lit pas sans intdrdt ni profit.
QUESTION

D'ENSEIGNEMENT

ET

DE

PiDAGOGIE.

C'est au P. Saligot qu'on doit le bon ordre dans le domaine
des finances. C'est lui dgalement qui s'occupa dnergiqueinent
des questions concernant l'enseignement et la p6dagogic; il
y a rdussi pareillement. Pourtant il ne faudrait pas oublier que
ce fut ddej au temps du P. Theobald, le 12 aouit 1782, que le
Prince Clecteur C. Theodor ordonna que nos confreres de\ icnt
prendre en main l'inspection des Grands et Petits S6minaircs de
Mannheim et de Heidelberg. Au cas oil les chaires de philosophie, de thdologie catholique, d'histoire eccl6siastique ct de
droit canon deviendraient vacantes, elles seraient dgalck;nnt
confides aux Lazaristes. Cependant les futurs professeurs dcv:-ont
subir auparavant un examen de capacite. Ddej deux mois apiLs,
Ic 15 octobre 1782, le meme souverain dtendit nommdment son
assurance donnde aux confreres, en ce sens qu'il leur donna 'Ls
chaires de dogme, d'homildtique, de morale, d'ecriture sainie
et des langues orientales. Enfin, ce Prince couronna sa confiance
en nos confreres en leur confdrant, quelques anndes apres, un
veritable pouvoir absolu; car il ordonna, le 3 novembre 1792,
que toutes les chaires, y compris celles du droit canon et dc la
philosophie, dtaient annexdes a la Congr6gation ; que le sup6ericur
avait le droit de proposer des clercs et des laiques pour ces
mmees chaires; que toutes les plaintes formdes contre les
professeurs de la Congregation de la part des clercs aupres de
l'autoritd devaient 6tre communiqudes au supdrieur ; quc les
professeurs de th6ologie et de droit canon avaient a surveilklr,
lant la conduite que les dtudes des thCologiens au Palatinet ;
qu'ils devaient faire leurs cours au sdminaire et examiner rie ureusement les sdminaristes a la fin de chaque semestre.
Ce ddcret du 3 novembre 1792 mdrite d'6tre examine c!e
plus pres. En effet, dorenavant les facultds de thdologie, d-W
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philosophie et de droit canon relevaient de la comp6tence exclutre
sive de la Congregation. Les confreres seuls pouvaient
nomrnms professeurs de thdologie catholique, de philosophic et
de droit canon. Dans le cas ouiil n'y aurait pas de candidats
aptes a ces branches au sein de la Congregation, le superieur
aura le droit de proposer d'autres ecclesiastiques pour toutes les
matieres ou des savants iaiques pour ia pluiosophii eC ic utuit
canon. C'est le Prince electcur, evidemment, qui se reserve Icur
nomination. En outre, les professeurs de la Congregation et les
clercs du s6minaire 6taient soustraits b la juridiction ordinaire
de la curatelle de I'Universite et soumis concernant tous les
griefs a celle du suplrieur. De mime, 1'education religieuse et
la direction des 6tudes des th6ologiens palatins ne devaient plus
relever des &v&ques compdtents de Worms, Spire, Mayence et
Treves, mais des professeurs de thdologic nommds par l'Etat.
Les professeurs ne faisaient plus leurs cours a l'Universit6, mais
au seminaire. Tous ces droits 6taient a ex6cuter, au nom et par
ordre du souverain.
SUPPRESSION DE LA CONGREGATION

AU

PALATIXAT.

D'apres les donn6es que l'on trouve au chapitre douze du
livre de Mgr Haas, il est impossible de r6pondre d'une facon
precise a cette question. Pas moyen de pr6ciser le jour h
partir duquel la Province du Palatinat fut dissoute. II n'y a
que le registre mortuaire de Heidelberg qui fournit des renseignements, A l'aide desquels on est a meme de fixer approximativement cette date. Voici. En 1796, on trouve deux insertions
dans ce registre mortuaire qui peuvent contribuer a eclaircir
notre affaire ; le premier nom est celui du P. Simon Bassompierre, mort le 7 fdvrier ; le second est celui du frere coadjuteur
Georges Schneider, mort le 6 juillet de la meme annee. Le
P. Bassompierre 6tait encore membre de la Congregation d'apres
les donn6es de ce registre, tandis que ce meme registre dit que
le dcuxieme avait etC auparavant frere lai de la Congregation de
la Mission, qui venait de cesser d'exister (a quondam Congregationis Missionis modo exstinctae frater laicus ). II faut don.
fixer logiquement la date, qui nous int6resse ici, entre le
7 fevrier et le 6 juillet 1796. Un autre document est de nature
a nous convaincre de cela. En effet, dans un a Promemoriaa
au Prince dlecteur le 20 juin 1796 ou le 8 juillet de la
adrvcst
mrme ann6e, on affirme que celui-ci avait 1'intention de confier
tous les biens de la Congregation aux Peres Benedictins... par
suite de I'extinction de l'Ordre (sic !)des Lazaristes au Palatinat.
S'il faut croire qu'il s'agissait vraiment d'une extinction, il
faut dire aussi que nulle part dans les archives l'on trouve un
d6cret dont on pourrait d6duire 1'id6e d'une suppression de
la Congrtgation.
II est vrai aussi que la mort inattendue de I'admirable
P. Saligot, survenue le 9 ddcembre 1793, probablement par suite
d'une maladie contagieuse (febris putrida) causa un grand vide.
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It n'axait que 44 ans. 11 avait etc un pretre excmplaire et prudent,
jouissant de la conliance entiere de son souverain, du Prince
diecteur C. Theodor, qui avait mis entre ses mains l'ceuvre
entiere de I'education catholique du Palatinat. II st peut que
les functionnaires d'Etat ne I'aiment guere. II semble bien plutot
qu'ils aicnt craint cet homme superieur. Dans les nombreux
diocuments cui existent encore de nos jours il n'est question
nulle part de plaintes qu'ils auraient elevees contre lui. II cut
comme successeur le P. Laurent Riegler. C'etait lui qui fut
charge des atfai es qui exigeaient encore une liquidation apres
'extinction de la Province.
lMentionnons encore un autre aspect des choses. Apres la
mort du P. Saligot, les confreres charg6s de l'administration
ctlblircnt un grand rglement des comptes parce qu'ils avaicnt
a cocur de rendre un rapport general de la gcstion des affaires.
Lc bilan gdneral se fit le 19 mai 1797. Mgr Haas constate une
Iois de plus au chapitre douze de son excellent travail : < Dans
Ic pamphlet, Arnold Mathy a plusieurs fois accusd les Lazaristes
uc gaspillage. Mais les documents temoignent du travail scrupulcux et plein de responsabilit6 de la part des procureurs de
Li Cungregation >. Et Mgr Haas fournit a I'appui de son assertion
au chapitre mentionne, d'inefutables exemples.
Er

LE REPROCHE DE L'INSTABILITE DES CONFRERES ?

Quand on parcourt le pamphlet, on est certes etonn6 de
trouIer plus d'une fois un reproche fait par son auteur aux
conlreres d'origine frangaise, a savoir qu'ils auraient abandonn6
I'cnscignement, que l'on a mis entre leurs mains, deja au bout
d'un certain temps, pour retourner prematurdment dans leur
patrie. Oui, c'est exact pour un certain- nombre parmi eux. Et
voila pourquoi le Prince electeur demanda a bonne raison le
3 janvier 1788, a qui de droit, de vouloir remedier a cet etat
de choses, qui ne pouvait produire que de mauvais effets pour
les eleves. D'autre part, il faut faire la part des choses. Car
si plusieurs confreres ne sont restes que peu de temps au
Palatinat, ils ont eu, sans nul doute, des raisons plausibles
d'agir de la sorte, par exemple parce qu'ils avaient des difficultes
par rapport au maniement de la langue allemande, aux relations
avcc les laiques (provenant de la premiere difficultd), et aux
questions du nationalisme qui commencait a s'dveiller a cette
epoque-la.
Donnons encore les precisions suivantes. Relativement aux
confreres d'origine francaise qui ont appartenu & la Province
du Palatinat, nous constatons : 1l Quatorze confreres sont restes
jusqu'a leur mort ou a la disparition de la Congregation 2° Cinq
confreres ont et6 rappeles ailleurs en vue d'autres occupations;
3" Deux confreres sont prematurdment tombes malades ; 4° Deux
confreres se sont brouilles avec les autoritds civiles ; 5° Trois
confreres ont et6 obliges de dimissionner par suite de difficultes
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morales ou religicuscs; 6" Deux enfin ont etL peu de temps
au P',latinat.
Quant aux Lazarisits allemands, la Province du Palatinat en
a compt6 trente-six.
L'LIIME COULP D'EIL RETROSPECTIF.

Tout lecteur qui abordera sans pr3vrention le prncieux livre
de Mgr Haas sur Les Lazaristes au Palitiat,ne doit avoir de
prdventions ni pour ni contre 1'accuse. Apres cette etude le
lecteur fermera ce volume en constatant que, lorsqu'on dechargea
les confreres de la Province du Paiatinat du fardeau ihjuste des
pensions en favcur des exjdsuites et de certains fonctionnaires a la suite des remontrances energiques du P. Saligot - la
Congregation fut a meme de faire pleinement honncur h ses
engagements, a savoir a I'aide des seu:: revenus des fondations
de Heidelberg, Mannheim, Neustadt et Nieder-Ingelthim. Voire,
il v cut meme des excedents annuels qui s'eleverent a 4 560 fl.
selon le reglement des comptes de 1799. En supposant que depuis
1790. - c'etait I'annCe h partir de laquelle la Congregation jouit
dune libre activite, - une somme semblable leur soit restee
annucllement, alors un capital respectable aurait pu ,tre reuni
jusquha l'extinction de la Congregation et devant leurs depenses
supplcmentaires. On peut dire que ce fonds lazariste fit maintenant pendant au fonds jdsuite d'autrefois.
Chose curieuse 1 Des que le fonctionnarisme palatin eut
vent d'un fonds lazariste, ces messieurs crurent avoir de bonnes
raisons de < saigner cette personne juridique ,. Aujourd'hui
encore on trouve, dans les documents de I'Universite de Heidelberg, les pretentions que son administration eleva sur I'heritaae des Lazaristes (26). Or, le chef du Gouvernement palatin, lui
aussi. M. von Lamezan, en tant que representant de l'administration ccclsiastique de Mannheim, crut avoir des raisons meme
plus fortes pour pouvoir revendiquer I'hiritage en question.
Mais il etait dans l'erreur. Car, a la suite d'une lettre du
26 mars 1801, adressee au nouveau Prince electeur Maximilian
Joseph, celui-ci trancha le difftrend en faveur de l'Universite.
En consequence de cette decision princiere, les derniers restes
du fonds lazariste furent engloutis par le vide de la caisse
universitaire.
La Congrdgation s'etait eteinte, nous le savons, h6las ! sous
ies coups de la Grande Revolution, mourant d'une mort violente,
partageant ainsi le sort du petit Etat palatin. Mais tandis que
celui-ci n'est aujourd'hui qu'une notion historique, celle-la, notre
chere Congregation, est ressucitee apres la grande tribulation
notre
et elle continue toujours a travailler dans l'esprit de
Saint Fondateur.
Jean-Baptiste MEYER, C.M.
Nicderpriim, le 27 juin 1961
de 'Universitd
126) Winkelmann Edouard: Livre des documents
2483-2587.
n°
II,
tome
de Heidelberg,
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DAX (NOTRE-DAME
M.

DU POLY)

THODORE KIEFFER,

DIRECTEUR DU SEMINAIRE INTERNE DE 1908 . 1915.

Du venerd M. Theodore Kieffer (1873-1906), ddcIdd6
Paris le
28 ddccmbre 1960, les Annales ont d6ja donne (t. 125, pp. 191-198)
un portrait et une evocation cordiale. Apres le texte de M. Pierre
Dulau, un des dirig6s de Dax ou M. Kieffer sdjourna de 1908 a
1915, les Annales se font encore un devoir d'adjoindre (empruntd
au bulletin de Cuvry, Entre-Nous) un bref temoignage de
M. Alphonse Droitcourt, un autre des dirig6s de Strasbourg oi
M. Kiefter se prodigua de 1925 a 1953.
< L'ere le plus extraordinaire que j'aie rencontrd~.
C'est le titre d'une certaine rubrique du Reader's Digest,
ou des auteurs ddcrivent, avec 1'enthousiasme qui convient apris
un tel titre, un personnage qui les a plus sp6cialement impressionnes. Je serais mieux dans la note juste en disant que a l'ttre
le moins ordinaire que j'aie connu est le P. Theodore Kieffer
qui vient de mourir.
Le Reader's Digest trouverait peu de sensationnel dans cette
longue vie. Tout au plus pourrait-il noter ce qu'avait de frappant
la silhouette qui m'apparut pour la premiere fois, en 1925 je
pense, dans la cour du S6minaire de Cuvry : corps emacie d'un
ascete, encore allonge par le port d'une douillette 6troite;
visage de proue avec un grand nez mince sillonnd de veines
fines ; derriere les lunettes, des yeux qui semblaient fixer constamment l'invisiblc.
Cet homme impressionnant, il me fut donne de le voir de
pres pendant trois ans, de 1926 a 1929, a 1'age oti justement
on reqoit les empreintes les plus d6cisives pour la vie, entre
16 et 19 ans.
M. Kieffer avait pris, en 1925, la direction du Sdminaire
International de Strasbourg.
N6 a Biding en 1873, il avait pass6 en Hollande toutes ses
anndes d'etudes et y fut ordonne prttre de la Mission en 1897.
Des 1900 i Wernhoutsburg, a partir de 1903 a Panningen, il eut
la charge pour laquelle il 6tait fait, pour laquelle il avait une
grace peu commune: celle de directeur de noviciat. Apres la
Hollande, il devait s'y d6vouer jusqu'A l'usure prematurde de
sa sant6 a Paris, puis a Dax pendant les ann6es de la guerre
1914-1918. Que de fois je l'entendrai dvoquer des dpisodes douloureux ou 6difiants de ces annees de s6minaire interne, ainsi
que la mort en prddestin6 de plus d'un jeune novice.
C'est a Strasbourg cependant que le P. Kieffer allait donner
sa pleine mesure sur un champ singulibrement plus vaste.
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Sur bien des points il 6tonnait. On se demandait d'abord
comment it pouvait vivre: il mangeait a peine. Necessite de
regime sans doute, mais dont certainement il sut faire vertu.
On ne le voyait faire aucune concession a la nature. II etait la
regularite m6me. Longuement il se tenait a genoux a la chapelle,
la barrette & la main, immobile comme une statue. J'eus toujours
le sentiment qu'en disant sa messe, plutot rapidement d'ailleurs,
il n'avait pas de distractions.
Sa demarche ddji lente, ce regard tout interieur pouvaient
faire croire qu'il etait tout perdu en Dieu. Mais quand il vous
parlait de sa voix cordiale, ou l'accent du terroir ajoutait encore
Salsimplicite, quand son regard s'adoucissait pour se poser
sur vous longuement, paternellement, Yon se sentait a I'aise,
compris. Certes il vivait en plein surnaturel et il y elevait constamment la conversation.
Mais it avait aussi les pieds bien sur terre. L'electricite, le
telephone, l'horlogerie 'intdressaient prodigieusement. Habile et
meme ingenieux, il bricolait volontiers a ses moments libres.
Ah! ce premier poste de T.S.F. dont il fallait maneuvrer
savamment les selfs pour capter les emissions fugitives de la
Tour Eiffel !
Le P. Kieffer n'etait pas un intellectuel. Son rayonnement
etait tout de saintete. Depuis ies professeurs de Faculte jusqu'aux
plus humbles religieuses, passant par les pretres de tout rang,
on venait A lui. Beaucoup recevaient de lui une direction d'lme
suivic, a commencer, cela va sans dire, par les prEtres-etudiants
et les seminaristes de la maison. Venus de pays fort divers,
tres dilffrents en tout, ils 6taient tous unanimes, je crois, dans
le respect et la veneration qu'ils vouaient au P. Kieffer.
Cclui-ci exergait encore une large influence par sa correspondance, qui 6tait considerable. Bien souvent j'eus a porter
a la poste de gros paquets de lettrcs dunt les scules adresses
(Dieu me pardonne ma juvenile curiosit6) me faisaient rever
d'horizons lointains. Le caractere international du seminaire
etendait ses relations surtout vers les pays de I'Est europeen et
du Levant. Des amities ddvouces et lidelcs l'aiderent pour la
marche d'une maison aux ressources toujours aleatoires.
Jusqu'd la guerre de 1939, le P. Kieffer, faisant mentir tous
les diagnostics et pronostics medicaux, aide de confreres qui
changeaient souvent (car le poste d'econome, a c6te de lui,
6tait reputd poste de repos), se donna tout entier a sa tache.
D'autres diraient mieux que moi ce que furent ces annees.
En 1939, avec 1'Universit6 de Strasbourg et le Grand Seminaire, le P. Kieffer se replia sur le centre et sejourna a Royat,
partageant avec beaucoup d'autres la douleur des separations
et des ceuvres ruin6es. La guerre enfin terminee, il retrouva une
maison gravement endommagee et pillee. Cependant, avec une
ner-gie etonnante, cet homme de pres de 70 ans, semblant ne
plus tenir debout que par volonte, se remit a la besogne, empoi-
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gaant lui-mniie la broueite, m'a-t-on assure, pour dvacuer de
la cha.pclle les decombres amoncel6s par les occupants. Le
P. Fcria, ancicn professeur de Cuvry, autre sursitaire de la
mort, le sccondait dans les demarches a faire aupres des
adm inist rations.
La maison reprit done a fonctionner. Mais les temps dtaient
changds. Les pays etrangers qui fournissaient la clientele normale cdu Seminaire se retrouvercnt pour la plupart derriere le
rideau dice er. La mort dans l'ame, le P. Kieffer voyait I'avenir
comprumis. 11 tint cependant a rester sur place, lorsque ses
forces declinants l'obligerent a c6der la direction h d'autres
mains. II voulait scrvir encore l'ceuvre si chere. Quand il crut
quI'il tait plut6t une charge, il demanda son admission h l'infirn:•iric de la maison-mere a Paris, en 1953.
Cclui qui, cn 1926, me dit un jour (je vois encore l'endroit):
SJiri voir le bon Dieu bient6t ; je ne ferai pas de vicux os»,
dtc\aii reister jusqu'a la fin de 1960, en sa 88" annde, Je crois
que sc- frires ont atteint un Age approchant ou mcme plus
axnicd. La souche 6tait forte. II avait eu, avant de mourir, la
grancde pcine d'apprendre qu'on avait abandonn6 l'ceuvre de sa
vie.
nais
dcpuis longtemps plus rien ne le retenait ici-bas.
I n autre oeuvre axait tenu une grande place dans le cceur
du P. KiciTer : le Seminaire de Cuvrv. Cette fondation n'efit sans
J.oui• a:-cu lieu sans lui, sans son influence aupres du P. Verdier,
Supcriciur gd-neral. II prit la responsabilit6 de 1'acquisition de
la propriir. la mettant sous le nom de la Societe des Amis
dl 'Univcrsiti et de la Langue francaise dont il etait le secretaire. 11 aima Cuvrv de I'amour meme dont il aimait la Congre-ation. Puissc-t-il, du haut du ciel oi je suis persuade qu'il est
.ntrd tout droit, veiller encore sur I'avenir de cette maison,
iignant i es prieres t celles du P. Hallinger, du P. Girard et
Tautrcs, h-las ! partis plus jeunes, et qui ont donne de leur
cceur pour que Cuvry vive.
Alphonse DROITCOURT.
LA MAtsos ET M. KIEFFER.

A Dax, aux vacances estivales de 1908, M. Kieffer succedait
~ M. Dardans, terrasse par la maladie. Des son arriv6e et sans
retard, 'activit6 de M. Kieffer et son ingenieux savoir faire se
depenserent h de multiples aminagements de detail, toujours
abondants dans une vaste maison oil devouement et ingeniosit6
peuvent s'en donner a coeur joie. A ce labeur M. Kieffer s'adonna
a la tate de quelques jeunes s6minaristes (car d'ordinaire on
trouve la des vocations et des talents insoupconnds qui ne
demandent qu'a ceuvrer dans la joie).
La maison d'etudes de Dax avait ete entreprise en 1880 et
cunstruite dans un style asc6tiquement pauvre et d6pouillt mnais
pratique (fonctionnel suivant le mot de notre temps). Dans cette
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(deImure. alors inachevce, Ic seminaire interne fut inaugur le
27 septembre 1881 (voir dans Annales, t. 46 pp. 587-596, le compte
rendu de J. Penmartin). Les cours d'dtudes y debuterent en 1883.
En 1897, le 21 novembre, fut bcnite et posee la premiere pierre
de la chapelle definitive dedide a Notre-Dame de la Medaille
Miraculcuse, que le P. Fiat inaugura le 1" mars 1899 (t. 63, pp. 21-24
et t. 64, pp. 307-313).
Dcpuis lors, dans ce cadre, des gdnerations d'etudiants, de
confreres et de coadiuteurs se succederent ardentes et gen6reuses.
EVOCATIONS ET CHRONIOLES DE

DAx.

Sur I'histoire de Dax, voici quelqucs donnees ou articles
inserts dans les Annales.
- Origines de la maison (21 nov. 1845, etc.), par Etienne
Diebold, t. 101 (1936), pp. 829-838.
- La fondatrice, la baronne Lupc, par Alphouse Delanghe,
t. 72 (1907), pp. 309-316.
- \otre fondatrice, Charlotte-Armande de Borda (1807-1852),
par Etienne Diebold, t. 102 (1937), pp. 110-125 ; 361-369.
- M. Truquet et la maison des miissionnaires de 1845 a 1864,
par Etienne Diebold, t. 103 (1938), pp. 242-249.
- Souvenirs d'un missionnaire (1861-1881), par BerirandFirmin Lacerenne, t. 104 (1939), pp. 463-467.
- FranCois Rousselet, Directeur du Seminaire interne (18811894), par Etienne Diebold, t. 104 (1939), pp. 718-744.
- Theodore Verniere, Superieur, par Edouard Robert, t. 104
(1939), pp. 281-309.
- Theodore Verniere (11 mars 1832-17 fivrier 1905). Souvenirs,
par Maurice Collard, t. 116 (1951), pp. 16-22.
- Consecration de la chapelle (10-11 aofit 1925), t. 90 (1925),
p. 726.
- Fetes des bienheureux Martyrs, t. 86 (1921), pp. 222-225.
- Triduum de la bienheureuse Catherine Labourt (13-15 mars
1934), t. 90 (1934), pp. 746-751.
- Triduum pour le cinquantenaire du Seminaire interne
(25-27 septembre 1931). Evocation et vers d'Andre Marsay, t. 88
(1932), pp. 48-66.
Dax. 1889-1909, notes biogra- Pierre Coste (1873-1935) !
phiques, par Fernand Combaluzier,t. 101 (1936), pp. 227-246.
- Alphonse Delanghe (9 d6cembre 1859-1" mai 1923) :[ Dax,
1851, 1883-1896, 1903-1918-, notes biographiques, t. 89 (1924), pp. 162179, 1055-1067 ; t. 90 (1925), pp. 356-365, 751-759 ; t. 91 (1926),
pp. 87-96.
- Maurice Collard (1881-1950) *a Dax, 1900-1907 , notes biogiaphiques, t. 116 (1951), pp. 16-24.
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- Albert Darricau (7 avril 1891-25 nov. 1952), par Hubert
Houtfflain, t. 117 (1952), pp. 367-376.
- Cierc Marcel Begue (1913-1940), t. 108-109 (1943-1944),
pp. 91-95.
- Georges Roche (1912-1940), t. 108-109 (1943-1944), pp. 95-99.
- .gr Paul Lahargou (4 2 janvier 1942), t. 106-107 (19411942), pp. 170-174.
- Clerc Jean-Louis Bertin (1931 4 6 mars 1952), t. 117 (1952),
pp. 46-49. 312-313.
- Edouard Baulhian (1896
1" fevrier 1953), par Hubert
Ho,.iilain. t. 118 (1953), pp. 86-94.
QUELOCES FRiRES COADJUTEURS

A DAX.

- Fr. Joseph Van den Heuvel (4 2 juin 1937), t. 102 (1937),
pp. S52-853.
- Fr. Jean-Pierre Farget (÷27 novembre 1942), t. 107 (1942),
pp. 449-457.
- Fr. Jacques Merzlikar (f 31 janvier 1940), t. 105 (1940),
pp. 288-289.
- Paul Lasalle ( 10 decembre 1941 : 47 ans, jardinier),
t. 107 (1941), p. 170.
- Fr. Henri Armengaud (1858-1920), t. 122 (1957), p. 214.
- Fr. Maximin Puyo (1879-1947), t. 122 (1957), p. 667.
- Fr. Abel Vandaele (1873-1961), t. 121 (1956), pp. 24-25 ; t. 126
(1961), pp. 30-36.
QUELQCES ACTIVITES.

- L'inauguration du Seminaire interne ((27 septembre 1881),
t. 114-115 (1949-1950), pp. 20-22, 51-52.
- Retraites eccl6siastiques (mars-mai 1919), t. 84 (1919),
pp. 674-676.
- Mois sacerdotal (aoidt-septembre 1934), t. 100 (1935),
pp. 85-90.
- Mois sacerdotal (16 avril-10 septembre 1937), par A. Cazeaux,
t. i02 (1937), pp. 94-102.
- Mois sacerdotal (16 avril-7 septembre 1938), par Adrien
.\la!o, o.f.m., t. 104 (1939), pp. 707-717.
- Sacre de Mgr Louis-Marie Cazaux (8 d6cembre 1941),
t. 106-107 (1941-1942), pp. 167-170.
- Les 1500 jours de l'occupation (1940-1944), par Alphonse
Droilcourt, t. 110-111 (1945), pp. 119-126.
- 21 novembre 1945 : Les fetes du centenaire de la maison,
t. 110-111 (1946), pp. 133-140.
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- Juillet 1947: P4lerinage en Italie de seize etudiants, par
Jean Oiler, t. 112-113 (1947-1948), pp. 52-89.
- 25 novembre 1954: Les Sceurs preposees a l'infirmerie
Nolre-Dame de Pouy, t. 119-120 (1955), pp. 289-290.
- Pontchevron: La maison de campagne, par Edouard
Lamarque, t. 95 (1930), pp. 726-737.
- Pontchevron : Centre de recollections, par Joseph Bordcs,
t. 104 (1939), pp. 744-746.
- Pontchevron : En 1939, accueil de refugids espagnols, par
lean Gonthier, t. 104 (1939), pp. 746-747.
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DAX - 19t0 - La maison des Lazariste : vue du Sud-Ouest
LES

Nicolas-Antoine TRUQUEr
(1845-1861).
Adolphe-Furcy DEQUERSIN
(1861-1867).
Jean-Baptiste FABRE (1867-1875).
Felix DUMAY (1875-1880).
Silvain VALETTE (1880-1885).
Victor DIENNE (1885-1889).
Theodore VERNIIRE (1889-1905).
Alphonse DEIANGHE (1905-1918).

SUPERIEURS

Theodore

Leonard

DE

LA

MAISON.

BOGAERT (1918-1920).

PETERS (1920-1926).

Pierre VERGiS (1926-1927).
Jean-Baptiste PIET (1927-1935).

Gabriel PARDES (1935-1945).
Marcel MILLEVILLE (1945-1947).
Hubert HOtFFLAIN (1947-1953).
Jean-Baptiste PIET (1953-1955).
Paul JOPPIN (1955-1957).
Gaston PIERRE (1957).
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LES AXMEES 1940-1960 : OCCUPATION ET RESTAURATION.

En 1940, des le 15 juillet, la maison fut occupee par l'armee
allemande qui veillait sur la c6te atlantilue. On fit de la maisop
un depot regional de materiel. Providentiellement mais non sans
peine et demarches, on put maintenir a une extremite de la
maison quelques jeunes clercs, survivants A leurs freres mobilises
et pour lors, en grand nombre prisonniers au loin. De leur c6te,
dans leur inlirmerie, quelques malades offraient au Seigneur leurs
souffrances et leur vie. Sur les mille cinq cents jours que devait
durer cette occupation (15 juillet 1940-22 aoCt 1944), M. Alphonse
Droitcourt a dresse un tableau suggestif (Annales 1946 (t. 110-111),
pp. 119-126). Ce sont force details qui evoquent une situation
parfois tragique. Le texte est a relire pour qui veut revivre ces
jours sombres.
Sur le vu des clich6s ici ins6res, on comprend aisement la
situation. Profitant de la proximit6 immediate de la ligne de
chemin de fer, munie alors d'une troisieme voie supplementaire,
les occupants amenaient des trains entiers de materiel. Les
convois stationnaient en face de la maison et la manutention du
materiel etait de la sorte grandement simplifide. En plus d'un
6quipement varid, entass6 dans des salles remplies jusqu'au
plafond, des stocks d'approvisionnement s'amoncelaient aussi
alors que le pays entier, requisitionn6 et tax6, se trouvait s6Verement rationne. De 1• des incidents qu'il fallait eviter... a
proximit6 d'une telle profusion de victuailles...
II y avait aussi a se preserver d'autres visites ou incursions
aeriennes. Mais sans retard les occupants y veillerent.
Dans une atmosphere pure, la maison 6tait restee toute
blanche : elle resplendissait au milieu de la verdure...
Militairement, c'etait la une tare 6vidente car cet ensemble,
une fois signal6, 6tait aisement reperable a 1'aviation qui venait
de fort loin pour bombarder depots et noeuds ferroviaires.Aussi, sans retard, sous les pistolets de peintre, la maison fut
en tout son ext6rieur atrocement camouflee, badigeonn6e,
assombrie, sous des bariolages aux couleurs peu voyantes. Sous
cettl
teinte et ce nouvel habit grisatre on ne reconnaissait plus
Ia hlanche maison de jadis... C'etait la guerre !... Grices a Dieu,
rien d'csscntiellement grave ne se produisit... et l'on vecut.
A la liberation, des le mois d'aout 1944, on se mit sans retard
(malgri
les penuries d'alors), a reparer d6egts et dommagcs de
ces quatre ans et a rectifier les 6egeres modifications qu'avaient
ici et la operees les occupants. Des qu'on le put, on poursuivit le
travail, profitant des circonstances pour une modernisation longtemps entrevue... Ainsi fut installee, dans toutes les cellules 'plus
de c.nt) l'eau courante. Avnrtage notable, vu les sources d'eau
chaude (quelque 60 dcgr6s) qui surgissent de ce sol dacquois ;
on put equiper toute la maison en eau chaude naturelle. Avantage
grzandement appreciable ! Avec la proprete des murs A l'intirieur
comme a l'ext6ricur. ces am6liorations facilitent grandement
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l'utilisation et I'attrait de la maison pour les sessions, retraites
et reunions qui, a notre epoque, vont se multipliant sans cesse.
Elles y trouvent un cadre attrayant qu'embellissent les allecs et
le calme de la colline ombragde dans sa verdure alors oue? la
Tour de Borda, poste d'observation, surveille la plaine lointaine.
Enfin, pour parachever la remise en etat, on a pu en 1959.
1960, consacrer le reliquat de quelcues millions de dommages de
dommages de guerre. II a fallu d6caper totalement le sordide
badigeon qui avait rendu lugubre tout 1'exterieur de la maison:
pierres des facades et crdpi granule. Apres ce travail de plusieurs
mois, ex6cut6 par une 6quipe de splcialistes, on peut voir, par
des photos d'ivion, i'6tat actuel de la maison de Dax tout proche
de la ligne qui va vers Puyoo, Pau et Lourdes... Toute photo
d'avion, c'est bien connu, attdnue et supprime presque la vivacit6
du relief. Ainsi en est-il pour les quelque 40 metres de la colline,
le Tuc d'Eauze qui litt6ralement forme ecran devant la vue et
les bruits de la ville. Pris de haut, le clich6 supprime cet obstacle.
II permet de contempler la ville, la cath6drale, etc.., et, a droite,
I'eglise paroissiale de Saint-Vincent de Xaintes. C'est le cadre de
la maison. Pour la designer, a Dax il suffit de dire, ou d'6crire:
Les Lazaristes...
F. COMBALUZIER.

BERCEAU DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

ESOLISSE

DE

(Landes)
SON

HISTOIRE.

Pouy, aux portes de Dax, en avril 1581, vit naitre Vincent
de Paul... Quelques ann6es plus tard, devant la destinee prodigieuse de ce fils de paysan, le village ne pouvait perdre de xue
la personne et le souvenir du troisieme fils de Jean Depaul et
de Bertrande de Moras...
La chaumiere natale, oii Vincent (t 1660) revint plusieurs
fois, tomba de v6tust6 en 1682. Pourtant a Pouy on se souvenait
toujours de celui dont l'etonnante carriere venait de faire 1'objet
de la copieuse et fondamentale biographie que lui consacrait
Abelly, des 1664. Vincent etait desormais illustre. Aussi sa
chambre natale (celle des parents) fut pieusement consolidee :
elle resta debout jusqu'en 1700. Alors sur ce lieu de la naissance
de Vincent on eut a cceur d'elever un tres modeste oratoire,
traduisant ainsi 1'attentive v6ndration qu'on lui conservait. Cette
construction, cette chapellette, 6tait appuyee et accolee h la
nouvelle demeure de la famille Depaul, 6difide par les h6ritiers
et occupants de cette maison familiale qu'on appelait toujours
Ranquine, car, dans le pays, chaque maison a son nom...
Peu aprbs le 21 aoCit 1729, jour des c6rimonies de la b6atification de Vincent en Saint-Pierre de Rome, Raymond Mauriol,
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alors Superieur de la maison lazariste de Buglose (ouverte en
1706) btenit cet oratoire de Pouy, le 30 mai 1730.
Apres la canonisation de Vincent de Paul (celebree le
16 juin 1737, en la basilique du Latran) on estima qu'on se devait
de faire nmeux sur le lieu de sa naissance. Aussi, a quelques
metres de la demeure ancestrale des Depaul, on bitit une
autre chapelle, notamment plus spacieuse et plus digne du nouveau saint: la celebrit6 du pays ! Ce memorial recut sa b6ndiction, sur la fin de 1751, des mains de Jean Vignes, Superieur
berceau de leur
I
des Lazaristes de Buglose qui veillaient sur le
PKre... ». Cette chapelle resta debout plus d'un siecle, attestant
et maintenant le culte et la veneration pour Vincent. Son
aspect etait sans pretention : on peut en voir l'extdrieur et la
description (p. 16 et 4-5) dans [Pemartinj : Saint Vincent de
Paul dans ses rapports avec la Gascogne, 1889, 268 pp. Cette
chapelle, en pleine campagne, ne pouvait attirer ou exciter les
passions revolutionnaires : d'ailleurs Vincent 6tait du peuple et
avec lui... Ce memorial fut pourtant demoli, en 1850-1851, mais
pour faire place, quasi sur son emplacement, a la nouvelle eglise
alors decid6e, I'actuelle chapelle du Berceau. De cette dernimre
on trouve une reproduction dans Pierre Coste : Monsieur Vincent,
tome III, p. 545.
Dans [Stephane Serpette) : Le Berceau-de-Saint-Vincent-dePaul, 1906, 64 pages, un plan suggestif et clair dans le hors texte
(pp. 34-35) montre nettement ces divers placements et reconstructions de Ranquine et des trois chapelles successives...
BERCEA -DE-SAI NT-V ICENT-DE-PAUL.

Aux lendemains de la Revolution frangaise, le Premier Empire
avait vu et encourage la reprise des ceuvres et fondations vincentiennes. Le souvenir et le culte de Vincent demeuraient vivaces
et ils allaient s'affermissant ; Vincent avait conquis le monde
moderne... Des lors, en suite de l'Ordonnance royale de Charles X
(3 deccmbre 1818) Pouy devient Saint-Vincent-de-Paul. Au debut
du xixe siecle diverses personnalites travaillent a l'6rection d'un
monument-souvenir, digne du grand saint landais que les Conferences de Saint-Vincent de Paul (fondees le 23 avril 1883,
cf. Annales, t. 121 pp. 274-277) prennent pour patron et modele.
Son nom devient un drapeau universellement connu et repandu.
Sur ces tentatives et ces efforts sur le plan landais, voir
Jules Pemartin : Saint Vincent de Paul dans ses rapports avec
la Gascogne, 1889, 268 pp. ; [Stephane Serpette], op. cit., ; Pierre
Coste : Monsieur Vincent, t. III, pp. 535-540, et Annales de la
Congregation de la Mission, 1941-1942, pp. 48-54, etc...
Ccs divers efforts aboutirent enfin le mercredi 6 aoiit 1851 (1),
i la pose de la premiere pierre de 1'dglise actuelle du Berceau.
(! Seize mois plus tard, le 2 decembre 1852, Ozanam (+ 8 sept. 1853)
visitait Buglose, le chene de saint Vincent et l'egiise en construction
(cf. Innates, t. 125, pp. 182-184).
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Les plans, etablis par Gallois, architecte a Paris, dtaient congus,
tout comme ceux des bitiments, dans le type Renaissance, style
de l'epoque natale de Vincent. Mais dans cette entreprise tout
n'alla pas sans peine et il fallut treize ans d'efforts pour arriver
i la conclusion et a I'achevement de la premiere tranche des
travaux : chapelle et hospice. Dans ce labeur se ddpensa grandement avec intelligence et persev6rance, M. Truquet, le premier
Superieur de la maison lazariste de Dax, ouverte a six kilometres
de Ia, le 21 novembre 1845. Treize ans de d6marches et d'efforts !
Quelle consolation, quelle legon pour ceux qui bitissent et se
depensent a une oeuvre! Pour sa part, M. Truquet, qui se
prodigua sans reserve a ce noble projet, n'en vit pas I'aboutissement et ne put participer a l'inauguration. 11 meurt en effet,
subitement, a Tarbes, le 21 d6cembre 1861. Cependant, trois ans
plus tard, le 27 avril 1864, aux lendemains de l'inauguration, ii
etait inhumd au Berceau, dans le caveau de la chapelle.
En attendant cette marque d'estime et de gratitude, les
travaux s'6taient poursuivis. Aussi, le 24 avril 1864, la chapelle
est solennellement inauguree avec 1'hospice des vieillards, edifie
a son chevet. Peu apres, sanctionnant et reconnaissant cette
suite d'efforts, I'Empereur Napol6on III, par d6cret du 21 octobre
1865, reconnait comme 6tablissement d'utilit6 publique, '(CEuvre
du Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul.D6sormais dons et legs sont
facilites ! et I'appellation reste vraiment tres heureuse ! (cf. Serpctte. op. cit., pp. 3940).
DEVELOPPEMENT

DU

BERCEAU.

Universellement 6paulee par la devotion universelle, reconnue
officiellement, regie par une Commission mi-civile et mi-eccl6siastique, I'(Euvre va s'agrandissant. En 1866, fut termind le
batiment consacrt aux orphelins. En 1868, a peine achevee, la
maison destinde a loger les Lazaristes aumoniers de l'Etablissement est sans retard remaniCe dans un visible agrandissement.
La Congregation de la Mission fit cette ajoute pour recevoir
confraternellement des Lazaristes espagnols, expulses de leur
pays, sur la fin de 1868.. Its y resterent quelque dix-huit mois.
A leur lieu et place, en 1870, la dite maison abrite les clercs
de la Mission que la guerre de 1870 dloignait de Paris, encercle
et assidge. Peu apres, I'ann&e suivante, sur la fin de septembre
1871, dans cette construction, s'inaugurait un Petit Siminaire.
Quelque dix ans plus tard, il devenait officiellement Ecole
apostolique de la Mission... En 1872, un quatrieme corps de
logis (1'orphelinat des filles) est lui aussi achev6. Desormais.
equipe avec ses divers edifices r6partis et installks dans des
bosquets d'arbres et d'arbustes, l'(Euvre poursuit son labeur de
charitd groupant un effectif qui atteint bient6t trois cents pensionnaires.
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SES

DU

BERCEA1

LENDEMAINS.

Du IS au 26 avril 1914, sous les auspices de M. Edouard
Robert, alors Superieur, une octave de sollennites marqua le
demi-siecle du Berceau (Annales, 1914, pp. 342-355). Quelques
mois plus tard eclate la guerre de 1914-1918 qui, tout comme
en 1870, amene en ces lieux l'ouverture d'une ambulance pour
blesses. Aux lendemains de la tourmente la vie continue sereinement dans un climat nouveau... De cette histoire et de ses
menus incidents on trouve, i;. et li, dans les Annales, quelques
&lmentset quelques allusions. Voici done la liste des Suptricurs
de la maison et quelques rCefrences qui evoquent la vie calme,
apparemment monotone des quatre-vingt-trois premiires annees,
marquee, en 1940-1944, par 1'occupation allemande qui se montra
ici sans notables incidents.
DU

SUPERIEURS

BERCEACL-E-SuNT-VINcE\T.

Pierre VERGES (1914-1926).
Gaston PIERRE (1926-1935)Jules BERGERET (1935-1945).
Gaston PIERRE (1945-1957).
Jean BEUSTE (1957).

Ernest LcotR (1864-1883).
Jules PEIMARTIN (1883-1884).
Eugene CAMPAN (1884-1887).
MWdard SALVAYRE (1887-1890).
Stephane SERPETTE (1894-1911).
Edouard ROBERT (1911-1914).
*
ARTICLES ET TEXTES DES

.

ANNALES ) SUR LE

( BERCEAU

».

- Origines de rClEuvre du Berceau (avril 1864), (textes).
t. 106-107 (1941-1942), pp. 48-59.
- Clhverie de Paul (1831-1883), par Edoutard Robert, t. 103
(1937), pp. 807-808.
- Notice Ernest Lacour (1828-1883), par Jules Penartin, t. 48
(1883). pp. 444-474.
- Notice Stephane Serpette (1848-1911), par Lucien Bouclet
(1924). pp. 179-204, 1067-1077 ; t. 90 (1925), pp. 346-356.
- M. Desmet : son ordination au Berceau-de-Saint-Vincent
(16 dccembre 1900), t. 116, pp. 35-36.
- Jules Bergeret (1958, note de Mgr Mathieu, t. 123 (1959),
pp. 371-372.
- Notice Elienne Degland (1865-1938), par Jean-Baptiste
Lasscrre, t. 110-111 (1945-1946), pp. 78-116, 270-315.
- M. Gaston Pierre : jubild (21 octobre 1954), t. 119-120
(1954-1955), pp. 272-275; Legion d'honneur, 30 novembre 1957,
t. 122 (1957), p. 423.
- Joseph Praneuf (1869-1941), par Theobald Lalanne et
abbe Dulucq, t. 105 (1940), pp. 351-353.
- Joseph Praneuf, par Jean-Baptiste Lasscrre, t. 106-107
(1941-1942), pp. 395-445.
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- Etienne Canizroi (1872-1953), par Ambroise Engelvin, t. 118
i1953), pp. 80-86.
- Victor Pettls (1909-1940), par Raoul Magentie, t. 108-109
1943-1944), pp. 99-104.
- Frere Joachimn Nunes, coadjuteur, par Sebastien Mendis,
1. 106-107 (1941-1942), pp. 339-395.
- Cinquantenairedu Berceau (18-26 avril 1914), par Edouard
Robert, t. 79 (1914), pp. 342-355.
- L'incendie de la nuit du 14 au 15 juillet 1947, par Raoul
\ag.entie, t. 112-113 (1947-1948), pp. 47-52.
- Les reamenagemtents, toast Rene Philliarraud (en vers)
V
ii0 juillet 1951), t. 116 (1951), pp. 186-194.
- Le premier jour du timbre Saint-Vincent-de-Paul (6 d6ccmbre 1958), t. 123 (1958), pp. 630-632 ; t. 124 (1959). 14.
- La < Fantaisie* : le mariage du Chine de saint Vincent
,S avril 1951), t. 116 (1951), pp. 168-171.
FETES DE L'AMICALE.

- Jubile de M. Degland (9 novembre 1936), par Theobald
Lalamne, (1937), pp. 97-99.
- Rapport moral 1936, par Theobald Lalanne, t. 102 (1937),
pp. 601-609.
- Les morts de I'annee 1937-1938, par Theobald Lalanne,
t. 104 (1939), pp. 442-447.
- L'Amicale du Grand Retour (14 juillet 1949): la reconstruction, par Theobald Lalanne, t. 114-115 (1949-1950), pp. 282-286.
- Visite du T.H.P. Slatterv (16 avril 1949), par Pierre Dulau,
t. 114-115 (1949-1950), pp. 64-67.
- Dernier rapport moral de M. Theobald Lalanne (18801952), t. 117 (1952), pp. 305-313.
- Journ&e de l'Amicale (2 juillet 1956), par Eugene Castel
i. 121 (1956), pp. 262-265 ; gravure (hors texte), p. 289.
INCENDIE

ET RECONSTRUCTION.

Soudain, trois ans apres la liberation, I'6preuve imprevisible
s'abat sur la maison. Dans la nuit du 14 au 15 juillet 1947, dans
la somnolence calme des vacances estivales, le feu sournoisement
surgit. Sur le soir les flammes consument la buanderie et ses
anciennes constructions en planches. Activ6 par un grand vent,

I'incendie saute au bWtiment des vieillards et des orphelines.
Des flammeches atteignent la coupole de la chapelle qui s'effondre lamentablement. Malgre tous les efforts, helas ! les devouements restent impuissants. De ces heures sinistres la plume de
MA. Raoul Magentie a consign6 le souvenir dans les Annales
de 1948, t. 112-113, pp. 47-52. Dans le hors texte de la page 4041
on peut se rendre compte des m6faits du feu. a Sinistre incident ,.
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RECONSTRUCTION.

Devant ce desastre, courageusement, audacieusement, avec
son savoir-faire, M. Gaston Pierre, le Superieur d'alors, anima
et dirigea la sympathie generale. Et il aboutit, malgre les
difficultes de tout genre: penurie de l'epoque, reglementation
et cntraves administratives qui regentaient la reconstruction
totale du pays, lui aussi sinistr6. Providentiellement, tout est
remis a neuf dans un temps record. A quel prix ? Un rapport
de 1949 (Annales, t. 114-115, p. 67) avance le chiffre de 22 millions... Quoi qu'il en soit de cette discrete evaluation, voici
comment, en 1961, se presente un Berceau remis a neuf depuis
plusieurs annees et meme complete. Au premier plan un batiment
des retraites ; heureusement 6quipk et totalement independant
ce pavillon est toujours disponible pour les Sceurs et autres
groupements. A la suite, la cuisine dont les installations dec
triques sont du dernier cri. Batiment pour les filles et, en 1949,
pour les Soeurs, la Communaute... Elle cache la maison de saint
Vincent, cette relique vivante du Berceau. Au centre de 1'(Euvre,
hospice pour a grand-pires et grand-meres D. Bitiment des
orphelins... et a 1'arriere-plan l'Ecole apostolique, et tout au
centre, la chapelle dont la coupole refaite sur le modele ancien...
A l'horizon, au nord de la gravure, par-dela les cinq kilometres
de for6t, se profile le sanctuaire de Buglose. Ainsi mis en valeur
le pays natal de Monsieur
par des g6enrations de ddvouement
Vincent reste son attachant Berceau.
ECOLE APOSTOLIUCE ET PEDAGOGUES.

A l'Ecole apostolique, des gendrations d'6elves ont passe,
animant depuis quatre-vingt-dix ans un cadre 6videmment
retouche et ameliord de ci de lI. A cet incessant labeur des
professeurs (avec des competences fort diverses evidemment)
se sont depensts. L'ensemble d'entre eux avec un devouement
inlassable, quelques-uns anim6s d'une imagination pedagogique.
Tel M. Theobald Lalanne dont un etonnant talent a laisse dans
Thdophraste a Lilliput, un chef-d'ceuvre d'observations et d'enscignement. Quelques pages des Annales, t. 117, pp. 305-313,
ont essaye de saisir cet esprit en pcrp6tuelle ebullition qui s'imposait de redigcr chaque jour quelques lignes pour se maintenir
en forme, comme tout artiste ou tout sportif.
Dans cet ordre pedagogique il con\ient de lire une fable que
M. Norbert Feck, jadis collegue. de I'auteur, a insere dans EntreNous, bulletin de Cuvry, avril 1961. Tel encore est a savourer
ce Martyrologe des jeunes nouvseaux, empruntt aux Annales de
1950, pp. 8-9. Deux thimes profondement vrais !
Au dCbut de I'ann6e scolaire, peu apres la rentree, M. Lalanne
de. ces jeunets, souvent endoimaginait une fjtg d(e nouveaut
Toris d'avoir quitt6 l'affection matenelle.' Cajoles, amuses par
une sdance de chants et de divertissements, ils se trouvaient
au refectoire reunis ensemble a une table garie de fleurs et
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de quelques gateries. Tout cela seche bicn des larmes ! Le tout
fait sentir qu'on a trouv\ ici, dans la maison, une nouvclle
famillc et des ccurs amis, mais rappelle aussi qu'il faut, desorI. sans retard, devenir un caractere...
Apres le repas oi langues, appetits ct sourires sont alles
bon train, la lecture du martyrologe paracheve cet enseignement
it ouute une suite dc legons sur cette vie de martyr et ces
souffrances de I'Ecole. Certes les notations qui se deroulent
ne sont oas alors totalement comprises. Mais dans ces traits

,n 1960
SAINT-VINCENT-DE-PAtUL (Landes)
Enemble de I'Cuvre du BERCEAU

et ces allusions, quel programme ! pour les maitres aussi et pour
les eleves. Ecrits avec virtuosit6 les textes parlent d'eux-memes...
IIs attestent en outre le cceur et le talent de M. Theobald Lalanne.
F. COMBALUZIER.
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LES TROIS MOUCHES
Fable

ET L'ECOLIER

Sur un fumier bien gras
Des mouches par milliers vivaient en abondance.
Sans doute it arrivait parfois
Qu'un moineau desireux de meilleure pitance,
Traversant la tribu,
Prelevdt un tribut,
Mais il n'abusait pas. Une mouche qu'Eole
Avait dans un tourbillon
Ramene d'une exploration
Qu'elle avait faite en une ecole
Se moqua fort de ses commeres
Sedentaires
Capables de vegeter
Pendant des mois sur un fumier :
Foin du purin
F
Et du crottin,
Vive le sucre et le massepain,
Et les gdteaux et le grattin.
Venez done avec moi, vous poserez vos pattes
Sur des surfaces plates
Et blanches et douces oil 'on marche a I'envers
Le ventre en l'air.
11 y a li des enfants qui sommeillent
Et sur qui I'on peut butiner
Du nectar et du miel qui leur coulent du nez,
A moins que ce ne soit des oreilles m.
A ces mots tentateurs deux mouches trop volages
Se ddcident au voyage.
On va rasant les murs, on traverse des cours,
On fuit les grands poulets, les prestes hirondelles
Aprks bien des detours,
On descend par les degres d'une echelle
De rayons d'or
Dans une salle des plus belles
Oil tout dort
Fors
Un maudit garnenment qui en un tournemain
Emboite dans un ecrin
Nos trois mouches captives.
II en prend une et vous la plonge toute vive
Au fond de l'encrier
Sans crier
Gare. Puis la pose sur du papier
Et la dirige avecque
Le becque
De sa plume. II lui fait barbouiller au hasard
Le grand nez de Sernque
Ou la joue de Cesar.
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Puis, sans l'ombre d'un scrupule,
1 renferme I'animalcule
Dans le pli d'un papier
Oit vite it s'empresse
De la soumettre a la presse
De ses doigts grossiers.
Ce qui lui vaut d'admirer
Le dessin horrifique
Mais symetrique
De son rouge charnier.
Mais il va falloir faire un sort i la seconde.
Le garnement pour ce n'hesite rune seconde.
II a pris les ciseaux ; il taille d'un coup sec
Un long et cruel empennage
Dans la page
De son dictionnaire grec
Et vous l'introduit dans la bete
Aux antipodes de la tete
Sans songer i I'insensibiliser
Ou a I'anesthesier.
Quand l'insecte mourant s'envole d'un vol lourd,
II la suit dans les airs de son regard balourd.
II restait un martyr. On I'a mis en prison
Dans un bouchon
De champagne, artistement creuse,
Et d'dpingles de fer fortement grillage.
c Que dis-tu, sale niouche, avecque ton ronron:
Silence dans l'etude, ou gare aux piunitions .
Lors la nmoiche indignde
A sa furirr exhalde
aVilain garnement,
le songeais it part moi que parmi les vivants
il ne s'est jamais vu d'engeance plus cruelle
Que celle
Qu'on appelle
L'humanite.
Le moineau qui par njcessitd
Nous gobait sans cruauite
En faisant de nous sa pdture,
N'offensait point la nature.
le m'aperCois que seul I'honmme est tn animal
Qui fait le mal
Pour le mal 1.
, Moucheron, dit I'enfant derriere son cartable,
Tu ignores peut-itre
Que 'lhomme seul est un etre
Raisonnable r.
Sur quoi la mouche murnmura :
SQue feriez-vous alors, si vous ne l'dliez pas ?.
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LE XLARTYROLOGE DES NOUV-EAUX, AU

'

BERCEALL.

Martiyrologe romain, le six des nones d'octobre.
A Podium, pros d'Acqs en Aquitaine, au troisiŽme mille sur
la loie Tarusate, sur les confins de la Pigritine et de la Garrulie,
I' 1onig Iariyre de irente-deu.x peils enfants (ici leurs prenoms).
Ils furcnt livres a tine douzaine de tortionnaires,venus des
rciions sauiages des Ardennes, de Belgique, de I'lberie, de I'Helvtrie. de IArmnorique, dc la Wallonie, de la Vasconie et atmres
rtigiozs barbares, qui se relayaient d'heure en heure pour les
faire soifirir par des supplices varids, en essayant tantdt par la
violence, rantdt par des caresses cauteleuses, de les faire sacrifier
a(x dieux d'Arhenes el de Rome.
On Ies lint enfermits pendant d'innombrables heures entre
iqlatre miurs, dans une affreuse immobilitd, mais, par les fenitres,
les anges emportaient leurs dimes dans I'azur et les bourreaux
niavaient plus devant eux que des corps vides. Its ne s'en apericrent jamais.

Ils durent subir plusieurs fois par iour des interrogatoires
ca prieux. auxquels its n'opposaient que le silence le plus coura•geit
olt des rdponses innocentes qui deconcertaient I'habiletd de
Jears juges.
On essaya d'abord de corrompre leur esprit, en leur faisant
':-rdierdes livres impies, ceuvres de grammairiens subtils on de
marlnihmaiiciens obscurs; mais. prdferant leur simplicite aux
-riretirs diune vaine science, ils refuserent de s'en servir ; les
livres toinmbrent en pieces de leurs mains, se couvrirent bicmot
d mne lepre de raches noires au point qu'ils devinrent inoffensifs
cr illisibles.
On arrosa leurs rendres corps d'analyse bouillante et on Ieur
versa dans la bouche de grande quantize de latin fondi. Its
.ortircrz: sains et saufs de cette epreuve, et le lendemain iti CnI
restaiir mdle trace.
On les precipita dans des puits de science sans fond, avec
tld'nornes dictionnaires an con, mais ils surnagerent toujours ;
atcunc
dictionnaire n'en rechappa. On leur assena des coups str
Ina
e pour leur enloncer des iddes aiguees dans le crane, mais
les bourreaux se blesserent les mains et les idees s'dmoussereilt
d iamais.

On essaya de leur couper la langue, mais le fer fut impuissant
et ils ne cesserent janmais de s'entretenir pieusement et de s'ezcourager l'un l'autre, au milieu des tortures, sans qu'on pat
parvenir a bout de leur fermer la bouche.
On les enchaina au pied de gros platanes rugueux et balafres,
pour les empkcher de se detendre. Et ce n'dtait que jalousie
de leur agiliti gracieuse, de la part de maitres goutteux, podagres
et alourdis.
On essaya de les affamer, en les privant des eldments les
plus savoureux de leur repas, malgre tout its profitaient merveil-
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leius•ecnt, trandis qtue la plhpart de leurs bourreaux l'dtaient
que des squelettes anguleux.
Cu des barbares les tenait de longutes heures agenouillds .ur
les graviers de I'asphalle ; mais Dieu avant permis que la peau
de leurs genoux durcisse comme celle des chameaux, its devenaient
insensibles et se riaient de leurs persecuteurs. D'autres les trainaient par les oreilles et par la chevelure. Par une protection
speciale d'en haut, aucun cheveu tne tomba de leur tete, tandis
que peu it peu leurs bourreaux perdaient ii pea pros tous les
leurs. L'un d'eux essayait de laisser pousser sa barbe, mais it
devenait chauve quand mime.
Enfin, apres neuf mois de tortures raffinees, le neuvinme
jour des kalendes d'aoait, ils furent emportis dans des chars de
feu qui les rendirent sains et saufs ii leur famille. Mais, desireux
de soulffrir davantage, ils revinrent sponranement I'annde suivante
se rernettre alu mains des mimes bourreaux.
Apres tant de travaux et de tourments joyeusement supportes,
in grand nombre d'entre eux nneriterent d'etre placds parmi les
apdtres de Jdsus-Christ, et its se disperserent plus tard pour
itendre le royaume de Dieu dans les diverses contrees de la terre.
Le mrme jour, et au nime lieu, la fete de leurs bourreaux
qui, emuis de tant d'innocence, se convertirent it la douceur chrdtienne, et leur cceur ayant etd changd, aimprent tant leurs viclimes qu'ils ineriterent ainsi de partager leur couronne.
Et ailleurs, on fait la fete et la commdmoraison de beaucoup
d'autres petits martyrs bien plus malheureux qu'eux. Tu autem
Domine miserere nobis.
t Theobald LALANNE, Lazariste

POUVOIRS DE LA SACREE PENITENCERIE
Renouvellement ad triennium (17 avril 1961)

Le 17 avril 1961 (664-61), par ordre du cardinal Canali et sous
la contre-signature de J. Rossi regens, et de S. de Angelis a
Secreiis, la Sacree PNnitencerie a renouvel6 au Superieur g6ndral
de la Mission et ce pour trois ans, les pouvoirs dont le texte est
donne in extenso dans les Annales, t. 117 (1952), pp. 247-248.
(Cf. ibidem, 1. 119-120, p. 689.)
Comme il est entendu et signal6 ibidem ces pouvoirs sont
dilegues par le Superieur g6n6ral aux Superieurs locaux et a
ceux qu'ils jugeront bon de subdeleguer.
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PARIS
DE LA MAISON SAINT-LAZARE
(Fin du xvi e siecle)

Trouve et recueilli avec soin par M. Angelo Coppo, dans les
archives de la maison de Casale Monferrato, fondde en 1706,
le plan ci-joint de I'ancien Saint-Lazare tombait en lambeaux,
ronge par les acides de 1'encre. Confie a Paris aux sp6cialistes
des Ateliers de restauration des Archives Nationales, ce precieux
papier a et6 remonte par eux et a pu rejoindre, sans encombre,
les archives lazaristes de Turin.
L'original de ce plan mesure 30 sur 40 cm et vient d'etre
analys6 con amore par M. Coppo dans Vincentiana, 1961, pp. 361366. Excellent travail.
En suivant le guide, on retrouve aisement les deux maisonsmeres de jadis : Saint-Lazare et les Filles de la Charit6 proche
Saint-Laurent. Au lecteur attentif, on signale a 1'entrie de
Saint-Lazare le parloir pour les femmes, A gauche la sacristie,
l'glise... Sur la premiere cour, voici l'apothicairerie, et le long
de la grande rue de Saint-Denis, la boulangerie, la charcuterie...
Dans la maison, un corridor avec la salle Saint-Denis, plus loin
la cuisine, la d6pense, le refectoire, la salle d'oraison, la salle
Saint-Lazare, la salle Saint-Joseph, etc..., les bitiments des
ordinands et exercitants, celui du seminaire interne, etc...
Bref toute une topographie fort intdressante pour les sp6cialistes qui comprennent ces problemes, tel jadis M. Jean Parrang
qui dans les Annales, en 1905, pp. 305-319 ; 441451 et 1938,
pp. 381408, etc..., nous a donne des pages et des pricisions
pertinentes.
On pourrait actuellement pousser plus loin cette etude, en
s'aidant d'autres plans relev6s dans le Repertoire technique des
Archives Natirnales : Catalogue gendral des cartes, plans et
dessins d'architecture. Tome I, Serie N, Paris et le Departement
de la Seine, Paris, Imprimerie Nationale, 1958, XX, 428 p., plus
hors-texte.
Ainsi, parmi ces documents, en marge du Domaine des FillesDieu, reproduit pp. 206-207, la maison de Saint-Lazare ravissait
jadis M. Parrang, 1938, p. 406. Il en sera de meme pour ceux
qui, tel M. Coppo, savent reconstituer A travers ces figures,
I'vocalion de sites ou constructions du passd.
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LETTRE AUTOGRAPHE DE SAINT VINCENI
A M. PIERRE CABEL, SUPERIEUR A SEDAN
(2 decembre 1657)

Conserve a Montreal (Canada), en la maison-m, re des Seurs
Hospitalibresde Saint-Joseph, fondies en France a La Fleche, par
M. de la Dauversiere (1), ce billet inedit de Vincent Depaul est
tout entier de la main du saint. Sur I'adresse, une annotation
ancienne retablit l'annee qu'une dechirure a fait disparaitre.
Voici cette lettre reproduite ici, ligne par ligne :
De Paris ce 2 de d6cembre (1657)
Je prie Mr Cabel de voir
Messieurs des Maretz filz de
Monsieur l'Intendant de
Monsieur le Ducq de Richelieu
qui portent les armes dans
la citadelle de Sedan et de
leur offrir ses services et ceux
de la maison et de prier Mrs
Michel ou Sevant de les entretenir
dans l'esprit de picte et de
d6votion et a la hantise des
s(ain)ts Sacremens tous les mois une
fois et j'assure mondict s(ieu)r Cabel
que luy et les dictz s(ieu)rs Michel
ou Sevan qu'ilz me consoleront plus
que je ne leur puis exprimer
par ce qu'ilz me donneront moien
de reconnoistre en quelque fagon
les infinies obligations que nous
avons A mondict s(ieu)r des Maretz le pere.
Vincens Depaul
indigne pbre de la Mission
adresse : A Monsieur Monsieur Cabel/supfrieur des Pbres de/
la mission/i Sedan (2).
(1) Soigneusement, M. Jaouen, arriv6 & Montrdal en septembre 1961,
remarque cette relique et en fait tenir un microfilm. A lui notre vive
gratitude confraternelle.
(2) Sur les dits personnages Cabel, Michel et Sevan, Pretres de
la Mission, on peut s'en tenir aux informations de Pierre Coste:
Saint Vincent de Paul. (Euvres, tome XIV, a l'indispensable corpus
vincentien -.
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Dans ce inot ires apostolique, udresse itM. Cabel, superieur
a Sedan (3) Monsieur Vincent reconunande done au divouement
sacerdotal de la maison, les fits de M. Desmaretz, l'ancien protegd
du Cardinal (t decdd le 4 decembre 1642) et, en 1657, encore
Intendant du Duc de Richelieu, neveu de I'oncle illustre...

Cet Intendant, Jean Desmaretz de Saint-Sorlin, judis Chancelier de la naissante Academie Francaise (1634-1638) est connu
par toute une suite d'articles de Dictionnaires, depuis Moreri,
Lelong, jusqu'au tout recent rdsume (1960) du Dictionnaire
d'Histoire et de Geographie ecclgsiastique (editions Letouzey),
t. XIV, col. 344-349.
Son auleur, l'abbd Louis Cognet, rdsumant I'ensemble de la
bibliographie du sujet (4) souligne que la vie familiale de Jean
Desmaretz de Saint-Sorlin (1595-28 octobre 1676) demeure pen
connue et reste encore i elucider. Ainsi en vain chercherait-on,
dans tous les susdits articles, quelques precisions sur Anne
Fleury, femme de Desmaretz de Saint-Sorlin et sur leurs enfants.
Mais ces precisions souhaitables ne geenet en rien la conprehension de la lettre autographe de Vincent.
DESMARETZ DE SAINT-SORLIN ET MONSIEUR VINCENT.
A I'epoque de ce billet (ddcembre 1657), et par les aveux
imprimds de Desmaretz lui-mdme, on salt que Vincent dtait avec
lii en erroites relations de direction. Sur les idees et activites
spirituelles, fort complexes, de Desmaretz, le Dictionnaire de
Spiritualite (edition Beauchesne, t. III, col. 624-629) (sous la
plume de notre confrere M. Dodin) se penche it son tour (1957),
sur ce cas et analyse notamment I'ouvrage, publid pricisement
en 1658 : Les Delices de 1'Esprit. Sur diverses conceptions
fumeuses de l'auteur, un trait d'esprit de I'epoque parlait des
Ddlires de 1'esprit. Quoi qu'il en soit de ces apprdciations,
Monsieur Vincent voyait et dirigeait Desmaretz qui, en mars
1658, allait donner son fameux ouvrage. Dix ans plus tard,
(3) Sur la maison de Sedan, on doit avoir presentes a I'esprit
les donnees renfermees dans Pierre Coste : Monsieur Vincent, tome II,
pp. 120-127.
On sait aussi (op. cit., t. I. pp. 471-473) que Sedan avait egalement
une fondation de Filles de la Charit6.
(4) Chose curieuse et anormale dans un tel Dictionnaire, la bibliographie mentionne, dans une traduction franeaise, le titre de deux
theses allemandes, consacrees a Desmaretz (these Leipzig, Arthur
Reibetanz, 1910, 96 pages) et these Erlangen, 1912, Rudolf Gebhardt,
160 pages). Ces etudes se bornant a 1'oeuvre litteraire de Desmaretz,
sont evidemment ecrites en allemand, tout en fournissant les amples
citations frangaises de leur auteur...
Piquons ici, le joli quatrain, celebre et souvent citd, de Desmaretz
de Saint-Sorlin, consacrd dans la Guirlande i Julie a La Violette :
Franche d'ambition, je me cache sous I'herbe
Modeste en ma couleur, modeste en mon sdjour,
WMais si sur vostre front, je me puis voir un jour
La plus humble des fleurs sera la plus superbe !

- 224en 1668, Desmarelt dans une publication violemment anti-jansiniste (5), d ceux qui l'accusent d'avoir vu Monsieur Vinvent
en songe, noire r hallucine
fournit un temoignage imprimi.
Dans la Response au dernier chapitre du Libelle intituld:
La dcffense de Monsieur Vincent de Paul contre le livre de
Monsieur Abelly, ancien evesque de Rodez, on trouve (6),
pages 223-224 :
, Ccux qui gouvernent la maison de Saint-Lazare scavent
que M(onsieur) Vincent estoit mon bon Pere spirituel, que je le
consultois souvent : qu'il a eu longtemps le Livre des Delices de
I'Esprit avant qu'il fust imprime : qu'il en liut beaucoup, bien
qu'il fust si occup6 et qu'il en donna le reste a. voir a l'un des

plus scavants de sa maison. Monsieur Almeras, maintenant
supcrieur general de la Mission, peut temoigner qu'il 1'eift aussi
longtemps, et 1'estime qu'il en fit ; et je n'ay rien fait imprimer
sans I'approbation des Docteurs 12241. Et pour faire voir encore
le soin charitable que M. Vincent prenoit de moy, il voulut
alors me porter a prendre 1'estat eccl6siastique croyant que
cela donneroit plus de poids a ce livre : mais je lui repondis
que j'en etais trop indigne : qu'il fallait y estre porte plutost
par un mouvement de Dieu que par celuy des hommes ; mais
que je n'en avais jamais eu la moindre pensee ; et que je croyois
que Dieu vouloit que je fusse un rien, prest a faire et a souffrir
ce qu'il lui plairoit, sans avoir aucun titre dans 1'Eglise. Depuis
il ne m'en parla plus, mais il m'exhorta a d6tromper le monde de
ses fausses maximes, sur lesquelles j'etois assez scavant et dont
il avoit plu a Dieu me detromper. II me donnoit souvent de
bons avis et je remarquais qu'il ne donnoit jamais conseil
qu'apres s'etre un moment recueilly en Dieu, le consultant
plutost que son propre esprit et que sa science. Et mesme l'on
verra dans mes Reymarques particulibres sur cette fausse traduction, comment it m'interpr6ta un jour ces paroles de saint Paul
(5) Un quatrain initial souligne cette tendance :
Quiconque aime l'Eglise aimera cet ouvrage
Et qzi ne laime pas, en maudira l'autheur.
Tu me vas contenter, qui que tu sois lecteur,
Des tis, j'aime la joie, et des autres la rage.
Ridiculum acri
Plenius ac melius magnas plerumque secat res. Horace.
(6) Cc chapitre (pp. 215-218) fait partie de louvrage de Desmaretz :
Quatriesme partie de la response aux insolentes apologies de
Port-Royal contenant I'histoire et les Dialogues presentez au Roy avec
les Remarques generales et particulieres sur la traduction du Nouveau
Testament imprimr
it Mons par le sieur de S. Sorlin des Marests
Conseiller de Sa Majestc et Controlleur general de 1'Extraordinaire
des Guerres.
Paris, chez Jean Henault, Libraire jurd de S. Jacques. A I'Ange
gardien, MDCLXVIII
XXIV non paginds +228 p.].
N.B. - La suite (Rentarques sur le N.T. de Mons) qui devrait
se trouter apres la page 228 n'est pas dans l'exemplaire de la
Bibliotheque Nationalc de Paris (Ld4 438).
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a Timothce : curn luxuriuiae fuerint in Christo, qu'ils ont si
mal intcrpretces. Tout cela fait done voir que j'ay eu quelque
commerce avcc luy, et que je l'ay veu autremerit qu'en songe o.
Sur ces dires de Saint-Sorlin et sur tes fairs de 1658, ici
bri&vemcnt evoques, le ,mot autogruphe de saint Vincent du
2 deccnbre 1657 viertt apporter un crtrain confirmatur. Par
cette viiance et attention a l'endroit des fils de <, Monsieur
'lu'tendati
du duc de Richelieu
,,
alors militaires a Sedan, on
voit M. Vincent de Paul « reconnaitre en quelque fagon les
infinics obligations que nous avons a Mondit sieur des Maretz
le Pere... .
F.

COMBALUZIER.

BERCEAU DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
ETAPES ET CHRONOLOGIE DES CONSTRUCTIONS
DE L'(EUVRE

D'apres les registres de la Commission du Berceau, voici,
extraitcs par M. Gaston Pierre, les donntes chronologiques des
constructions du Berceau de Saint-Vincent.
1864. Inauguration du Berceau, le 24 avril. Seuls existent la
Chapelle et le Bdriiment central, tenant lieu d'hospice et
qui abrite les premiers habitants.
1867. Ptvillon bati aux frais du T.H.P. Etienne. Supericur general
de la Mission. I1 Ic destinait aux Retraites des Filles de
la Charit6. Plus tard, en dehors du temps des Retraites,
il servira d'orphelinat de garcons.
1868. On commence le batiment occup6 aujourd'hui par I'Ecole
apostolique. II n'6tait pas les deux cinquiemes de ce
qu'il est devenu. II servit d'abord a loger les Lazaristes
espagnols, chasses de leur pays par la Revolution. En
1870, il abrita les clercs de la Mission qui, venus de la
Maison-Mere de Paris, remplirent les deux pavilions, avec
une ambulance de cinquante soldats.
1871. L'Ecole secondaire commence le 27 septembre avec l'Ecole
professionnelle pour les plus grands orphelins et pour
quelques enfants venus dans le dessein de devenir pretres.
En 1872, arrivent douze orphelins de guerre.
1872. Le T.H.P. Etienne fait construire le Barimnent des Orphelines
et le benit ainsi que l'orgue qu'il donnait au Berceau.
Cette meme annee, construction de la menuiserie et du
four. Depuis quelque temps, on faisait la classe aux
tilles du village, dans les chambres de la maison de
Saint-Vincent.
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1879. M. Fiat. dcvenu supt3rieur general aprbs M. Bore, entreprend
d'agrandir le Petit Seminaire, qui fut presque double
(II, 303). Le rapport du 24 avril 1881 parle encore de cet
agrandissement. I1 semble qu'alors le Petit Seninaire
devint Ecole apostolique devant les frais que devait
supporter la Congregation dans 1'entretien des seminaristes pauvres.
1893. D'accord avec 1'Academie, annexion des deux classes de
IOrphelinat de gargons a l'Ecole secondaire, avec le
meme titulaire.
1899. Nouvel agrandissement de l'Ecole apostolique avec M. Stphane Serpette, sup6rieur : chambres, classes de nhilosophie. prolongement de l'6tude et du refectoire, etablissement de vastes cours de recreations, grace au legs de
I'abbe Lartigue, de Geaimne. Entre temps, les ateliers se
developpent : menuiserie et boulangerie en 1872, porcherie en 1875. lingerie et basse-cour en 1884.
1934. Construction de la Chapelle interieure de 1'Ecole apostolique,
avec deux classes au rez-de-chaussee.
1935. Construction de classes, le long de la route de Buglose et du
Hall des Pblerins et du magasin.
1947. Incendie du Berceau (nuit du 14 au 15 juillet). Destruction
des annexes, du batiment central (hospice des vieillards),
dle I'orphelinat des filles, de la coupole et d'une nef de
la grande chapelle.
1947-1949. Reconstruction de 1'hospice des vieillards, inaugure 5
]a Pentec6te de 1949.
1948. Reconstruction de l'autel en marbre de la grande chapelle,
consacr6 le 1" decembre 1948. La chapelle est inunie
d'une couverture provisoire.
1949. Rcl-\ement de I'Orphelinat des Filles : inauguration le
8 decembre 1949.
1947-1950. Relevement des Annexes (premier batiment) : buanderie, lingerie, cuisine, chai, greniers et caves. Le 20 juin
1950, inauguration des nouvelles cuisines 6lectrifides.
i950. Nouveau Pavillon des Sceurs de la maison, la Communaute.
Inauguration le 4 juillet 1950.
1951-1952. Reconstruction de la coupole. Refection interieure, peintures en 1954.
1953. Deuxieme batiment annexe : garage, chambre mortuaire,
atelier, chambres d'employds, douches...
1957. Nouveau Pavillon de Retraite des Sceurs, A la place de la
lingerie primitive.
Dax, ce 15 novembre 1961.

Gaston PIERRE.
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CONGREGATION DES RITES
(Analyse des Decrets de 1961)

1° FETES ET I\DULTS PROPRES A LA DOUBLE FAMILLE.

- 25 anvlier. Conversion de saint Paul. Oraison pro gratiarum
actione.
- 15 Mars. Sainte Louise de Marillac, 1" -classe.
- Avril. Deuxieme dimanche apres Paques, Solennite extirieure
de la Translation des Reliques de saint Vincent.
- 8 lMi. Bienheureux Pierre-Ren6 Rogue, martyr.
- 24 luoi. Bienheureux Franicois-Regis Clet, martyr.
- 27 Juin. Bienheureuses martyres d'Arras : Fontaine, Lanel,
Famou. Gerard, Filles de la Charite.
- 19 jiiller. Saint Vincent de Paul, 1" classe.
N.B. - Solennite exterieure le dimanche prec6dant ou
suivant le 19 juillet.
On peut transferer cette solennite au dimanche precedant ou suivant le 27 septembre.
- 30 Juillet. Bienheureux Justin de Jacobis. 6veque.
- 1" Septembre. Bienheureux Gh6br6-Michael, martyr.
- 4 Sctiembrc. Bienheureux Francois et Gruyer, martyrs.
- 27 Septembre. Commemoraison du Patronage de saint Vincent
de Paul.
N.B. - Dans chaque maison, on peut celebrer deux
imenses du patronage (Gloria), avec comm6moration

des

--inls du jour: Come et Damien.
- 7 Novembre. Bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, martyr.
- 27 \Novembre. Medaille Miraculeuse, deuxieme classe.
N.B. - Solennitd extdrieure, le dimanche precedant
Ie 27 novembre.
- 28 Novembre. Sainte Catherine Labourd, Fille de la Charitd.
2" ANALYSE

DES D-CRETS.

Le nouveau Code rubrical (25 juillet 1960) et l'Instniction de
la S.C. des Rites (14 f6vrier 1961) ont entrain6 transferts ou suppressions dans le Propre de la Congregation de la Mission.
a) Suppression de la fete secondaire de saint Vincent
(27 septembre) et transfert, en son lieu et place, de la fete du
Patronage qui, le 20 decembre, ne peut plus etre c6I6br6e, vu
l'occurrcnce des F6ries doubles de seconde classe du 17 au
23 decembre. Toutefois, le 27 septembre, par Indult, en chaque
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maison des Missionnaires et des Filles de la Charite, on pcut
ctelbrer deux messes du Patronage de saint Vincent avec Gluria
et memoire des saints Come et Damien.
bi Suppi-siiun de la f&ee de la Translation des Reliquis de
saint Vincent le 20 avril. Toutefois, par Indult, dans chaque maison
de Missionnaires ou de Filles de la Charit6, on peut celebrer
la solennit6 exterieure de ladite Translation, le second dimanche
apres Paques. Ce jour-la, sont autorisees deux messes ouliieý de
dcuxieme classe et Vepres votives de la Translation, avec
ncmuire du second dimanche apres Paques.
c) Suppression des fetes de la Sainte Agonie et de la Passion,
et cela en vertu de la susdite Instruction qui les interdit expressement. vu que, pour ce Mystere, il y a d6ja une fete et un
temps liturgique de la Passion.
d( Suppression de la iete de la Mediation de Marie (31 mai).
Cette prerogative mariale a deja une memoire dans la fete de
Marie Reine cedit 31 mai, et dans celle de la M6daille Miraculeuse.
e) Transferts de fete. 1° Le bienheureux Justin de Jacobis est
a'vance le 30 juillet, pour ne pas emp&cher la Saint-Ignace le
31 juillet. 2" Les bienheureux Rogue et Clet ont 6te trarsferes
cn mai (les 8 et 24 mai), car les f6ries du temps de Careme
cmpecheraient la cCelbration desdits bienheureux (fetes de troisicme classe).
3° LE CALENDRIER
ET

LES

FILLES

DE

DE LA MISSIO\
14

CHARIT!.

D'apres les recents Indults, I'usage du Calendrier de li Mis-ion n'appartient pas de la meme facon a la double familk de
saint Vincent. En effet le Calendrier de la Mission (Calcnjiier
de I'Eglise Universelle avec quelques fetes) est propre- aux
Lazaristes, soit dans leurs eglises, soit dans celles des Filk. d e
la Ch;arit, ah 'exception des cas prxeus par le Code des Rubr i-es,
n 57. Des lors, les Filles de la Charit6 ou leurs aumonier- qui
ne sunt pas Lazaristes, ne peuvent pas se servir toujou- du
Calendriicr de ]a Mission, mais sculement lors des fetes pi, "res
Sla Cungregation de la Mission. Pour les autres jours. I le
Lelebrant nest pas Lazariste, c'est le Calendrier dioc6sain ;',il
!li faut suivre.
4

LE TEXiE Di

PKRO'Rt

POI'R BRIt

VItRE ETI MISSLI.

L'adaptation du Propre aux nouvelles Rubriques, en surrimant les fetes dont it est pairl plus haut, n'a pas toujour- de
ce fait supprime le texte du Propre. En effet en dehors •cs
cas de suppression totale (Sainte Agonie, Marie mediatrice . 's
autres itdes supprimees ont gard6 les parties propres de la
messe qu'on peut celebrer, ou comme fetee (patronage de saint
Vincent) ou comme votive (Translation). Dans ce dernier cas,
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on a garde meme les Vepres : comme le prevoit le Code rubrical,
.1 157, x lorsqu'on participe aux Vepres votives d'une solennit6
aterieure, on satisfait A sa charge pour cette partie de l'Office,
pourvu que les V6pres en question aient &t6 c616br6es int6gra:ement et en observant les rubriques -. C'est pourquoi on a pra:iquement garde les oraisons propres A toutes les f6tes de
saint Vincent, meme a celles qui ont &t6 supprimees.
5° PRIVILEGES LITURGIOUES PERPETUELS.

a) A et6 renouvele le privilege d'ajouter I'oraison pro graiarum actione, le 25 janvier, lors de la fete de la Conversion de
saint Paul (souvenir du sermon de Folleville, le 25 janvier 1617).
b) On a renouvele le privilege de saint Pie X (11 aotit 1911),
accordant aux missionnaires l'usage du Calendrier propre dans
les maisons des Filles de la Charit6, selon les rubriques.
c) On a de meme renouveld le privilege du 17 novembre 1894,
accordant a la double famille de saint Vincent, la faculte de
ceebrer la fete de la M6daille Miraculeuse dans une autre 6glise,
lorsqu'on n'a pas d'6glise ou que celle qu'on possede n'est pas
suffisante pour le grand nombre des fideles.
d) Pour la r6citation du br6viaire en commun. pendant les
retraites ou les rdunions, dans les maisons de la .lission, on
accorde aux ecclesiastiques des diff6rents dioceses qui y participent la facilite de suivre le calendrier de l'Eglise univers'lle
selon les Rubriques ou bien le calendrier de la maison.
6° INDULTS

TEMPORAIRES.

Renouvellement, pour dix ans, des facdltes de cdlebrer :
a) La solennitd extdrieure de la MWdaille Miraculeuse le
dimanche qui pr6cede le 27 novembre (pratiquement le dernier
dimanche apres la PentecOte).
b) La solennit6 ext6rieure de la Translation des Reliques de
saint Vincent, le second dimanche apres Paques.
c) La solennite extirieure de la fete du 19 juillet, le
dimanche pr6cedant ou suivant le 27 septembre, si la dite
solennite extdrieure n'a pu etre c16lbree en juillet.
d) La solennite ext6rieure de saint Vincent pour les Associations vincentiennes de Charit6 (Dames, etc...) dans l'eglise et
au jour fix6 en accord avec 1'Ordinaire du lieu.
Indult pour dix ans de celebrer deux messes festives (avec
Gloria) du Patronage de saint Vincent, le 27 septembre, dans
chaque maison des Lazaristes ou des Filles de !a Charite.
Indults pour cinq ans :
a) A la chapelle de la Maison-Mere des Lazaristes, on
accorde la faculte de cl6ebrer la messe de saint Vincent, votive
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dtc seconde classe, comine dans les sancluaires, selon les rubriques.
Des lors. tous les pretres pelcrins peuvent celebrer ladite messe
te -saint Vincent, a tous les autels, tous les jours qui ne sont pas
de premiere classe. Cela vaut Cgalement pour les messes ccdlbrees
en faveur des pelerins.
b) Un Indult analogue cst accorde a la chapelle de la M6daille
Miraculeuse, rue du Bac, a Paris, aux memes conditions.
c) Pendant les Missions, les Missionnaires ont la facult6 de
celebrer une messe pour les defunts, n'importe quel jour, pourvu
qu'il ne soit pas de premiere ou de seconde classe.
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CxA\IIAT, C.M. La Pedagogie du Christ. Paris, 1961,
Les Editions ouvriires, collection : Sacerdoce et Ldicat,
!44 pages.
Xvec sa competence reconnue et dans un sens apostolique,
La Pddagogie de Dieu dans la Bible, M. Cantinat vient d'ajouter,
Ln 1961, La Pedagogie du Christ.
Sc penchant a nouveau sur les procedes de I'enseignemcnt
divin, I'auteur, dans le cadre ddej utilis6, detaille les qualites
de la doctrine de Jesus : R
Recours aux timoignages, presentation
,ensoricllc du message, stimulation par promesses et menaces,
contact par sentiment de pr6sence, progression dans la Rev6iztion... .
De la, les six chapitres du prdsent volume : Le Christ s'avere
Un eminent pedagogue ; il en appelle a son Pere, choisit et forme
cŽs temoins et apotres ; utilise une pr6dication concrete ;
melange promesses et menaces ; donne et relive le sentiment
ie la presence de Dieu et m6nage une progression dans sa
doctrine, la bonne nouvelle, I'Evangile... Ces pages, ddsignees a
I'ctude reflechie sont assurees de produire partout un grand bien.
Suce'rdoce et Laicat !
Jose

HERRERA.

-

Teologia de la

Accion

y

Mystica de la

Caridad segun San Vicente de Paul. Textos seleccionados,
traducidos, sistematizados y rotulados por el R.P. Jose Herrera.
Con un estudio preliminar del M.R.P. Vicente Franco, C.M.,
Visitador de la Provincia de Madrid.
Madrid Editorial de la Milagrosa Garcia de Pardes 45,
MCMLX, XLII-1440 (11 sur 17 cm).
L'auteur systematisant avec joie une Thdologie de I'action
el line Mystique de ia Charite, appuie nombre de ses dires par
des citations et pens6es empruntees a saint Vincent de Paul,
soil dans Abelly soit dans l'6dition Pierre Coste : sources on
ne peut plus sulides et recommandables.
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Twis lihres, forcicent divers dans lcur anipleur et leurs
dc&cloppements, evoquent : a) Dieu et ses attributs, pp. 14-68;
b) JesLs-Christ el Corps myslique, pp. 69-854 ; c) Esprit-Saint
ei perfection, pp. 855-1379.
Dans ce vaste cadre, aux articulations dociles et souples,
I'aktcur fait entrer et groupe quantitis de sujcts : Eglise, vocation, charite, apostolat, travail, vertus thcologales et cardiinalLs, etc., bref vocabulaire et themes < tels que saint Vincent
les &tudia en theologie, soit a Saragosse soit i Toulouse , (p. 1).
Sui ce point, on pcut voir aussi, Pierre Coste : Le grand saint
du grand siecle, p. I, pp. 36-37.
Un index alphabetique (pp. 1413-1435) aligne des references
aux cent quarante-trois sujets traites. II permet de trouver
ais'ment pages et citations depuis A.mintis particulibres jusqu'a
Volonte de Dieu. Chose curieuse la fiche Gloria est rest6e sans
renvoi ni explication quclconque...
Cet elegant volume (140 pesetas) demeure une courageuse
cu'ntribution parmi la litt6rature vincentienne du tricentenaire.
Dudit& (p. VII) a tout le monde, on v entend le Fondateur de
h! Mission toujours avec profit.
On ne peut que souhaiter la realisation du voeu formule
S1412) : voir ce livre dans les mains d'un chacun : depuis
'cLvcque jusqu'au manceuvre-magon (obispo... simple peon de
lbailztil) !...
F.C.
Thought Patterns. Volume IX : Saint Vincent de Paul. St John's
University Press. Jamaica (New York), X-169 pages.
Apres avoir donnd, lors de I'ann6e du tricentenaire de la
mort de saint Vincent, un recueil de quelques conferences tenues
a 1'Universit6 lazariste de Jamaica (New York) (cf. Annales,
t. 124, p. 203), la Facult6 d'Histoire de ladite Universit6 pr6sente,
en 1961, dans le volume IX de la collection Thought Patterns
(Specimens de pensees) sept autres exposes, d'environ 15 pages
chacun, sur un theme se rifdrant a saint Vincent de Paul.
Ces articles destines au grand public exigent de leurs
auteurs de condenser la lecture et 1'6tude de quelques travaux
d'ensemble, se rdf6rant a leur propos vincentien. Labeur tres
enrichissant.
Pour le candide lecteur, le profit est incontestable devant cet
clargissement d'horizon.
Centrde done sur Vincent de Paul, cette suite de sept articulets
dvoque divers aspects du grand ap6tre de la charite. Successivcment nous trouvons : Siecle de Vincent de Paul : Vue d'ensemble et climat spirituel, par Borisz de Balla, pp. 1-15. - La
France de Vincent de Paul, pp. 16-31, d'apres le journal de John
Evelyn, un voyageur anglais ayant circuld en France (1620,
f 27 janvier 1706). Son texte est enfin publiW in extenso a Oxford,
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en 1955, en six volumes, par S. de Beer. - Saint Vincent de
Pald : L'ouvrier social, par Walter L. Willigan, pp. 32-59. - Saint
Vincent et le JansInisme, par Carl W. Grindel, C.M., pp. 60-79. Concepcion Arenal : disciple espagnole de Vincent de Paul, par
Sister Marie Cajetan, O.P., pp. 80-91. Parmi 28 ouvrages de l'auteur,
on se refere aux textes espagnols de deux ouvrages : Manuel du
Visiteur du Pauvre, Manuel du Visiteur du Prisonnier,dont jadis
furent aussit6t donnes, en 1864 et 1893, des traductions franiaises,
dedides par cette Dame de Charite de Saint-Vincent de Paul aux
Enfants dudit Vincent de Paul. Deux petits volumes de 188 pages
et 219 pages. En 1893, dans le Manuel du Visiteur du Prisonnier,
on trouve le portrait de I'auteur, une fervente de Vincent de
Paul. - Les Filles de la ChariIt aux Etats-Unis, pp. 92-119. Sunrol
de leur Histoire, par Philip. E. Dion, C.M., Directeur des Filles
de la Charit6 a Emmitsburg. - Les Lazaristes aux Etats-Unis.
La Province des Etats-Unis orientaux, par Frederick J. Easterley,
C.M.. pp. 120-157.
Apris ces chapitres quelques notes et 616ments de bibliographie indiquent les sources ais6ment accessibles aux EtatsUnis, pp. 159-168. Ce simple choix de r6efrences ne manque
pas d'int6rft. Vincent de Paul vu sympathiquement et sommaire
ment par 'Amerique. Au total, int6ressante contribution' incentienne.
F. COMBALUZIETR.
Jacobus BRIFAU MACIA, C.M. De egressu e CongregationeMissionis,
Tegucigalpa, 1959, XXX-202 pages (15 sur 23 cm).
Soutenue a l'Angelicum a Rome en 1957, imprim&e au Honduras, en 1959, dans une typographie tres are6e, cette these de
Droit canonique int6resse les techniciens et ceux qui se veulent
documenter sur ce d6licat probleme.
Apres un expos6 d'ensemble sur les vceux et les fondamentales
donn6es sur le statut juridique de la Congr6gation de la Mission.
ce travail examine d'abord la sortie 16gitime de la Congr6gation
de ia Mission, au terme de I'expiration normale des voeux temporaires. Puis vient la question de l'exclaustration (ses modalites,
ses formalilts), la dispense des vceux (avec ses clauses) et lc cas
douloureux des sorties illicites...
Clairement expose et dfiment charpent6, ce volume qui
honore le savoir de son auteur, reste disponible pour une
acquisition, aupres de son auteur (Province de Barcelone)...
BARCELONE
Parmi nombre d'autres sources d'informations, les Annales,
t. 125, p. 334, ont mentionn6 que nos confreres d'Espagne ont pour leur part - travaillU au proces canonique des martyrs
de la Revolution espagnole (1936-1937).
Dans la Procedure de cette Cause, le Vice-Postulateur pour
la Congregation de la Mission, M. Jacinto FERXANDEZ vient de
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fuurnir, imprimd de 152 pages, un volume : Articulos de Prueba
it,':ifical en el Processo de Beatificacion del Siervo de Dios.
P. Manuel Binimelis Cabr,.C.M., y de sus Companeros.
P. Luis Berenguer Moratonas, C.M.
P. Vicente Queralt Lloret, C.M.
Sor Toribia Murticorena Sola.
Sor Dorinda Sotelo Rodriguez, Hijas de la Caridad.
Ante el Tribunal Eclesiastico de Barcelona.
Dans cette publication se trouvent 6tablis les articles qui,
p:ar tranches successives, detaillent la vie, les activites et les
v.:nLs et les photos de trois Lazaristes de la Province de
Barcelone et de deux Filles de la Charite. Ce sont : Manuel
Binimelis (31 janvier 1892-12 septembre 1936), pp. 7-45 ; Luis Berengucr (4 juillet 1869-29 mai 1937), pp. 47-71 ; Vicente Queralt
I17 novembre 1894-30 novembre 1936), pp. 73-108 ; Soeur Toribia
Marticorona (27 avril 1882-24 octobre 1936), pp. 109-136: et
Sour Dorinda Sotelo (15 fevrier 1915-24 octobre 1936), pp. 137-142.
Pour ces serviteurs de Dieu on trouve les donnees de leur
biographie, leurs vertus et activit6s. et surtout I'evocation des
derniers mois d'emprisonnement... Tout cela atteste de nobles
anies qui, parmi d'autres, restent des modZles et des candidats
auP honneurs liturgiques. Beaux et reconfortants exemples !

F. COMBALUZIER.
GiUvanni-Felice Rossi. La filosofia nel Collegio Alberoni et il
'eotomismo Piacenza, Collegio Alberoni, XXXII-578 p., deux
hors-textes (Monografie del Collegio Alberoni n" 25).
Datee de 1959 (sur la couverture), cette magistrale mono.raphie qui honore et le College Alberoni et son auteur, a paru
en fait au mois de juin 1961. La note terminale de la page 578
resume la laboricuse gestation de cette etude dont les elements,
epaulds par quantit6 de notes, ont garni - quatre ans durant plusieurs fascicules du Divus Thomas la docte Revue de Plaisance.
Ce colophon de I'auteur explique cette marche ici et 1A
freinde par des d6ficiences et accrocs de sante. De la ces modifications de detail et ces parties nouvelles qui ne se trouvent
pas dans les livraisons de ladite Revue.
Conform6ment au titre le volume prdsente I'histoire de
1'enseignement philosophique au Collegio qui se glorifie d'etre
depuis ses debuts, rdsolument et intelligemment, thomiste. 11
I'a et6 : 1" Dans 1'enseignement des divers professeurs ; 2* Dans
les 140 theses ou disputes acaddmiques, soutenues et imprimees
par les 64lves de 1'Alberonianum de 1753 a 1829 ; et 3* Dans les
manuels de philosophie employes dans la maison et tous de
coloration philosophique orthodoxement thomiste. Dans cette
optique, trente-quatre notices de professeurs sont fournies,
pp. 219-230, 89 jugements sur l'enseignement de I'Alberoni, de
1756 A 1959, sont reproduits et apprdcids, pp. 231426. Le cas
de Buzzetti (1777-1824), ancien eleve du college et thomiste
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avcre, muonire, pp. 10-64, etc.... que depuis son sejour a SaintLazare de Plaisance, il a puise cet amour et cette etude de
saint 1homas toujours h l'honncur et fidelement suivi et
icneigne.
A etablir cela et a cndiguer ce torrent de notations et de
lai:s, sept ans de labeur acharne ont et6 necessaires. Cette
constatation n'est pas une banale louange pour qui connait
I'ardeur a l'etude et la vivacite de Giovanni-Felice Rossi. Ici et
li se reconnait la gritfe de notre auteur, entassant fiches,
notations et precisions que son sens de la composition sait
cncadrer et faire avancer en rangs solides.
Cet excellent specimen de travail donne confiance dans les
rsultats die la recherche. Longtemps medit6, retouche, remis sur
Ie metier, ce volume atteste les recettes classiques des meilleurs
faiseurs.

Deant une telle somme de labeur, tout compte rendu ne peut
et ne doit traduire qu'une impression d'ensemble, une appr6ciation

que

justifie

ce

survol

de

notations,

impossible

b

rcprendre ici.
Ainsi au cours des mois de l'impression, des retouches
continuent et s'entassent dans les additions et corrections qui
prenncnt place aux pages 543-546.
Ccs prdcisions, donndcs et recherches, nous montrent notre

inlassable jouteur, rdussissant a convaincre quelques specialises :
tcls Fabro, Peizer, etc...
Cette dixieme monographie de Giovanni-Felice Rossi est
une heureuse contribution a l'histoire du College Alberoni:
ddfendre devant des jugements souvent passionn6s : accusations
summaircs de jansdnisme, d'empirisme, etc... Elle atteste en
outre le sens scientifique et le travail d'un de ses maitres.
Ab wno...

F. COMBALUZIER.

PORTUGAL
NOTES POUR L'HISTOIRE DE LA PROVINCE LAZARISTE
Annonce avec joie et caracterise par quelques paragraphls

des Annales (tome 125, pp. 318-319) le soigneux travail documentaire de M. Braulio Guimaraes a pu livrer, en septembre 1961,
son tome trois : Apontamentos para a Historia de Provincia
portuguesa de Congregagdo da Missdo. Terceira parte. Desde
a suppressao das Ordens religiosas atd i vinda dos Lazaristas
franceses (1834-1857). Lisboa, Casa Central dos Padres da
Missao, 1960, 223 pages.
Normalement et soigneusement, ce tome III se cl6t par un
index, pp. 193-195. La table 6claire la suite des faits et documents
ici precieusement assembles. Les pages 197-223 pr6sentent heureuscment des Addenda, compl6ments, additions, rectifications aux
deux premiers tomes. On engrange lI le rdsultat d'un soigneux
labeur poursuivi sur cc passe provincial et tout ensemble les
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fruits d'une collaboration ardcmment souhaitce par clur auteur
ct editcur qui a droit a nos felicitations et vceux.
Dans ce tome, soulignons, pp. 95-151, un essai sur l'Episcopologe lazariste portugais.
Pour les dix confreres, dument nommes par la Cour du
Pourtlgal A un siege episcopal, quatre n'ont pas etc sacres L.V
fait. Pour les six autres ont a parfois de la peine a grouper sur
leur compte informations et dates precises, notamment pour
le sacre : date, lieu et co-consecrateurs. De plusieurs on ne peut
fournir ces precisions et donnees qui paraissent toutes simples
a trouvcr, surtout pour des temps rapprochis de nous. Illusion
quc ne partagent pas les chercheurs... La poursuite de tclies
donnees reste parfois laborieuse et nombre de tels d6tails ne
pcuvent encore etre retrouves... C'est le sort de I'histoire, tributaire des documents : ces innocentes victimes du temps et
dc I'incurie ou des mefaits des hommes !
F. COMBA4LUZIER.
Mgr CRISTIANI, J. SERVEL : Marie-Pauline laricot. Lyon,.Editions
du Chalet, 1961, 160 pages. Prix : 6,80 NF ; conditions spdciales
en nombre (13 sur 18 cm).
Apres avoir donn6 un Cure d'Ars, un Saint Vincent de Paul
dont le magnifique album reste I'une des reussites du Tricentcnaire vincentien (cf. Annales, t. 124, p. 418), le P. Servel lance
une Marie-PaulineJaricot. Dans la collection L'Esprit et l'Eglise,
cet eldgant volume vient marquer le centenaire de la mort de
cette belle ime. Lyonnaise, fille d'un commerant ais6 en soieries,
Pauline Jaricot nait a Lyon, le 22 juillet 1799, et y meurt, le
2 janvier 1862, dans un profond denucment pour avoir trop pense
aux autres. Sa charitd s'est adonnde a maintes ceuvres : Rosaire
vivant, (Euvre des Bons livres, Filles de Marie... Pourtant, ce qui
I'a rendue universellement cdlebre, ce fut son intervention en
faveur de la Propagation de la Foi: collecte recueillie par des
dizainieres. Modestes ddbuts, mise sur pied d'un hebdomadaire
pour la Propagation de la Foi, a Lyon, dans la reunion du
3 mai 1822 (p. 38). Ces commencements anticipent sur la
premiere rdunion des Confdrences de Saint-Vincent de Paul, le
23 avril 1833 (Annales, t. 124, p. 203)... On y voit un autre Lyonnais,
Ozanam, attentif lui aussi aux besoins de son temps, tout adonn6
au service de l'Eglise.
Habilement et copieusement illustree, prdsentee dans le goft
de notre temps, cette biographie est due a la collaboration du
P. Servel (Fioretti, pp. 119-150), de Mgr Cristiani qui, depuis sa
retraite de doyen de la Facult6 des Lettres (Institut catholique
de Lyon) en 1949, multiplie livres et articles. Pour la cause
de Pauline Jaricot, introduite le 18 juin 1930, le Procks apostolique 6tabli a Lyon a 6te termind le 15 mars 1935, et se trouve
devant la Congregation des Rites, pour une beatification souhaitde
et attendue...
F.C.
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NECROLOGIE
M\ISSIONNAIRES.
24. Thomas (William), prelre, Brooklyn, 5 avril 1961 ; 40, 20.
25. Smidoda (Hieronim), prtlre, Cracovie, 31 mars 1961 ; 61. 43.
2(. Desrumaux (Fran;ois-Xavier), pretre, Paris, 28 avril 1961 ; 90. 67
27. Svwanson (Victor), coadjuteur, Niagara Falls, 2 mai 1961 ; 73, 36.
2_.McGlinchev (James), pr&ire, Northampton, 4 mai 1961 ; 53, 31.
2';. Bal·rn
Edmund(. pietre, Lanark, 10 mai 1961 ; 76, 54.
30. U'Neill (James), pretre, Bathurst, 10 mai 1961; 46, 26.
1. 'omrpcdda (Pictro), prItre. Sassari, 2 mai 1961 : 76, 54.
32. Tibeighien (Michel), prelre, Paris, 26 mai 1961; 75, 52.
33. Purcell (Wiliamn), prrere, Dublin, 24 mai 1961 ; 69, 45.
4. Corcoran IClarence), pretre. Saint-Louis, 5 juin 1961 ; 50, 32.
Castillo (Marianaol, pretre, Buenos Aires, 14 mai 1961 ; 82, 65.
C.
3'. Sinka tAugustin), prelrc, Paris, 10 juin 1961; 73, 54.
37.Slain Thomas). pretre. Cork, 8 juin 1961 75. 46.
3S. \ullan (Pcter), pretre. Dublin, 12 juin 1961 ; 67, 45.
39. Euzet (Josph), prtetr, Izmir, 20 juin 1961
87, 71.
-W. SchlcuiLr (Albert). pr., San Jose de Costa Rica, 17 juin 1961 ; 68, 51.
41.Mollo (Vinccnzo), pretre, Cagliari, 27 juin 1961 : 80, 64.
42. Amcngual (Francisco), pretre, Madrid, 29 juin 1961 ; 60, 41.
43. Boots (Henri), prttre, Nintmgue, 30 juin 1961 ; 30, 9.
44 Dupisre (Paulh, pretre, Paris, 4 juillet 1961 ; 89, 64.
47. Krcitz (August), pretre, Lippstadt, 2 juillet 1961 ; 62, 35.
4t,. Vcrlhe (Gcrard), pretre. Isegem (Belgique). 5 juiliet 1961 ; 63, 41.
47. Tchcng 'Carlo), pr&tre. Chine (dioc. de Kian), 1960 ; 80, 54.
4S'. Lo iPaul). pretrc, Chine (dioc. de Kian), 1960 ; 72, 51.
49. McNamara (Joseph), pretre, Dublin, 9 juillet 1961; 62, 41.
50. BollY (Ernest), pretre, Rio de Janeiro, 13 juillet 1961; 77, 50.
1. Carles (-Henri), pretre, Montevideo, 15 juillet 1961; 82. 66.
2. Fernminella (Giovanni), coadjuteur. Sienne, 29 juillet 1961 ; 72. 42.
53. Saiz (Cipriano), pretre, Maracaibo, 12 juillet 1961 ; 68 52.
54. Paskes (Vincent), pretre, Beyrouth, 31 juillet 191%
; 82, 62.
5 Rech (Nikolaus). prttre, Treves, 10 aout 1961 : 69, 52.
36. Gutierrez (Miguel), pretre, Huelva, 14 aoft 1961 ; 83, 67.
7. Pascual (Nicolas), pretre, Palma de Majorque, 16 aoit ; 46, 31.
Lccontc
eS.
(Marcel), prcitre, Paris, 21 aouit 1961; 47, 28.
-. Scattaglia (Nunzio), pretre, Lecce, 24 aoft 1961; 58, 38.
t,.Kenn% (John), coadiuteur. Glenart, 12 septembre 1961 ; 67, 36.
61. Bienias? (Victor), pretre, Lommnelet, 30 septembre 1961 ; 86, 67.
02. Geis (Norbert), pretre, Trov (maison d'Albany), 12 oct. 1961; 38, 18.
63. Kcamne itJohn), pretre, Chicago, 27 septembre 1961 ; 79, 63.
64. Giachino (Rafaele), pretre, Genes, 4 novembre 1961 : 57, 42.
,5.Gimalac (Paul). pretre, La Teppe, 17 novembre 1961; 68, 51.
SCEURS
lHoupert (Marie), Hopital, Angers ; 96, 72.
Lamour (Anna), Maison de la Providence, Le Coteau ; 75. 53.
\iulel(Antoinette), Maison de Charite, Montolieu ; 84. 60.
Lamarquc (Elisabeth), Hopital, Rambouillet ; 83, 61.
Daxid (Louise), Maison de Retraite, Epinay-sous-Senart ; 85, 65.
Ribet (Marie), Maison Saint-Michel, El-Biar (Algirie) ; 89, 65.
Gravier (Marie), (d'Ajeltoun) Maison Centrale, Beyrouth : 60, 35.
Mclis (Jeancn). Dispensaire Saint-Vincent, Ostende (Belgique) ; 85, 63.
Rimoldi (Agnes), Maison Centrale, Sienne (Italie) ; 70, 49.
Gaiola (Luce), Misericorde, Spezia (Italie) ; 66, 41.
Amisano (Angela), Hpital civil, Piacenza (Italie) ; 46, 24.
Fassio (Josephine), Maison Moro, Brescia (Italie) ; 71, 48.
Ruiz-Carillo (Maria), H6pital civil, Vitoria (Espagne) ; 69, 46.
Gaston (Dolores), Misericorde. Murcia (Espagne) ; 82, 62.
Vales (Maria), Asile, Amoeiro (Espagne) ; 81, 55.
Ferrer (Maria), Hospice, Los Ogijares; 83, 53.
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Jousela). liopital provincial, Badujo : 75, 52.
Oriega Iuana), Hopital, Las Palhnas (Canaries): 74, 48.
Barona (Maria). Hopital. Durango (Espagne); 73, 45.
Jax\orka (Marie), Hopital, Pultusk (Pologne) ; 78. 55.
Gulcmbiowska (Stanislas). Maison Centrale, Varsovie : 69, 47.
Horwat (Annel) Incurables, Vienne (Autriche) : 70, 47.
Yc.z Franqoise). Hopital Wilhelmine, Vienne (Autriche) ; 81, 61.
flouley (Genevieve). Maison Centrale. Emnmilsburg (Etats-Unis); 71.
\lonpeurt (Jeanne), Hospice. Belletanche ; 81, 56.
Pokrk\vka (Madeleine), Maison Saint-Casimir, Paris; 94, 76.
Poupart (Caroline). Orphelinat St-Vincent, Alexandrie (Egypte); 84,
C\rak (Theodore), Maison Centrale, Cracovie ; 77, 57.
Picnicznv (Agnes), Maison Centrale. Cracovie ; 79. 58.
Crcgg (Dorothy), Maison de 'lmm.-Conc-otion. Caerphilly : 69, 38.
O'tonnell (Marv Ellen), Maison Ste-Brigittc, Kilternan, Dublin; 74,
Post (Katharina), Maison Saint-Joseph, Hardt (Allemagne); 80.
Kunig (Franziska), Hopital. Schwarzach. Salzburg (Autriche); 74,
Cianciulli (Barbe), Maison de Retraite, Marigliario (Italie) 79, 52.
Ruta (Micheline). Maison de Retraite. Marigliano (Italie) : 52. 24.
Mantegazza (Savina). Maison de I'lmmaculee, Luserna : 63. 41.
Bray (Giuseppina), Maison de 1'Immaculee, Laserna : 81, 57.
Kocelar (Catherine), Maison de Chariti, Menges (Yougoslavie); 86,
Raxnohrib (Francoise), Liubljana (dans sa famille) : 63. 39.
Johnston (Elizabeth), Villa St Michael, Baltimore (Etats-Unis); 77.
88, 66.
Bauer (Angele), Hopital Saint-Roque, Luzerna (Bresil)
Le Gal (Melanie), Maison de la Providence. Le Coteau 86, 63.
Buitard (Marie). H6pital, Libourne ; 55, 19.
Guillummette (Pauline), Maison Cozette, Amiens : 77, 42.
Mauperrin (Marie), Maison de Charitd, Montolieu ; 80, 51.
Dcvernay (Laure), Hopital, Orthez ; 84, 58.
Charpille (Yvonne), Maison de Charitd. Montolieu : 63, 43.
Guerin-Villeaubreil (Anne-Marie). H6pital, Saint-Ouen ; 63, 37.
Lecornet (Marie), Maison Principale, Paris ; 78, 53.
Pirault (Albertine). Hopital de la Paix, Istanbul (Turquie) : 80.
Biourdier (Marie), College, Montevideo (Uruguay); 69, 41.
I cbrut (Marie), Orphelinat, Alexandrie (Egypte); 83, 62.
\\Wgener (Gertrud), Maison Saint-Joseph, Konunern (Allemagne) ; 85,
Ravdek (Maric), Hospice, Graz (Autriche) ; 75, 50.
Guerrieri (Adele), Hopital Bambino Gesu, Rome : 79, 59.
Joksch (Anne), Maison Centrale, Cracovie ; 81. 62.
88, 64.
Sullivan (Margaret), Hotel-Dieu, New Orleans (Etats-Unis)
Quinteros (Emmal. Hopital du Salvador, Sa,:tiago (Chili) ; 75, 4.
Pacheco (Maria), Maison de Retraite, Quito (Equateur); 96, 76.
Kristanc (Anne) Maison Centrale, Buenos-Aires; 55, 34.
Reparaz (Maria), Bienfaisance, La Habana ; 72, 52.
Itarguran (Juliana), Hospice San Jos6. Lequeitio (Espagne); 83,
Chivite iCarmen). Alienes de Mirallores, Sevilla (Espagne) ; 64, 43.
t'alancha (Francisca), Ecole du Sacre-Cewur, Ugijar (Espagne); 78,
Rico (Maria), Maison Saint-Nicolas, Valdemoro ; 72, 52.
Blanco (Carlota). Residence de Vieillards, Madrid (Espagne) ; 70,
Puertas (Benita), Hopital Central, Sevilla (Espagne) ; 87, 61.
Sasieta (Felicitas del, H6pital militaire, Segovia (Espagne); 74, 54.
Sarasa (Juana), H6pital de la Sainte-Trinite, Salamanca ; 85, 66.
Zarate (Maria). Creche, Villabona (Espagne) ; 81, 57.
Zalacain (Julia de), Bienfaisance. Andoain ; 78. 55.
Calleja (Magdalena). Asile Enfant-Jesus. Vigo (Espagne); 71, 52.
Badia (Maria), Clinique Ergos, Barcelone ; 91, 65.
Amatriain (Argela), Ali6ens, Leganes ; 45, 25.
Zalevwska (Marthcý. Hopital, Lubawa (Pologne) ; 73, 50.
Rossi (Caterina), Monistero-Sienne (Italie); 84, 61.
Neilino tGiovanna), Maison Centrale, Turin ; 65, 45.
Gambini (Maddalena). Maison Centrale, Turin 70, 49.
Viegas (Emilia), Lourenco Marques (Mozambique) : 62. 32.
Caugnes (Marie), Maison de Charit., Montolieu ; 79, 58.
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Gourdy (Marie), Maison de Charite, Rode ; 81, 61.
ThCbert (Marieo, Maison Centrale, Santiago (Chili); 74 50.
Bcreille (Delphine). Invalides, Guatemala (Am. Centr.) : 95, 74.
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82. 59.
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\los IJoscfa). Cjllooe. Burgos (Espagne); 78, 61.
Saldana (Felisa), Hopilal provincial, Badajoz (Espagne); 82, 63.
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Roussilhc (Anastnsie), Maison Saint-Vincent. La Teope : 72. 49.
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H.:n-:nerle (Marie), Mais. de la Provid., Rio de Janeiro (Bresil) ; 83, 59.
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Huvet (Adele), Maison de Charit6, Mlarseille-St-Barnab : 75. 48.
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Giraldo (Carmen), Colonie, Sibate (Colombie) ; 53, 22.
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Salles (Maria), Maison Ccntuale, Rio de Janeiro (Bresil) ; 38. 15.
71 5•
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Rainohrid iFranciska), Clinique, Liubljana (Yougoslavie); 63, 39.
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